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David J. Mattingly 
Olive Presses in Roman Africa: 
Technical Evolution or Stagnation? 
Introduction 
Tbe notion of technological stagnation in the ancient world is a recurrent 
and controversial theme in modero scholarship on ancient technology l. But so 
too is another equally contentious vision, that of the progressive nature of 
technological inventions and their adoption 2• One consequence of these 
approaches is that the ancient world is sometimes viewed as one where little 
changed across the centuries, a conclusion based either on the lack of evidence 
for technological progress or because only progressive inventions are recogni-
sed as advances 3• There has been a marked preference shown for the study of 
(rare) inventions, rather than a more broad-based examination of the dynamics 
of innovation in existing technology. In this short communication I shall 
explore some of the evidence relating to the olive pressing equipment ofRoman 
Africa insofar as it can inform us of the technological choices made by the 
Romano-African farmers. 
Interest in African olive oH production has revived in recent years after a 
long dormant phase when little could be referenced apart from Camps-Fabrer's 
classic book written in 19534• Tbe work of Akerraz and Lenoir in Morocco, 
Laporte, Leveau and Morizot in Algeria, and of Sadok Ben Baaziz in Tunisia 
has prepared the ground for improved analysis of regional variations in 
I The Iiterature is explored most perceptively in M.-CL. AMOURETI1, Le pain et l'huile dans 
la Grèce antique, Besançon, 1986, pp. 239-55. 
l For tbe Iinear and diffusionist view see inter alia, H. HOOOES, Technology in the Ancient 
World, London, 1970; I. MCNEIL, An Encyclopaedia 01 the History olTechnology, London, 1990; 
K.D. WHITE,GreekandRomanTechnology,London, 1984,despitehisrecognitionoftheimportant 
distinction between invention and innovative development (pp. 14-15). 
l See the important discussion by M. FINtEY, Technicallnnovation and Economie Progress 
in theAncient World. In ID., Economy and Society in Ancient Greece, 1981, pp. 176-95. 
4 H. CAMPS-FABRER, L'o/ivier et l'huile dans l'Afrique romaine, Alger, 1953; cf. ID., 
L'olivier et son importance économique dans l'Afrique romaine, in L'huile d'olive en 
Méditerranée, Maison de la Méditerranée, Aix-en-Provence, 1985, pp. 53-78. 
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Maghrebian olive presses5• In a series of previous artic1es I have described 
technical details and endeavoured to assess the scale of production of a number 
ofweII-preserved lever and windlass type olive presses in Tunisia and Libya6• 
Ben Baaziz has rightIy insisted that we need to develop much more detailed 
typologies of milIstones, milI mortars, counterweights, the type of fIXing 
system for the beam head and so on 7. Of particular interest is his demonstration 
that the trapetum type of oil milI (with its distinctive half-moon section 
millstones) was common only in the Cap Bon region, the rest ofTunisia utilised 
variants of the mola olearia type of milI with fIat rollers (Fig. 1). The mola 
olearia was the predominant mill in the rest of the olive producing districts of 
North Mrica, though occasionally featuring alongside other milling methods 
of highly localised distribution (such as the so-called galerie gouttière mill 
(similar to grain mills) at Volubilis or the crushing machine called tudicula 
identified on the basis ofbronze fixtures from olive farrns in northem Algeria)8. 
There is stilI much work to be done in refining the c1assification of the mola 
olearia mills, since preliminary studies have shown important variants in the 
5 A. AKERRAZ and M. LENOIR, Les huileries de Volubilis, «BAM» 14, 1982, pp. 69-120; 
S. BEN BAAZIZ, Les huileries de la Tunisie antique, «Cf» 43 (155-156),1991 [1993], pp. 39-
64; J.-P. BRuN, L'oléiculture antique en Provence, Paris, 1987, pp. 102-09; M. EUZENNAT, 
L' olivier et le 'limes', considerations sur la frontière romaine de Tripolitaine, «BCI'H» ns 19, 
fase B, 1983 [1985], pp. 161-71; J.-P. LApORTE, Fermes, huileries et pressoirs de Grande 
Kabylie, «BCfH» ns 19, fase B, 1983 [1985], pp. 127-46; PH. LEVEAU, Caesarea de Mauréta-
nie: une ville romaine et ses campagnes, Paris!Rome, 1984, pp. 427-39; ID., Pressoirs à huile 
autour de Caesarea de Maurétanie (Cherchel, Algérie). Problèmes d'interpretation histori-
que, in Histoires des techniques et sources documentaires. Méthodes d'approche et expéri-
mentation en région Méditerranéene, Aix-en-Provence, 1985, pp. 193-97; P. MORIZOT, 
L 'Aures et l'oIMer, «AntAfr» 29, 1993, pp. 177-240. 
6 R.B. HITCHNER and D.J. MATTINOLY, Fruits of Empire - the Production ofOlive Oil in 
Roman Africa, «National Geographic Research and Exploration», 7.1, 1991, 36-55; DJ. 
MATIINOLY, Olive Oil Production in Roman Tripolitania, in D.J. BuCK and D.J. MATTINOLY, 
Town and Country in Roman Tripolitania. Papers in Honour olOlwen Hackett, BAR S 274, 
Oxford, 1985, pp. 27-46; ID., Megalithic Madness and Measurement. Or How Many Olives 
could an Olive Press press, «Oxford Journal of Archaeology», 7.2, 1988, pp. 177-95; DJ. 
MATIINOLY and R.B. HITCHNER, Technical Specifications for Some NorthAfrican Olive Presses 
01 Roman Date, in M.-CL. A~fOURETTI and J.-P. BRuN, La production du vin et de l'huile en 
Méditerranée, Athens, 1993, pp. 439-62. 
7 S. BEN BAAZIZ, Les huileries de la haute val/ée de l' oued el Htab. «Africa» 9, 1985, pp. 69-
85 (counterweights); ID., Les huileries de la Tunisie antique, «Cf» 43 (155-156), 1991 [1993], pp. 
41-43 (millstones); pp. 43-44 (mill mortars); pp. 44-46 (flXing ofprelum). 
8 AKERRAZ and LENOlR, op. cit, pp. 71-74, pl. VI-VII; J.-P. LAPoRTE, La tudicula, nulchine 
antique à écraser les olives et les massues en bronze d'Afrique duNord, «BCI1I,..ns 10-11 fase. 
B, 1974-75, pp. 167-74. 
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Figure 1 • Map showing the distribution of olive mill types in Roman Mrica. 
mode ofmounting the millstones 9• Another interesting aspect is the compara· 
tively small size of most Roman period mills in North Mrica is perhaps a good 
indication of the long duration of the pressing process (allowing ampIe ti me for 
milling of the next press load in small instalments) and of the predominance of 
human over animaI power in the press buildings. 
Although the Iever type of press was predominant across the Maghreb, 
there was a great deal of regional variation in the means of mounting the fixed 
end of the press beam (Fig. 2). In northwestern Libya ashlar orthostats 
(arbores) supporting the press beam (prelum) are pretty ubiquitous on press 
sites l0, while the distribution of similar features in Tunisia and Algeria is 
basically an inland one (High Steppe and Aurès) 11. In northern and eastern 
Tunisia and some parts of centraI and northeastern Algeria the beam was fixed 
in a wooden support fixed in the wall of the pressroom by a large dovetail joint 
9 BRUN, L 'oléiculture antique, pp. 78-80; R. FRANKEL, The trapetum and the mola 
olearia, in AMOUREITI and BRuN, La production, pp. 477-81; R. FRANKEL, S. AVITSUR and E. 
AYALON,History and Technology ofOlive Oil in the Holy Land (1994), pp. 31-35; MAITINGLY 
and HITCHNER, op. cit., pp. 443-45 
IO Works cited n. 6. 
Il The orthostat type is illustrated in ST. GSELL, Monuments antiques d'Algérie, Alger, 
voL II,1901,28, figs 89-90; H. SALADIN, Rapport sur la mission faite en Tunisie de novembre 
1882 à avril1883, «AMS,. series 3,13 (1887), fig. 219; MAITINGLY and HITOINER, op. cit., pp. 
446-51 and fig. 5. 
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in a horizontally-bedded slab of stone l2• In the coastal region of Algeria near 
Caesarea wooden posts appear to have been bedded in astone slab, often 
exhibiting a T -shaped slot in its upper surface 13. In Morocco, the standard type 
of mounting comprised timber uprights set on a stone base plate with four holes 
or slots l4• As regards the well-preserved stone orthostats, it is now clear that 
there was a remarkable degree of variation in the provision of pierced holes and 
slots in them, indicating that there may have been several quite distinct modes 
of adjusting the height of the head of the press beam 15. 
11MII!a 
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Figure 2 - Map showing the regional distribution of methods of ftxing the head of the 
press beam in North African olive presses. 
My work on the potenti al productive capacity of two well-preserved 
groups of presses of different sizes has suggested the need to extend the 
investigation of ancient technology and its efficiency to include consideration 
of differing productive output of the various machines available for a given 
task. Specifically, I have suggested that: 
12 For tbe morticed timber upright see M. CmuSTOFLE, Essai de restitution d'un moulin à huile 
de /'époque rOmIJine à Madaure (Constantine), Alger, 1930; MORlZOT, op. cit., pp. 224-27. 
Il UVFAU, Caesarea, pp. 429-32. 
14 AIcERRAz and lBIOIR, op. cit., pp. 77-79. 
u MATJ1NGLY and HrrcHNEIl, op. cit., pp. 446-51, mucb work remains to be done on tbe 
interpretation of their mecbanica1 functioning. 
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• the largest presses had a single load capacity of up to l tonne of olives, 
giving them a potential production in a bumper year of c. 10,000 litres of oiI 
(though smaller presses with a maximum capacity of c. 2-3,000 litres have also 
been recorded) 16. 
• the number of establishments with multiple presses (three or more) was 
very large and the plans of these 'oileries' are suggestive of serialisation of 
design (both inter- and intra-site) - indicative of a high level of capitaI 
investment in olive production 17. 
• the scale of production in many regions was clearly geared for large 
surpluses (at least in the best harvest years) and a significant volume of this oH 
was shipped overseas 18. 
Because of the vagaries of the North African climate and the natural 
biennial tendencies of the olive, production was geared to maximise on bumper 
harvests (that is, in some years there may have been an over-provision of 
presses in relation to the actual crop) - though an alternative strategy for some 
producers would have been to extend or shorten the pressing season as another 
way of coping with the wide variance in yields 19• 
Roman Africa stands out as one of the most intensive olive producing 
regions in the ancient world, with large-scale investment made in both orchards 
and processing facilities. It is clear that this continued into the late Roman 
period, with new orchards being planted and presses renewed or newly buiIt 20• 
The African share of the Mediterranean market of olive oiI built up to massive 
16 Most recent summary, D.J. MA lTINGL Y, M aximum Figures and M aximizing Strategies 
olOil Production? Further Thoughts on the Processing Capa city 01 Roman Olive Presses. In 
M.-C. AMOURETI1 and J .-P. BRUN, La production du vin et de I 'huile en Méditerranée, 1993, pp. 
483-98. For a general1y favourable discussion of tbese maximal figures, see AMOURETI1 and 
BRUN, La production ... , pp. 553-57. 
17 R.B. HITCHNERetalii, TheKasserineArchaeologicalSurvey 1987, «AntAfr,., 26,1990, 
pp. 231-60, esp. 248-55 (Appenda 1: Olive presses and olive oil production). 
18 DJ. MAlTINGLY, The Olive Boom. Oil Surpluses, Wealth and Power in Roman Tripolitania, 
«libyan Studies,., 19, 1988, pp. 21-41; DJ. MATIlNGLY, Oilfor Export? A Comparison olLibyan, 
Spanish and Tunisian Olive Oil Production in the Roman Empire, «1RA,., 1, 1988, pp. 33-56. 
19 D.J. MAlTINGLY, Regional Variation in Roman Oleoculture: Some Problems ofCom-
parability, in J. CARLSEN et alii, Landuse in the Roman Empire (<<Analecta Romana. Supple-
mentum» XXII) pp. 91-106; cf. tbe supportive comments of AMOURETI1, in AMOURETI1 and 
BRUN, La production ... , p. 555 
20 J. PEYRAs, Le fundus Aufidianus. Etude d'un grand domaine de la région de Mateur 
(TunisieduNord), «AntAfr», 9, 1975,pp.198,208-14; L.ANsELMINoetalii, IlcastellumdiNador. 
Storia di una fattoria tra Tipasa e Caesarea (1-VI sec d.C), Rome 1989, pp. 84-88 (cf. a1so pp. 63-
75) for tbe Vandal period doubling of oil press numbers. 
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proportions in the period from the second to fourth century AD, and even in the 
Vandal and Byzantine period exports of African oH continued on an important 
scale, despite the shrinking Mediterranean market 21• Yet despite this economie 
prominence in Mediterranean oH production, it could be questioned whether 
the technology employed was the most up-to-date then available, since the 
overwhelming majority of Romano-African olive presses were of the lever and 
windlass type, with little evidence for the use of screw technology. This paper 
will assess a series of propositions about technology transfer and innovation in 
the ancient world and will also offer some explanations for the remarkably 
retarded diffusion of the screw presso 
Technological Change in the Ancient World 
Kevin Greene has suggested recent1y that technological change may not 
always be progressive in a linear or evolutionary fashion. Social conditions in 
different regions may favour the adoption (or retention) of appropriate techno-
logy, rather than the most complex machine or the newest invention available 
at a given moment in time 22. As he observes, much modem scholarship has 
taken an industriaI age, first-world view of ancient technology, emphasising 
mechanical inventions and neglecting discussion of the soci al context and other 
factors affecting the rate of technology diffusion. There is also a tendency to 
neglect innovations where these were not new inventions and to assume that 
simpler technology is rendered obsolete by more complex machines. 
Modem studi es of technology in developing countries have recognised a 
2\ R.B. HITCHNER, Olive Production and the Roman Economy: the Case oflntensive Growth, 
in AMOURETIl and BRUN, La production ... , pp. 499-507; C. PANEllA, I contenitori oleari presenti 
ad Ostia in età antonina: analisi tipologica, epigrafica, quantitativa, in Produccion y commercio 
del aceitc en la Antiguedad Il, Madrid, 1983, pp. 226-261; EAD., Le anfore tardoantiche: centri di 
produzione e mercati preferenziali and Le merci: produzioni, itinerari e destini, in A. GIARDINA, 
Società romana e impero tardoantico III: le merci gli insediamenti. Ed. Laterza, Rome, 1986,251-
284 and 431-59; EAD., Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in A. GIARDINA ed.,Storia 
di Roma, 111,2, Torino, 1993, pp. 613-97, for a magisterial synthesis. 
22 K. GREENE, Perspectives on Roman Technology, «Oxford Joumal of Archaeology» 9.2, 
1990, pp. 209-19; ID., The Study of Roman Technology: Some Theoretical Constraints, in E. 
SeoTI, Theoretical RomanArchaeology: First Conference Proceedings, Aldershot, 1993, pp. 
39-47; ID., How was Technology transferred in the Roman World? in M. WOOD and F. 
QUEIROGA (eds), Current Research on the Romanization of the Western Provinces, BAR S575, 
Oxford, 1992, pp. 101-05; ID., Technologyandlnnovation in Context: theRomanBackground 
to Medieval and Later Developments, «JRA» 7, 1994,22-33. 
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series of detenninants in a region's technoIogy mix 2J• These can be divided 
between 'suppIy side' and 'demand side' (fabie 1): 
Supply side Demandside 
• existing technology: the technology • factor prices facing decision makers 
shelf 
• ability to adapt existing technology to • income distribution and market de-
speciallocal conditions mand for products 
• ability to create technology suitable • situation of those making decisions 
for regional objectives and circum- about technology 
stances 
Table 1 - Determinants of a region's technology mix (after Singer). 
Technoiogicai choices are thus governed to a Iarge extent by such generaI 
conditions, though empiricai studies have shown that quite often technicaI, 
practicai and organisationai probIems are highIy specific to any given region 24. 
Greene's view is that there was, in fact, a great deai of innovation and 
technoIogy transfer in the Roman world, though the speed and extent of such 
changes were affected by a variety of factors. Among the most important 
concepts he discusses in this regard is that of a 'technoIogy sheIf', emphasising 
the fact that technoIogy built up progressiveIy but not sequentialIy. At any point 
in time there was an array of possibili ti es or alternati ves for carrying out a given 
task. The Roman 'technoIogy shelf' was thus much broader than that of an 
industriaI society where there is a much higher degree of obsolescence of oider 
technoIogy. Moreover he points out that there are severai ways that producti-
vity can be improved without the necessity for new inventions and not alI of 
them need even involve technoIogy transfer 25: 
• Changes in working practices can be as important as changes in 
techniques (witness the difference between manufactory and workshop 
production) 26. 
23 See especially H. SINGER, Technologiesfor Basic Needs, Geneva, 1977, pp. 11-27. 
24 SINGER, op. cit., p. 11. 
2S Esp. his artiele in WOOD and QUEIROGA, op. cit., pp. 101-02. 
26 D.P.S. PEAOOCK, Pottery in the Roman World. An EthnoarchaeologicalApproach, 1982. 
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• TechnoIogy transfer depended on Ioeal conditions, notabIy what was 
availabIe on the 'technoIogy shelf' and how appropriate each item was 
to Iocal conditions. 
• The extent to which technoIogy was packaged may restrict its transfer 
to another region (complex vehicles and improved hamesses are hope-
Iess in regions without made up roads, trained draught animaIs and 
adequate sources of animaI feed). 
• Technology transfer may also be favoured between regions where there 
is already movement of skilled workers. 
• Technological innovation often takes pIace without outside influence, 
purely on the basis of Iocal refinements of the existing technology. 
I think that much of this can be illustrated by what we know of Romano-
African press technology. Olive and wine presses are an ideaI case study for 
investigation of ancient technological change since they are very widespread 
and represent the most complex machines that many roral dwellers were likely 
to encounter. They encompass singly or in combination Hero's five mechanieal 
powers in their designs (windlass, lever, pulley-block, wedge and screw). 
Screw technology has been regarded by many writers (both ancient and 
mode m) with a certain awe: 
«The fifth power, and that is the one that is ealled the screw. As for the 
engines that we have described [the first four powers], their principI es are 
evident and sufficient in themselves and this is evident to us in many things in 
their uses. But as for the screw, in its theory and its use there is a difficulty ... » 27. 
The fact that its operation was more difficult to describe or to grasp may 
justify the view that this represented more advanced technology than the first 
four powers, but it do es not necessariIy mean that it was better at doing every 
task to which it was applied, though modem attitudes to invention seem to 
assume that advanced technology equates with improved performance. What 
is known of the development of screw technology and of its spatial and 
chronologieal spread in the Roman world might suggest that the advantages of 
screw technology were by no means so overwhelmingIy obvious in antiquity. 
21 Hero, Mech 5, quoted by DRACHMAN, Mechanical Technology o{ GreeJc and Roman 
Antiquity, p. 56. 
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The Evolution and Diffusion Or the Lever and Screw Press and the Direct 
Screw Press 
The screw was applied to the construction of olive and wine presses by the 
late first century Be and several improved models existed by the mid-first 
century AD28. But the archaeological evidence for its diffusion in the early 
Roman empire is negligible. Several attempts to identify screw presses forwine 
or oil production in first century Italy have been shown to be wishful thinking 
on the part of the excavators 29 and the earliest secure evidence from Ital y, Spain 
and southern France for the widespread adoption of screw technology in 
oleoculture and viticulture would appear to be no earlier than the third century 
AD30. These instances relate to lever and screw mechanisms and there is very 
little evidence at alI for the use of direct screw presses for oil or wine production 
in the western Roman empire. Even parts of the Levant, c10se to Egypt where 
the screw was invented, did not deploy the technology on a large scale in oil and 
wine production until the late Roman period 31. Direct screw presses, of course, 
may leave scant archaeological traces, but it is surely significant that the main 
rural producers in southern France and Spain instead converted their existing 
lever presses to function with a screw mechanism, either by adapting the 
parallelepiped counterweights or, as more commonly in Italy and Spain, by 
replacing them with characteristic cylindrical ones32• By way of comparison, 
I know of only a few exceptional instances of adapted rectangular counterwei-
ghts from Africa Proconsularis and Numidia33• 
21 AMoURETl1 and BRUN, La production. .. , pp. 543-44; Vitruvius, VI.6.3; Hero, Mech., 
m.2.13-21; Pliny, NH, XVIII.317. 
29 DJ. MATIlNGLY, Paintings, Presses and Perfume Production at Pompeii. «Oxford Joumal 
of Arcbaeology,., 9, 1, 1990, esp. p. 86; BRUN, op. cit., p. 94, contra A CARANoINI. S~tt"fi",. .. tre. 
Una villa schiavistica nell'Etruria romana, Modena, 1985, pp. 247, 251-52. 
lO AMoURETl1 and BRUN, La production. .. , pp. 546-48 
31 AMoURETl1 and BRUN, La production. .. , pp. 545-46; FRANKEL et alii, op. cit., pp. 50-77. 
32 J.-P. BRUN, L 'oléiculture et viticulture antiques en Gaule: instruments et installations de 
production, in AMOURE111 and BRUN, La production. .. , pp. 307-37, esp. pp. 331-33; M.C. 
FERNANDEZ CAsTRo, F abricas de aceite en el campo hispano-romano, in Produccion y commercio 
del aceite en la Antiguedad Il, Madrid, 1983, pp. 569-99. 
33 See MORiZOT, op. cito (n. 5), 224, 227. I am grateful to S. BEN BMZIZ and M. Ù!NOIR and 
P. MoRlZOT for information about unpublished examples, communicated to me at the conference 
in Carthage. These seem to me to be the exceptions that prove the generai rule that lever and 
windlass presses continued to predominate into late antiquity. Although AG. DRAOIMAN,Ancient 
OilMills and Presses, Copenhagen, 1932, p. 162, proposed a method for fixing a screw mechanism 
to a conventionallever and windlass counterweight that would leave no sign of its adaptation, this 
idea has not met with acceptance. 
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The assumption that screw presses were technologically superior to 
windlass-operated ones is commonly taken for granted in studies of ancient 
technology (but has rarely been demonstrated for specific circumstances, let 
alone as a generaI condition)34. White, for instance, presents a linear vision of 
olive/wine press evolution: simple lever press; lever press with hanging 
weights; lever press with fixed windlass, lever press with mobile windlass and 
counterweight block; lever press with fixed screw mechanism; lever press with 
improved screw and counterweight; direct screw presses (cf. below, Fig. 4)35. 
Yet there are serious problems with accepting that such a prioritisation can aid 
our understanding of the diffusion of this technology in the ancient world. AH 
these types of press (and others beside) were in existence by the mid-first 
century AD, but it was not until the medieval period that the dire et screw press 
became the predominant form in the Mediterranean and even then it was 
chaHenged in many areas by other traditional forros. Brun' s analysis of ancient 
presses suggests a much more overlapping chronology, with the different 
cIasses of press in existence alongside each other (that is available on the 
'technology shelf') and with divergent regional preferences being c1early 
shown by the archaeological evidence 36• Some types of press may have been 
better suited for specific tasks than others - thus the wedge press at Pompe ii and 
elsewhere appears to have been used in the perfume workshops for the 
production of small quantities of very high quality oils (a task for which the 
large capacity rural presses were less suited)37. A study by Casanova of the 
Corsican census data on olive presses in the late eighteenth and early nineteenth 
century shows remarkable regional diversity, with many villages employing a 
combination of presses: from simple torsion methods, to lever presses and 
direct screw presses. Overall, the diffusion of the three technologies confounds 
modero expectations, with the torsion press (very simple to manufacture and 
assemble) being by far the most common type, the lever press (operated by 
J.4 K.D. WHITE, op. ciI., p. 32: «".the innovative screw press, which extended the squeezing 
action well beyond the limit set by the lever-press in its most advanced form.,., H. FORBES, The 
Elhnoagricultural Approach lo Ancienl GreekAgriculture. Olive Cullivalion as a Case Study, in 
B. WEllS (ed.), Agriculture in Ancient Greece, «Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae,., series 
4.42, 1992, p. 99: «Il is fairly safe to assume that this form of press was more efficient than the 
technologically less sophisticted lever press»; R. FRANKEL el aUi, op. cit., p. 50: «The screw 
provides an important benefit; by combining the principles of the lever and the inclined pIane, it 
achieves an exceptionally high mechanical advantage». 
35 WHITE, op. ciI., pp. 67-70. 
36 J.-B. BRUN, L 'oléiculture anlique en Provence, esp. pp. 81-132. 
37 MATnNGLY, Painlings, Presses arnI Perfume, pp. 83-84. 
Olive Presses in Roman Africa: Technical Evolution or Stagnation? 587 
weights orwitb windlass and counterweight) the next commonest and tbe direet 
screw press baving the most restrieted distribution 38. Social aspeets and the 
economie orientation of tbe produetion were evidently more important faetors 
here than mere teehnologieal knowledge. 
So wby was tbe diffusion of serew teehnology in olive and wine pressing 
comparatively slow? Doubts bave been expressed about tbe aetual effieieney 
gain of tbe direet serew press over lever presses, partieularly in small examples 
where it is bard to generate real1y bigh pressure without distorting the press 
frame 39. Similarly, the earI y lever and serew presses deseribed by Plin y , if they 
involved a fixed serew may have been prone to jamming40• Although the 
simpler lever and windlass presses were al so limited in operation by the 
breaking point of ropes and wooden bandspakes, tbese elements were easy and 
fast to replace, whereas a problem with the serew meehanism might necessitate 
the complete dismantling of a press and a lengthy delay. Tbe eutting of the 
wooden serews and the internai threads is not alI that diffieult a carpentry 
teehnique, but tbe widespread diffusion of this teehnology is dependent on the 
existence of a substantial pool of woodworkers familiar with it. Tbis is more 
likely to be aehieved in cireumstances where similar meehanisms are used for 
a variety of funetions. Tbus the origins of direet serew presses in Egypt may be 
seen as a logieal corolIary of the use of the serew in water-lifting devices from 
the second century BC41 • A second faetor that may have favoured some regions 
above others for the earlier adoption of tbe serew was the availability of ampie 
timber supplies, something that would again stimulate a high level of loeal 
carpentry skill. However, socio-economie faetors are also likely to have had a 
major part to play 42. In essence, it may be that tbe 'teehnology paekage' 
(involving the separate teehnologies of serew eutting and use of the serew in 
maehines) was not universally suitable or compatible with existing systems. 
3S A CAsANOVA, Types de pressors et types de productions à partir de l' exemple de la Corse 
à la fin du XV/Ile siècle, in AMOURETIl and BRUN, La production ... , pp. 359-78. 
39 M.CL. AMoURETIl et ali~ À propos du pressoir à huile: de l'archéologie industrielle à 
l'histoire, «MEFRA» 96, 1984,418. 
40 WHITE, op. cit., pp. 68-69. 
41 AG. DRACHMAN, The Mechanical Technology ofGreece and Rome, 1963, pp. 204-05 (cf 
a15O, pp. 56-61, 116-22, 126-40). 
42 AMOURETII and BRUN,La production ... , pp. 563-85, for a discussion of issues of techno-
logy transfer and culturaVeconomic factors affecting il. 
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Figure 3 - Map showing the distribution of press types and of concentrations of oileries 
in Roman Africa. 
Screw tecbnology and olive presses in Roman Africa? 
Given the capitaI invested in African oIeicuIture and the profits eviden-
tly derived from it, what shouId we expect to find in terms ofthe technoIogicaI 
evolution of the presses? The deveIopment of the screw mechanism, whether 
for Iever and screw type presses or for direct screw presses, might to some 
people seem an obvious and important innovation to Iook foro Yet the ar-
chaeoIogicaI evidence from the prime olive producing regions is c1ear-cut on 
this point. Almost universally, North African presses continued to function 
with the traditional windIasses mounted on counterweight bIocks down to the 
Byzantine period (Fig. 3)43. Any exceptions to this picture, Ieaving aside 
Morocco for the moment, are likeIy to have been of minor, Iocal significance 44. 
This situation could be ascribed to an extreme conservatism in the region, 
perhaps resulting fiom a lack of impetus to change, in other words a c1assic case 
43 A good example is tbe well-known press built across a street at Sbeitla, adjacent to one of 
its churches, N. DUVAL and F. BARATTE, Les ruines de Sufetula-Sbei"tla. Tunis, 1973, p. 100. 
44 S. BEN BAA7lZ, ccCf» 43, 1991, p. 50 suggests that screw presses were used alongside 
traditionallever presses in tbe Gafsa region, but does not present bis evidence. There is also some 
evidence from late antique Cyrenaica for direct screw presses, J.B. W ARD-PElooNs, J.H.1...rrn.E and 
DJ. MATIlNGLY, Town Houses al Plolemais, «Libyan Studies», 17, 1986, p. 121 (having 
subsequently visited the site, I am now convinced tbat these are tbe remains of screw ~resses). 
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of technological stagnation. However, that explanation seems to me to be 
inadequate and I shall suggest some alternative ideas, derived in part from 
Greene' s consideration of the generaI process of technological change in a pre-
industriaI society. 
The one area of the Maghreb where there may be some evidence for the 
introduction of the screw press is Mauretania Tingitana, where cylindrical 
counterweights increasingly replaced rectilinear ones from the third century 
AD. Although these Moroccan cylindrical counterweights do not normalIy 
feature the canonical centraI hoIe of the Spanish screw counterweights (though 
one example from Cotta does)4S, I believe that they are nonetheless indicative 
of the introduction into this region of the lever and screw press and that they 
represent a distinctive variation in the method of attaching screw to counterwei-
ght 46• The probable presence of screw technology in Morocco, makes its 
absence from the rest of the Roman Maghreb alI the more intriguing. Two 
factors might be advanced to suggest why Morocco should deviate from the rest 
of the Maghreb. First, there is the physical proximity and contact with southern 
Spain, visible al so in links in the fish products industry on both sides of the 
straits of Gibraltar47. The development of screw pressing technology in Spain, 
perhaps in the ear1y third century - though the precise date is very uncertain, 
gives a context for the parallel Mauretanian initiative. The movement of people 
between the two regions could have greatly faciIitated this sort of technology 
transfer. The same sort of technologicallinks are also shown by an unusual sort 
of rotary olive mill, attested only in the Guadalquivir valley and in Morocco 
(Fig. 1)48. A second reason may relate to the superb timber resources of the 
Moroccan Atlas fostering local carpentry skiIls and making these communities 
more likely to experiment with the technology of screw cutting. In other words, 
the 'technology package' may have been welI-suited in this case to the 
environmental and artisanal conditions of the region. 
4S CAMPS-FABRER, op. cito n. 4 (1985), fig. 6; cf . .AKERRAZ and LENOIR, op. cit., pl. XVI 
(Rabat); BRUN, op. cit., p. 120-24. 
46 DJ. MATI1NGLY, Olea mediterranea? «IRA» l, 1988, p. 158; R. FRANKEL, Screw weights 
from I srael, in AMouRE1TI and BRUN, La Production ... , pp. 107-18; FRANKEL et alii, op. cit., pp. 50-
61, demonstrates a previously unsuspected variety in method of attaching cylindrical counterwei-
ghts to a screw mechanism. It is plausible that many of the Moroccan cylindrical counterweights 
were attached by carpenters modifying their technique for fixing windlass to counterweights along 
the Iines suggested by DRACHMAN, n. 33 above. 
47 M. PONSICH, Aceite de oliva y salazOnes de pescado. F actores geo-econOmicos de Bética 
y Tingitania. Madrid, 1988. 
48 AMOURETIl and BRUN, La production ... , pp. 542-43. 
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Tbe resistance of the rest of Roman Africa to the screw press will now be 
examined. My main contention is that the decision of the North African olive 
farrners to remain with the lever and windlass press technology was an active 
choice, not the result of passive disinterest. Any potential advantages in 
adapting their presses to screw technology must have been outweighed by other 
factors. If I am correct in my analysis of the processing capacity of the largest 
North African olive presses, then it is evident that these were amongst the most 
massive in the ancient world. Tbe degree of regional variation present in North 
African pressing equipment (outlined above) demonstrates a high level oflocal 
innovation and experimentation with the basic lever and windlass system 49. or 
particular significance may be the evidence showing that these presses were 
used in combination with rope and pulley systems that facilitated rapid 
adjustment of the operating height of either end of the press beam and allowed 
almost instant interruption of the pressing process when required for the stack 
of baskets to be rotated or rebuilt in reverse order to make the action of the press 
more effective50• In other words, far from being a static and old-fashioned 
technoIogy, the African presses were in a constant state of technological 
evolution, aimed at improving their efficiency and, perhaps above all, their 
productive capacity. Many of the features described in my earlier studies of 
technical specifications of olive presses and oilery layout in Tunisia and Libya 
are thus evidence of innovation. Tbe huge scale achieved by some presses and 
the serialisation of press design and press Iayout were the culmination of this 
process of repeated local innovation. Tbus we have evidence for changes in 
both the existing technoIogy and in working practices (with large oileries filling 
the roles of numerous dispersed individuaI production units). Tbe traditional 
windlass presses had evolved to the stage where they could maintain their 
dominant position on the 'technoIogy shelf' over alternative forrns of presso 
Figures 4 and 5 attempt to represent in graphic forrn two analytical 
approaches to olive pressing technology in North Africa. Tbe first is a 
visualisation of the evolutionary concept where types of press are arranged 
hierarchically from simplest to most complex, with progress being measured 
against this inflexible scale of technological advance (Fig. 4). Tbus simple 
lever presses operated by human muscle power are seen as followed by lever 
and weight presses, foIlowed by various developments of lever and windlass 
49 On rcgional variation in thc Mcditerrancan olive prcssing equiprnent sce generally, various 
studics in AMOURETIl and BRUN, La production. .. ; BRUN, op. cit., FRANKEL et alii, op. cito 
so MArnNGLY and HrralNER, Technical specifications, p. 459; MArnNGLY, Maximum fi-
gures, p. 495. 


















Figure 4 - A linear model for the development and diffusion of olive pressing 
technology: 1 = simple lever; 2 = lever press with hanging weights; 3 = lever press with 
fixed windlass; 4 = lever press with mobile windlass and counterweight block; 5 = lever 
press with improved screw and counterweight; 6 = single direct screw press; 7 = twin 
direct screw press (Press drawings adapted from Brun's typology). 
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presses (with a move from fixed to mobile windlasses mounted on counterwei-
ght blocks), followed by lever and screw presses, followed by direct screw 
presses. Tbe alternative diagram (Fig. 5) attempts to illustrate the 'technology 
shelf' concept, incorporating an index of technological accessibility by the 
length of arrow (shorter is most favoured) and giving a sense of scale to the 
machines, since processing capacity may well have been a significant factor 
influencing choice from the 'shelf'. Tbe larger scale drawings thus indicate 
larger press load capacity . Tbe full range of press technology is assumed to have 
existed and to have been known about, but, nevertheless, the selection of press 
types for bulk olive oiI production in Africa (indicated by A) was dominated by 
a narrower range of lever and windlass types, many of large scale and refined 
construction. Tbe model envisages that lever and screw and direct screw 
presses may have been selected by some producers, but that they will always 
have forrned a very small minority. Lower press capacity may be seen as one 
possible factor influencing this choice; rejection of the technology package 
involved with screw-driven presses is another. Tbe second nexus of arrows 
(around B) is included to illustrate the very different choices that a specialised 
forrn of production might have made from the same 'technology shelf'. 
Although little is known about ancient perfume production in the Maghreb, 
comparison with evidence from Italy would suggest that workshops may have 
selected presses suited to the production of small quantities of very fine quality 
oiIs, tasks for which the wedge press and the direct screw press were better 
suited 51. Lever presses may have provided some oiI for the perfume industry, 
but will have been less favoured because of the poorer quality oiI that bulk 
processing machines would inevitably yield. 
In conclusion, the direct screw press in its initial forrn was not suited to be 
a serious competitor for the large lever presses, since although it might process 
a load more rapidly, its overall daily productivity could not match that of the 
larger and well-established leverpresses. Tbe screw 'technology package' was 
thus unlikely to appeal to bulk quantity producers, who were those most likely 
to invest in new technology. Similar problems may have discouraged attempts 
to convert to screw-driven lever presses, since the new technology may well 
have been difficult to apply to the most evolved (and largest) existing presses, 
that is, those of the major landowners, who had the capitaI to experiment 
technologically. Tbe lever and screw press did, of course, reach massive 
51 MATIlNGLY, op. cito n. 28. 
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Figure 5 - A 'technology shelf' model for the use of olive pressing technology in Roman 
Mrica. Arrows radiating from A indicate the technical preferences ofbulk oil producers; 
those from B indicate the different choices of producers of fine oils for perfume 
manufacture. The appropriateness and attractiveness of the different presses are 
indicated by arrow length (shortest = most preferred). Numbers and key are the same as 
on Fig. 4, with the addition of 8 = wedge presso The range of lever and counterweight 
presses (4) reflects the presence of several improved regional models. 
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proportions in time, but it may be doubted whether this could have been 
achieved at the first moment of the adoption of the technology in a new region, 
or whether (as with lever and windlass technology) a protracted period of 
experimentation and innovation would have been necessary to attain the upper 
limits. One may al so question whether there was either the interchange of 
labour with regions that were already utilising the screw on a large scale or a 
local workforce routinely employing screw technology in other basic machi-
nes. My suspicion is that the screw, when viewed as a package oftechnological 
changes that would be needed, offered no short term gain over the extremely 
well-developed lever and windlass press, and in all probability an actual 
decrease in productivity and an initial increase in plant and operating costs. 
On this basis there appear to be rational explanations as to why, in the 
technological conditions of Roman Africa, the olive oil producers acted as they 
did and it would be incorrect to describe the resultant situation as one of 
technical stagnation. Rather it demonstrates a remarkable level of Iocal 
innovation obviating the need for technology transfer from outside. 
Region Oileries OH Ampborae ER press type LR press type 
Africa/Numidia/ 
Tripolitania Many Yes Lever & windlass Lever & windlass 
Mauretania T. None/few No (1) Lever & windlass Lever & screw 
Istria/Dalmatia Some Yes Lever & windlass Lever & windlass 
France Few No (1) Lever & windlass Lever & screw 
Italy Few (1) Yes Lever & windlass Lever & screw 
Spain Many Yes Lever & windlass Lever & screw 
Table 2 - Comparison of olive press technology from several parts of the western 
Mediterranean. ER = early Roman imperlaI, LR = late Roman imperial 
The finai question to consider is the extent to which Africa is typical or 
atypical of the main oH producing regions in the Roman world (fable 2). 
Insofar as export production capacity may be indicated by the existence of 
major oileries, with multiple pressing facilities and by the manufacture of 
amphorae for oH transport, Africa and southem Spain were the two outstanding 
areas, though Istria/Dalmatia has also produced evidence for some impressive 
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facilities (including one site with 20 presses)52. Interestingly enough, press 
technology in Istria remained very basic through to late antiquity, the fixed 
windlass being standard and counterweight-mounted windlasses unknown. 
There are no signs of the adoption of screw technology53. With the exception 
of Spain, where the date, speed and scale of transfer from windlass- to screw-
driven lever presses is uncertain, the other major olive oil exporting regions of 
the west Mediterranean seem to have retained their traditional technology. 
Southern France and Italy, where the adoption of the lever and screw press 
seerns to have been more widespread, were of course major wine-rnaking 
regions and it is probable that screw-driven presses made their first breakthrou-
gh there in viticulture54, then spread to oiI pressing installations (olive pressing 
is technically a much more demanding process). It certainly seems plausible 
that areas where viticulture was the more dominant specialisation were more 
likely than a primarily oleocultural region such as Africa to adopt screw 
technology, initially for wine-making and subsequently for olive oil produc-
tion 55. 
52 R. MATIJASIC, Oil and wine production in Istria and Dalmalia in ClassicalAntiquity and 
the early Middle Ages, in AMOURETIl and BRUN, La production ... , pp. 247-61. 
53 MATIJASIC, op. cit., p.254, 257. 
54 J.-P. BRUN and G. CoNGÈS, La villa vilicole romaine des Toulons (Rhians, Var), «Annales 
SSNATV» 46, 1994, pp. 219-41 (esp. 226-28, 235-37) 
55 This paper was writteo whilst I was 00 study leave supported by a Leverhulme Trust 
Research FeJlowship and I am delighled also 10 acknowledge the support of the British Academy. 
I am grate fui to David Stone for some very helpful written comments on ao early version of this 
paper and 10 various colleagues al the ((Africa Romana» conference who discusscd the paper with 
me. Thanks also are due to Debbie Milcs for once again translating my rough sketches into 
presentable figures. 
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Aspects de la transmission du savoir technique: 
les huileries de Volubilis 
Le thème général de réflexion qui nous a été proposé pour ce colloque de 
Sassari-Carthage, «La science et les techniques dans les provinces romaines de 
l'Afrique du Nord», m'incite à revenir brièvement sur un point dont A. Aker-
raz et moi-meme avons certes déjà traité dans un travail précédent l, mais qui 
consti tue une introduction utile et une illustration, selon le terme à la mode, 
"incontoumable" à tout débat sur le double concept de stagnation/innovation 
dans le monde rural antique et sur la transmission du savoir technique. 
Les huileries de Volubilis répondent à un principe de fonctionnement 
simple, largement répandu dans tout le monde méditerranéen; on peut en effet 
reconstituer, pour l'ensemble des 56 huileries connues sur le site 2, une 
machinerie de pressage composée d'un levier horizontal (prelum) actionné par 
un treuil 3• 
Ces huileries présentent néanmoins un certain nombre de caractéristiques 
propres au site. La meule destinée au broyage des olives y est semblable à une 
meule à grains: la meule dormante est de forme conique et un anneau de section 
triangulaire est mu autour de la parti e gisante par un bati de bois 4; cet appareil 
I A AxERRAzet M. LENOIR,Leshuileriesde Volubilis, "BAM", XIV, 1981-1982, p. 69-101. 
2 Nous avions pris en compte, dans l' article cité à la note précédente, 55 huileries. Une étude 
récente de M. Behel (M. BEHEL, Le versant Est de la ville ancienne de Volubilis, thèse soutenue en 
décembre 1993 à l'université de Paris IV-Paris Sorbonne; voir, en particulier, le chapitre IV, Les 
huileries, p. 171-214) permet d'ajouter à notre liste une huilerie, fort intéressante: elle est munie 
d'un contrepoids parallélépipédique in situ et les sondages pratiqués par M. Behel indiquent une 
date ancienne (fin du Ier s. avo J.-C./début du le< s. ap. J.-C.) (huilerie n. 4 de M. Behel, p. 193-194, 
210-212). 
3 Les descriptions des divers types de pressoir sont trop nombrcuses pour ètre rappclées 
ici en détail. Je renvoie au "Lexique des termes techniques", paro en appendice au volume La 
production du vin et de l'huile en Méditerranée. Actes du symposium international (Aix-en-
Provence et Toulon, 1991), «BCH», Supplément XXVI, 1993 (cité ci-dessous sous la forme 
Huile et vin). 
4 A Volubilis, les meules à grains et les meules à olives se distinguent par le matériau dont 
elles sont faites (Ies premières sont toujours en lave, les secondes toujours en grès coquillier) et par 
l'absence de stries sur les meules à grains: AKERRAZ-WOIR, Huileries, op. cito n. 1, p. 71-72. 
L'existence à Volubilis de deux types d' appareil destinés au broyage et la situation de certaines de 
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est parfois associé à un autre instrurnent - connu, lui, dans d'autres régions du 
monde rornain 5 -le cylindre broyeur, ce qui implique que certains propriétaires 
procédaient une double et distincte opération de broyage; le système de fixation 
de la tete du prelum est cornposé de qua tre arbores de bois et non pas de deux 
jumelles en pierre; le contrepoids sur lequel est fixé le treuil- nous reviendrons 
sur ce fait - est de forme cylindrique alors qu'il est généralement parallélépi-
pédique; l' installation des huiJeries prévoit, à còté de l'aire de presse, une aire 
de manutention des olives: la présence systématique de cette demière permet 
de supposer la pratique de pressurages multiples. Enfin, Ies bassins de décan-
tation sont, à VolubiIis, souvent pourvus d'un trou d'évacuation creusé au bas 
de l'une des parois: ce système simple de séparation des rnargines et de I 'huiIe 
et de nettoyage des bassins n'est pas signalé dans d' autres huileries du monde 
rornain. 
A l'intérieur du vaste ensemble des pressoirs à levier et treuil qui couvre 
l'ensemble des pays de la Méditerranée, les huileries de Volubilis présentent 
donc un faciès technique très particulier. Certains éléments caractéristiques de 
ce faciès se retrouvent dans la province de Tingitane, mais ne sont pas d'un 
usage systématique. Sur les sites de Banasa et Sala, le contrepoids cylindrique 
est présent, mais la forme parallélépipédique est, de loin, la plus répandue 6; 
dans le nord du Maroc (régions de Tanger, Zilil et Lixus), les deux formes 
semblent avoir été utilisées conjointernent: nous connaissons pour la zone 13 
contrepoids, dont 5 parallélépipédiques et 8 cylindriques. Une pierre à quatre 
logernents est connue sur le site de Malabata 7 près de Tanger, mais sur le petit 
site d'Ahfir, sur la rive droite de l'oued el Kebir, non loin de Zilil, l'équipe de 
la Mission archéologique franco-marocaine de Dchar Jdid a découvert un bloc 
d'assise de jumelles à deux encoches, de type "cIassique" donc 8• 
D'autres caractères peuvent occasionnellernent se retrouver hors de 
Tingitane; quelques exemplaires de rneules coniques utilisées pour le broyage 
ces meules dans les huileries incitent l-P. Brnn à s'interroger sur la fonction de ces meules: «est-
on certain de teur usage pour Ics olives?» (J.-P. BRUN,Les innovations techniques etleur diffusion 
dans les pressoirs, dans Huile et vin, op. cito n. 3, p. 543). En raison de l'isotement de la grande 
majorité des huileries dans les maisons de Volubilis, nous n'avons aucune raison de douter qu'un 
appare il découvert dans une huilerie soit destiné au broyage des olives. 
5 R. FRANKEL, The trapetum and the mola otearia, dansHuile et vin, op. cito n. 3, p. 477-481. 
" Jc remcrcie A. Akerraz pour ses informations concernant ces deux sites. 
, M. PONSICH, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Paris, 1970, p. 279 et 
pl. LXXXVI, 2. 
8 Carte du Maroc au 1/50.000 "Arba Ayacha", site AY 5. 
Les huileries de Volubilis 599 
des olives sont ainsi connues en Espagne 9. Ces quelques exemples tingitans ou 
espagnols ne rernettent cependant pas en cause l'originalité des huileries de 
Volubilis. 
C'est sur une autre originalité que je souhaite mettre l' accent dans le cadre 
de ce colloque. En effet, comme nous l'avions déjà souligné, «Volubilis est à 
coup sur le seullieu du monde rornain où l' on puisse constater une tentative 
pour améliorer le fonctionnement et le rendement des pressoirs [à huiIe]» l0. 
Deux types de contrepoids ont été utilisés à Volubilis: un contrepoids de 
forme cylindrique, généralement en calcaire gris-bleuté du Zerhoun, d'un 
poids moyen de 1800 kg et un contrepoids parallélépipédique, en grès coquil-
lier, d'un poids moyen de 650 kg. 
Les conditions de découverte permettent d' affirmer que le premier a 
succédé au second: sur 26 contrepoids en pIace, 24 sont cylindriques, 2 sont 
parallélépipédiques. En revanche, de nombreux contrepoids parallélépipédi-
ques - une trentaine environ - ont été réemployés dans les maçonneries dans 
divers points de la ville, et souvent dans les murs memes des huileries pourvues 
de contrepoids cylindriques en pIace (Tav. I, 1-2) 11. L'abondance des con tre-
poids parallélépipédiques en remploi comparée au grand no mb re des contre-
poids cylindriques en fonction amène naturellement 12 à penser que les Volu-
bilitains ont cherché à améliorer le rendement des pressoirs en modifiant un des 
éléments du systèrne de pressurage 13. 
Cette modification n'entraine pas un changement essentiel dans l'appa-
reillage de la presse. Nous avions insisté sur le fait qu'à Volubilis, «aucun des 
9 AKERRAZ-LENOIR, Huileries, op. cito n. 1, p. 72, n. lO. 
IO AKERRAZ-LENOIR, Huileries, op. cito n. 1, p. 99. 
Il AKERRAZ-LENOIR, Huileries, op. cito n. 1, p. 82-83. 
12 A. Ouahidi considère que notre «hypothèse [concernant] la mutation technique [des 
huileries de Volubilis]» n'est pas étayée «par des arguments convaincants» (A. OUAHIDI, 
Nouvel/es recherches archéologiques sur les huileries de Volubilis, dans L'Africa romana, X, 
p. 294). La proportion, pour chaque type, d'éléments en remploi et d'élémcnts in situ, nous 
parait en elle-meme suffisamment éloquente. 
13 La date d'apparition et la période de diffusion de cette innovation ne sont pas ici notre 
propos. Nous avions, dans un prcmier temps et sur la base de nos connaissances archéologiques 
du momcnt, proposé de datcr la première «dcs années 150-180 de notre ère» (AKERRAz-LENOIR, 
Huileries, op. cit. n. 1, p. 97); Ics rechcrches d'A. Akerraz sur le quarticr nord-est dc Volubilis 
(A. AKERRAZ, Nouvelles observations sur l'urbanisme du quartier nord-est de Volubi/is, dans 
L'Africa romana, IV, p. 445-457) nous ont amcné à la placcr «assez tot dans le lIème siècle» 
(A. AKERRAZ-M. LENOIR, Note sur les huileries du quartier nord-est, dansL 'Africa romana, IV, 
p. 460). Les enquetes les plus récentes d'A. Akerraz incitent à dater apparition et diffusion 
maximale de celte innovation du dcmi-siècle qui va de 80 à 130 ap. J.-C. 
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eontrepoids eylindriques ne présente sur la face supérieure la eavité arrondie 
earaetéristique des pressoirs à levier et à vis» et que, par eonséquent, le système 
demeurait eelui du pressoir à levier et treuil l4• D.l. Mattingly a eontesté no tre 
interprétation, eonsidérant que «a eylindrieal eounterweight may be a diagno-
stie feature of a serew press regardless ofwhether it has the eireular ho le in its 
top surfaee» et que «albeit tentatively, the Moroeean evidenee eould be 
interpreted as a regional variation in the method of fixing the counterweight to 
the serew» 15. L' objeetion ne me semble pas reeevable. 
Les publieations qui se sont multipliées dans la dernière décennie sur la 
teehnologie des pressoirs antiques ont bien montré que les modes de fixation 
au eontrepoids soit d'un treuiI, soit d'une vis, sont extremement variés: 
l'existenee d'une «regional variation» propre à la Maurétanie Tingitane ne 
saurait etre a priori exc1ue, d' autant que eertains eontrepoids supportant une vis 
présentent également des mortaises en queue d' aronde pour anerer la maehine-
rie de bois 16. 
Néanmoins, il faut, en premier lieu, se garder d' établir une eorrélation trop 
striete entre forme du eontrepoids et type de maehinerie: le remploi de pierres, 
y eompris de pierres inserites (autels ou eupules funéraires 1) voire de bloes 
informes n'est pas rare, pour quelque type de eontrepoids qu'il s'agisse. 
En seeond lieu, l'existence d'une cavité assez large dans le contrepoids 
d'un système de pressoir à levier et vis résulte de contraintes teehniques 
évidentes: le pied de la vis doit pouvoir tourner librement pour éviter l'usure 
due au frottement du bois contre la pierre 18. L'unique texte à notre disposition 
comme l' ensemble des témoignages archéologiques le confirment. Décrivant 
l'extrémité inférieure d'un dispositif à vis, Héron d' Alexandrie indique en effet 
qu'iI convient de ereuser «dans la pierre une eavité assez large pour que 
14 AKERRAZ-LENOIR, Huileries, op. cito n. 1, p. 83. 
IS D.J. MAITINGLY, Olea medite"anea, "lRA", 1, 1988, p. 153-161. L'objection de D.J. 
Mattingly a été reprise par J.-P. BRUN, lnnovations techniques, dans Huile et vin, op. cit. n. 4. 
16 O. CALLOT, Huileries antiques de Syrie du Nord, BAH, CXVIII, Paris, 1984, p. 45-46, pl. 
46,47,51,58; R. FRANKEL, Screw Weightsfrom lsrael, dansHuile etvin, p. 107-118 (type 1: fig. 
1, p. 109). 
11 Les exemples sont très nombreux: je renvoie uniquement, exemplorum causa, à CALLOT, 
Huileries de Syrie, op. cito n. 16, p. 44, n. 22, et à J.-P. BRUN, L 'o/éicu/ture antique en Provence, 
Paris, 1986, n. 50, p.173 (à Gonfaron). l'ai signalé au eolloque un bloe découvert sur le site d'Uehi 
Maius, bloc inserit remployé en contrepoids à treuil, puis remployé une seconde fois en eontrepoids 
à viso 
18 CALLOT, Huileries de Syrie, op. cito n. 16, p. 42-45. 
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l'extrémité de cette poutre puisse y tenir et y tourner aisément» 19. D'autre 
part, toutes les études récentes sur Ies huilerles antiques montrent que les 
contrepoids servant à l'ancrage d'une vis sont systématiquement percés d'un 
large évidement centrai et ce quelle que soit la forme du contrepoids: c'est le 
cas en Syrie, en Provence, en Israel 20• Le contrepoids de Bab Tisra (ou Mechra 
Sfa), près de Volubilis, cité par DJ. Mattingly n'est en aucun cas «a hybrid 
form»: la «très peti te cavité percée au centre» n'est pas une adjonction 
ultérieure servant au logement d'une vis: c'est exactement la cavité que l'on 
trouve sur Ies contrepoids de Volubilis, et sur Iaquelle nous aurons à revenir 21. 
L'illustration donnée par DJ. Smith22 est sur ce point très claire: elle présente 
còte à cote un contrepoids à vis (avec Iarge cavité centrale) de Badajoz et le 
contrepoids à treuil (avec rainure médiane et très petite cavité centrale: «a very 
small hoIe») de Bab Tisra (Tav. II, 2). Le contrepoids de «type 57» (seion la 
typologie de l.-P. Brnn), auquel D.J. Mattingly cherche à comparer ce demier, 
est un pressoir moderne, celui d'Idanha Velha; de plus, le recours à la 
publication originelle montre que la vignette de l'ouvrage de J.-P. Brnn est, 
pour ce pressoir, malheureusement inexacte: le contrepoids du pressoir à vis 
d'Idanha Velha est bien percé d'une large cavité centrale 23. 
Il faut bien admettre que le passage, à Volubilis, d'un type de contrepoids 
à l'autre ne doit pas etre mis en relation avec un changement radical de la 
machinerie du pressoir. Mais la modification systématique de l'un des éléments 
essentiels de cette machinerie manifeste à l'évidence un souci d'améliorer le 
rendement des huileries. 
19 Héron, p. 204 (184). C'est moi qui souligne. le cite la traduction du texte d'Héron 
d'Alexandrie par B. Carra de Vaux d'après l'ouvrage Héron d'Alexandrie. Les Mécaniques ou 
l'élévateur des corps lourds, Coll. Sciences et philosophie arabes, Paris, 1988. Le chiffre en 
parenthèses renvoie à l'édition originale (paris, 1894). 
20 Cet évidement peut prendre des formes très diverses: cf. CAUOT, Huileries de Syrie, op. 
cito D. 16, p. 43-45; l.-P. BRUN, O/éicu/ture, op. cito n. 17, p. 120-124; R. FRANKEL, Screw Weights, 
op. cito n. 16. 
21 Nous avons décrit et expliqué cette particularité dans notre article (AKERRAZ-LENOIR, 
Huileries, op. cito n. 1, p. 84, pl. XV, 1, XVI, 1-2). 
2l DJ. SMlTH, Archaeologica/ Report, dans Report 01 the Durham University Exploration 
Society'sExpedition toFrenchMorocco (1952), Durham, 1956, fig. 4, p. 145. Un pian de la villa 
de Bab Tisra a été publié par A. LuQUET, Conlribulion à l'Atlas archéologique du Maroc: région 
de Vo/ubilis, "BAM", V,-1964, n. 64, p. 300 et fig. 2, p. 299. La villa comporte deux pressoirs, l'un 
à contrepoids paralléJépipédique, le second à contrepoids cyJindrique. 
23 l.-P. BRUN, Oléicu/ture, op. cito n. 17, fig. 6OA, n. 57 et p. 124. Voir M.-CL. AMOURETIl et 
alii.À propos du pressoird huile: de l'archéologie industrielle à l'histoire, "MEFRA", 96, 1, 1984, 
p. 379-421; pressoir d'Idanha VeJha: p. 388-400, en particulier fig. 6 p. 395. 
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Le but de cette modification est d'augmenter la masse du contrepoids: les 
contrepoids cylindriques, taillés systématiquement dans le calcaire du Ze-
rhoun, roche dure de forte densité, ont un poids moyen triple de celui des 
contrepoids parallélépipédiques, taillés dans du grès coquillier. 
Les lois de la mécanique, et en particulier le "théorème des moments" nous 
permettent de mieux saisir l'intéret de cette augmentation de la masse du 
contrepoids 24. La rentabilité d'un pressoir dépend de la force exercée sur les 
scourtins déposés sur la maie et contenant la pate d'olive: plus cette force sera 
importante, mieux et plus vite sera extraite l'huile. 
Avec un pressoir à levier et treuil, deux cas extremes peuvent etre 
envisagés: 
1) aucune action n' étant exercée sur le prelum, seule la masse de ce 
dernier entre en jeu dans la définition de la force exercée; 
2) un contrepoids étant fixé à l'extrémité Iibre du prelum, la force 
maximale sera exercée sur Ies scourtins lorsque ce contrepoids sera soulevé du 
sol: plus la masse de ce dernier est importante, plus la force sera grande. 
Dans ce second cas, les contraintes physiques d'ordres divers qui s'exer-
cent sur l' appareil entrainent des risques importants de rupture. Héron d' A1exan-
drie soulignait déjà ces contraintes: «La rigidité de la corde met un certain 
obstacle à l' abaissement de la poutre et à l' élévation de la pierre, parce que, si 
la corde est dure, elle ne glisse pas sur les poulies, ni lorsqu' on veut relever la 
poutre, ni lorsqu'on veut l'abaisser et élever la pierre» (Héron p. 201, 181). 
Un cas intermédiaire doit cependant etre envisagé: le contrepoids restant 
immobile sur ou dans le sol, le prelum est abaissé au moyen du treuil: la force 
exercée sur les scourtins est alors fonction de trois facteurs: la force exercée par 
les hommes qui mettent en mouvement le treuil, le diamètre de celui-ci et la 
longueur de la barre, vectis, utilisée pour mouvoir le treuil: à force humaine 
égale, plus cette dernière est longue et plus le diamètre du treuil est petit, plus 
la force exercée sera grande. Le point faible du système est également 
mécanique: un treuil de faible diamètre et des barres trop longues sont 
susceptibles de se briser et d' entrainer des accidents: «De plus, on est forcé 
d'employer de longs pieux [longues barres] pour tourner le treuil et l' on court 
le risque, si le sac de plomb placé sous le levier presseur est grand 25 et si les 
24 Je renvoie, pour l'étude des forces, à la contribution d'A. AlAMI, ElUde mécanique d'un 
pressoir de Volubilis, "BAM", XIV, 1981-1982, p. 121-133. 
25 Le pressoir décrit par Héron n'est pas exactement le pressoir de Volubilis; du point de vue 
des forces et des contraintes exercées, le "sac de pio mb" id mentionné est l'équivalent du 
contrepoids de Volubilis. 
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ouvriers qui tournent le treuiI sont nombreux, que les pieux ne se rompent et 
ne les atteignent dangereusement en tombant, ou qu'ils ne sortent des trous, 
et, en tombant encore, ne les atteignent de me me» (Héron d' Alexandrie, p. 
201, 181). 
L'étude des forces et des contraintes exercées sur les diverses parties du 
système montre néanmoins que, tout en conservant un appareillage assez 
robuste, on peut alors obtenir une force s' exerçant sur les scourtins proche de 
celle obtenue dans le second cas évoqué ci-dessus 26• On comprend l'intéret 
d'augmenter la masse du contrepoids: meme si celui-ci n'est pas, à l'issue du 
travail, soulevé de terre, la force qui peut etre exercée augmente en proportion. 
Le "théorème des moments" a été formulé dans toute sa généralité par 
P. Varignon, dans son ouvrage posthume paro en 1725, Nouvelle mécanique ou 
statique, et Volubilis pas plus que la Maurétanie Tingitane ne sont réputées 
pour avoir donné naissance à un mathématicien fameux. L'avantage que 
présente du point de vue mécanique, mais aussi du point de vue économique, 
par l' amélioration des rendements, l' augmentation de la masse du contrepoids 
des huileries n'a certes jamais été conçu ni présenté de façon théorique. Cette 
modification montre cependant à quel niveau étaient arrivées la maitrise 
pratique et les connaissances empiriques de la communauté volubilitaine en 
matière d'application des forces d'un levier. 
Son adoption générale, ou quasi générale, montre le dynamisme de cette 
communauté, ce qui permet de nuancer l'impression de stagnation technique 
dont on a voulu parfois faire une caractéristique du monde roral antique 27. Les 
participants au récent colloque sur La production de vin et d' huile en M éditer-
ranée se sont ainsi intemogés sur l' «invention et [la] diffusion de la vis dans 
les pressoirs», soit pour des appareils à levier et vis, soit pour des appareils à 
vis directe: alors que «l' adaptation de la vis sur les pressoirs est une invention 
grecque, couramment utilisée dès la fin du Ier siècle avant notre ère (Vitrove, 
Héron, Pline)>> et que ces memes auteurs , en particulier Héron, soulignent les 
avantages (facilité d'utilisation, plus grande sécurité) de cet appareiJ par 
rapport aux appareils classiques utilisant le treuil, les témoignages archéologi-
ques montrent que, hors de l'Italie centro-méridionale, «la vis ne se serait 
répandue que lentement dans les pressoirs à levier au moins» 28. La résistance 
26 AlAMI, Étude mécanique, op. cito n. 24, p. 127-131 et graphique de la pl. II. 
21 AMOURETIl, Pressoir à huile, op. cito n. 23, p. 407, pose parfaitement les termes du débat. 
28 J.-P. BRUN, Les innovations techniques et leur diffusion dans les pressoirs, dans Huile et 
"'in, op. cito n. 3, p. 548. 
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du monde roral à cette innovation pourrait etre mise au compte de l'inertie de 
ce dernier en face du progrès technique. 
Outre que, comme le souligne fort justement D.J. Mattingly dans son 
intervention à ce colloque 29, nous devons nous interroger sur la notion meme 
de "progrès technique" et sur la manière dont ce dernier était appréhendé par 
les Anciens, le monde roral était certainement moins impennéable aux innova-
tions techniques qu'on ne voulait le croire jusqu'ici. L'examen détaillé et 
l'interprétation plus approfondi e des vestiges les mieux conservés ont en effet 
rnontré que, dans d' autres régions du rnonde rornain, certaines huileries avaient 
subi des rnodifications, que seuI e peut expliquer la volonté d'améliorer le 
rendement d'installations jugées trop peu efficaces: l'usage de la vis, tout en 
demeurant - pour l'instant, en l'état de nos connaissances - exceptionnel, n'est 
pas inconnu en Afrique 30. Mais ces modifications sernblent etre toujours le fait 
de particuliers: il s' agit de témoignages isolés, qui ne se reproduisent jamais ni 
à l'échelle d'une ville, ni à l'échelle d'une province. Le cas de Volubilis n'en 
devient peut-etre que plus singulier: c'est l'ensemble des habitants de la ville 
- à l' exception de quelques propriétaires réactionnaires - qui adopte une 
nouvelle machinerie destinée à améliorer les perfonnances de l'installation 
habituelle, meme si cette nouvelle machinerie peut paraitre moins efficace que 
l'innovation "radicale" constituée par l'usage de la viso 
La diffusion très inégale du contrepoids cylindrique pour des pressoirs à 
treuil dans la province de Tingitane tendrait à faire de Volubilis l'épicentre de 
cette innovation; elle en illustre également le mode de diffusion, de toute 
évidence exclusivement oraI. 
Une seconde particularité, de détail, des contrepoids de Volubilis mérite 
également l'attention dans le cadre de ce congrès. Les contrepoids cylindri-
ques, à la différence des contrepoids parallélépipédiques, présentent au centre 
de leur face supérieure une peti te cavité, soit circulaire, soit rectangulaire, 
généralement un peu plus profonde que la rainure qui joint les deux mortaises 
29 Voir dans les Actes du colloque D.]. MAlTINGLY, Olive Presses in Roman Africa: 
Technological Evolution or Stagnation? 
30 On connait un pressoir à vis en Maurétanie Tingitane, à Cotta, peut-etre transformation 
d'un contrepoids à treuil (M. PONSICH, Recherches à Tanger, op. cito n. 7, pl. LXXXVII; J.-P. BRUN, 
Oléiculture, op. cito n. 17, p. 124, n. 55). P. Morizot a récemment signalé dans les Aurès, près de 
Tahanent, un contrepoids paraUélépipédique muni de deux mortaises en queue d'aronde et d'une 
"ouverture circulaire", qu'il interprète, àjuste titre, comme le contrepoids d'un pressoir à vis (p. 
MORIZOT, L 'Aurès et l' olivier, "AntAfr.", 29, 1993, p. 224 et fig. 49). J' ai identifié, lors du colloque, 
un contrepoids à vis, résultat d'un double remploi, sur le site d'Uchi Maius (ci-dessus n. 17). 
Tavola I 
1. Volubilis. Contrepoids parallélépipédique en remploi. 
2. Volubilis. Huilerie du quartier sud. A droite, contrepoids cylindrique in situ; à 
gauche, contrepoids parallélépipédique renversé, tombé à l'intérieur de la pièce, devant 
le mur dans lequel il était remployé. 
Tavola II 
1. Volubilis. Maison aux Néréides. Face supérieure du contrepoids cylindrique. 
&ADAJOl HEC "ilA .HA 
Vl\08AB\,.f AVVEI\"U~(E 
2. À gauche, contrepoids de vis de Badajoz; à droite contrepoids de treuil de Bab Tisra 
(Mechra Sia). (DJ. SMITH, Archaeological Report, dans Report ofthe Durham Univer-
sity ExplorationSociety's Expedition to French Morocco (1952), Durham, 1956, fig. 4, 
p. 145). 
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latérales en queue d'aronde recevant Ies montants du treuil {Tav. II)31. Lors~ 
qu' on peut observer la face inférieure de ces contrepoids, on remarque une 
cavité identique située également au centre approximatif de celle~ci. Ces 
cavités permettent de reconstituer la manière dont Ies pierres ont été ache~ 
minées à Volubilis depuis les carrières du Zerhoun: ce sont les traces d'un 
système de guidage, ingeniosa ratio, inventé au VIe s. avo J.~C. par l'architecte 
Chersiphron pour l' acheminement des colonnes de l' Artémision d'Ephèse 32: 
une armature de bois enserre le cylindre à transporter; elle est pourvue, sur les 
deux cotés courts correspondant aux deux sections Iatérales du cylindre, de 
deux axes métalliques fixés à deux tourillons scellés au plomb au centre de ces 
demières. L'ensemble de l'armature est relié à deux timons: ceux-ci permettent 
de guider la pierre qui peut toumer librement sur elle-meme. Comme le 
souligne Vitruve lui-meme, «on aura une idée de la méthode utilisée en voyant 
opérer Ies cylindres qui, dans Ies palestres, aplanissent Ies allées» (Vitruve, X, 
2, 12; trad. Callebat). 
On comprend mieux le choix de la forme cylindrique pour Ies contrepoids 
«de la deuxième génération» à Volubilis: celle-ci permet un transport plus 
facile de pierres plus Iourdes. 
L'invention savante de Chersiphron avait été, on l'a vu, adaptée pour des 
usages triviaux tels que le roulage des allées des palestres. Il n'est pas sans 
intéret d'en découvrir une adaptation, sans doute secondaire et populaire, dans 
le système de transport des contrepoids de Volubilis. Et si Chersiphron doit de 
nous etre connu à son statut intellectuel et sociai d' architecte, batisseur de 
grands monuments destinés au culte des dieux 33, nous saisissons un peu mieux, 
grace aux modestes contrepoids de Volubilis, comment et combien une 
invention savante, passée dans la culture technique populaire, a pu susciter de 
nouvelles innovations, d'ordinaire POUT nous invisibles faute de témoignages 
archéologiques suffisants. 
31 Rappelons encore que cette cavité ne peut en aucun cas recevoir la tete d'une vis: ci-
dessus n. 21-22. 
32 Vitruve, X, 2,11. 
33 L. CRACCO RUGGINI, Progresso tecnico e manodopera in età imperiale romana, dans 
Tecnologia, economia, e società nel mondo romano, Come, 1980, p. 48-49; G. TRAINA, La 
tecnica in Grecia e a Roma, Roma-Bari, 1994, p. 66-67. 
Mohammed Behel 
Note sur une huilerie du quartier est de Volubilis 
Les nombreuses installations d'huileries visibles sur le site de Volubilis 
ont fait l'objet d'un certain nombre de recensements et d'études, qui restent 
toujours limités par le fait qu'on a affaire à des vestiges partiels fouillés depuis 
longtemps déjà l. Il n'existe plus de contexte archéologique intact qui permet-
trait les datations stratigraphiques et les chercheurs en sont réduits à de 
prudentes tentatives de datation relative. 
Au cours des journées d' études archéologiques de Carthage en décembre 
1994, a été évoquée la présence dans le quartier est d'une huilerie datable du 
Ier s. ap. J.C., ce qui en ferait l'une des plus anciennes du site. Il nous semble 
utile de revenir plus précisément sur les arguments archéologiques qui nous ont 
permis de proposer cette datation. 
Le quartier est de Volubilis (fig. 1) est constitué d'une longue rangée de 
constructions denses et confuses, extremement remaniées. Il était depuis 
longtemps consideré comme le secteur le plus ancien du site, le noyau d' époque 
maurétanienne à partir duquel se serait développée la ville romaine. 
L'étude systématique que nous avons menée sur ce qui subsiste de 
vestiges nous permet aujourd'hui de remettre en cause cette opinion. L'habitat 
du quartier est n'est jamais antérieur au Ier s. ap. J.C. 
Les seuls vestiges préromains que nous avons pu repérer sont ceux d'un 
grand tempIe punique très dégradé 2. Il faut aussi signaler un petit four isolé au 
nord du quartier. Mais l'habitat aussi modeste soit-il, est bien romain. 
Quinze huileries ont pu etre repérées dans le quartier. Ce chiffre témoigne 
d'une importante activité oléicole puisqu'il représente plus du quart des 
installations volubilitaines, pour une zone à la superficie restreinte. Peut-etre 
reste-t-il inférieur à la réalité. Certains vestiges sont lacunaires et mal conser-
vés, ce qui laisse penser que d'autres installations particulièrement remaniées 
et dégradées ont pu échapper aux recherches. 
l A AKERRAZ-M. LENOIR, Les huileries de Volubilis, dans "BAM" XIV, 1981-1982. 
2 Nouveau doctorat intitulé «Le versant est de la ville ancienne de Volubilis», soutenu le 15-
12-1993 à l'Université Paris IV - Sorbonne. 
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Fig. 1 - PIan de situation de l'huilerie dans le quartier est de Volubilis (Dessin M. Behel, 
C. Frémiot-de Mauroy). 
L'huilerie qui nous intéresse, située à l'est du Capitole, est panni les plus 
mal conservées puisqu'elle n'est plus signalée que par un contrepoids paral-
lélépipédique et les vestiges d'un bassin (fig. 2). Il faut remarquer en outre une 
meule à olives striée appuyée contre le bassin. 
L'entrée de la salle qui abrite ces vestiges n'est plus repérable. Toutefois, 
elle ne pouvait se faire coté sud où le mur est bien conservé, ni coté ouest où 
le niveau est en surplomb de deux mètres. Nous pensons que l'accès se trouvait 
à l'est, puisqu'un cardo dominant l' oued Fertassa y était certainement 
aménagé. 
Note sur une huilerie du quartier est de Volubilis 609 
Malgré la pauvreté des vestiges conservés, l'huilerie présente des particu-
larités qui méritent d'etre remarquées. 
Le contrepoids parallélépipédique mesure 1,2 x 0,53 x 0,69 m. 
Il est encore en pIace, alors que dans la presque totalité des cas les 
contrepoids d'huileries de Volubilis qui sont restés à leur pIace dans l'instal-
lation sont de forme cylindrique. Notre huilerie n'était pas suffisamment 
dégagée pour etre visible lors de l'étude d'A. Akerraz et M. Lenoir qui ne 
signalent qu'un autre exemple, dans une huilerie située immédiatement au nord 
de notre quartier, datable du Ilème s. ap. J.C.3. 
Remarquant en revanche le nombre élevé de contrepoids parallélépipédi-
ques en remploi dans les maçonneries, A. Akerraz et M. Lenoir ont supposé 
qu'ils avaient été supplantés par les contrepoids de forme cylindrique, qui sont 
de poids bien supérieur tout en restant plus faciles à transporter. Cette mutation 
technologique serait intervenue au cours du Ilème S. ap. J.C. 4. 
La présence du contrepoids parallélépipédique pourrait donc etre l'indice 
d'une haute datation. Les restes de bassin, d'une facture bien différente des 
autres installations, en apportent une confirmation plus précise. 
Situé dans l'angle sud-ouest de la pièce, le bassin est rectangulaire et 
mesure 2,10 sur 1,20 m. Les parois n' en sont conservées que sur 20 cm, le fond 
est complet. La maçonnerie a un aspect très particulier par rapport aux autres 
bassins d'huileries du quartier. Au lieu d'un mortier de tuileau rose, il s'agit 
d'un mortier de chaux blanchatre et friable; on a pu y remarquer des fragments 
d'amphore Dressel 7/13 utilisées comme charge, ce qui indiquerait une 
datation de la fin du Ier s. avo ou du Ier S. ap. J.C. 5. 
Un sondage a pu etre pratiqué contre le muret de soutènement du bassin. 
La couche compacte noire servant d'assise pour ce muret était intacte. Elle a 
livré le matériel suivant: 
- Un lot de fragments de céramique commune (NQ inv. VoI. 89.404 à 411). 
- Un bord de céramique modelée (N2 inv. VoI. 89.403). 
3 A. AKERRAZ, M. LENOIR, Les huileries de Volubilis, cit., p. 81 et 95. 
4 Les années 150-180 ont été proposées comme date de cette mutation, d'après l'étude du 
quartier nord-est de Volubilis qui comporte uniquement des contrepoids cylindriques, à l'excep-
tion d'un seuI contrepoids parallélépipédique en remploi; AKERRAZ-LENOIR, Les huileries de 
Volubilis, cit., p. 95-98. Des remarques nouvellement formulées sur l'urbanisme du quartier nord-
est permetraient d'avancer cette datation à la première partie du II~me s. ap. J.c. A. AKERRAZ-M. 
UNOIR, Nouvelles observations sur ['urbanisme du quartier nord-est de Volubilis, dans L'Africa 
Romana, Atti del IV convegno di studio Sassari, 12-14 dicembre, 1986, Sassari 1987, p. 460. 
5 D.P.S. PEAcocK-D.F. WILLIAMS, Amphora and the Roman Economy: an Introductory 
Guide, London-New York, 1986, p. 119. 
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Fig. 2 - PIan de l'huilerie (Dessin M. Alilou, reproduit par C. Frémiot-de Mauroy). 
- Un Iot de fragments de eéramique à vemis noire eampanienne (NQ inv. 
VoI. 89.400). 
- Un bord de céramique peinte, dite de Banasa (NQ inv. VoI. 89.401). 
- Deux fragments d'amphore DresseI1 (N2 inv. VoI. 89.402). 
Il s'agit d'un matériei cohérent, assez ancien, du Ier s. avo l.C. 6. 
Nous sommes don e vraisemblablement en présenee de l'une des huileries 
Ies plus anciennes, aIors que la plupart des installations sont datées des Ile et 
nIe S. ap. l.C. Le nombre élevé de eontrepoids parallélépipédiques en remploi 
dans le quartier est permet de penser qu 'il existait déjà plusieurs autres huileries 
dès le premier siècle. Les réaménagements et Ies nouvelles installations ont 
ensuite été pourvus, eomme dans le reste de la ville, de eontrepoids cylindri-
ques. 
6 Cette partie du quartier est a été sans doute la plus anciennement construite, sur les ruines 
d'un tempIe punique. On trouve quelques traces d'occupation préromaine. 
Josè Ram6n Carrillo Dfaz-Pinés 
Dispositivos para la produccion de aceite 
en epoca romana en Andaluda 
En un trabajo publicado hace un decenio, M.C. Femandez Castro sefialaba 
que, en tomo a la producci6n del aceite bético, e hispano en generaI, quedaba 
en el aire una pregunta: «l,cuales eran y de qué envergadura las fabricas de 
aceite?» (FERNANDEZ CASTRO, 1983:573). Como es evidente, y asi lo reconocla 
esta autora, es la Arqueologia la que puede aportar una respuesta a esta cuesti6n 
a través del estudio de los testimonios materiales, aun cuando descontextuali-
zados, de los sistemas de obtenci6n del aceite. En ese mismo trabajo, Femandez 
Castro (ibid.) comentaba que los vestigios de almazaras urbanas eran escasos l 
y que en las explotaciones rurales el estado de 10s conocimientos dejaba mucho 
l En concreto, para el caso de Andalucia, esta autora seiialaba la presencia de prensas de aceite 
en Castulo (Linares, Jaén), Munigua (Mulva, Sevilla) y Baelo (Bolonia, C<idiz) (FERNANDEZ 
CASTRO, 1983:573). A estos datos habria que aiiadir la prensa de aceite excavada en Cauche el Viejo 
(Antequera, Malaga) sede de la Respublica aratispitana - vid. infra - o los datos recogidos por 
Ponsich, como la existeneia de muelas de posibles molinos de aceite y contrapesos de prensa en 
La Monc1oa (Fuentes de Andalucia, Sevilla) (PONSICH, 1979:54), donde hay que ubicar Obulcula, 
o los contrapesos observados en 1..os Villares (And6jar, Jaén) (PONSICH, 1987:94), posiblemente 
identificable con el municipium de Sturgi. 
En cuanto al mundo ruraI, ei punto de partida fundamental son los datos recogidos por Ponsich 
en su estudio del poblamiento rurai romano en el Valle del Guadalquivir (PONSICH, 1974, 1979, 
1987 Y 1991 vid. 1991:263 y 274), complementados con las investigaciones de G.Chic. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta una serie de matizaciones (vid. SAEZ, 1987:107-109, 140 n.115 
y 184-185) sobre la identificaei6n que hace Ponsich con respecto a los moIinos de aceite ya que 
parece ser que en elgunos casos se trata de molinos de cereales mientras que los dep6sitos aislados 
y sin contexto arqueol6gico -con "mortier de tuileau" -, interpretados por Ponsich como destinados 
a contener aceite, plantean graves problemas para su identificaci6n. 
Hay que comentar que, si bien no es totalmente eierta la afirmaci6n de MATIINGLY (1988:38) 
de que no se ha excavado ninguna prensa de aceite en el Valle del Guadalquivir, ya que contamos 
con las instaIaciones de Munigua, es evidente que un s610 ejemplo supone una grave limitaci6n por 
cuanto no permite calcular la capacidad potencial de producci6n en niguno de los yacimientos. 
A los datos de Ponsich, habria que afiadir los que aparecen en el estudio de R.Ateneia sobre 
la Depresi6n de Antequera (ATENCIA, 1986 yI987:226) y algunos hallazgos sueltos como el pie de 
prensa circular del Cerro Alcala (Mancha ReaI, Jaén) (JIMENEZ, 1987) o los cuatro lapides pedicini 
con dos orifieios hallados en 1..os Corrales (Antequera, Malaga) (1..oZA, 1982-1983: 198 y Ums. VI 
y VII). También en la zona de la Campiiia de Jaén se constata la existencia de bases de arbores y 
arae de caliza (CHOCLAN-CASTRO, 1990:209). 
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que desear puesto que, dejando aparte los testimonios recogidos por M. Ponsich 
en su estudio sobre la implantaci6n rural romana en el Valle del Guadalquivir 
(ibid.: 574-575), las villas en las que estaba documentado el proceso de 
fabricaci6n del aceite se redudan a algunos ejemplos dellitoral catahin2, del 
Valle del Ebro y de la zona de La Rioja, y a las villas de Liédena (Navarra), La 
Cocosa (Badajoz) y Manguarra y San José, en Cartama (Malaga). Por supuesto, 
esta circunstancia obededa al diferente niveI de investigaci6n alcanzado en 
diversas areas peninsulares o estaba vinculada a las excavaciones realizadas en 
yacimientos concretos. En este trabajo, pretendemos subsanar en parte este 
problema y llenar un vado en la investigaci6n con el estudio de los testimonios 
de producci6n de aceite en las villas y ciudades romanas excavadas en 
Andaluda. 
1. Cortijo del Canal (Albolote, Granada). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCfURAS: Las estructuras exhumadas se ex-
tienden por dos zonas diferentes. En la denominada zona inferior, la mas cercana a la 
carretera, las estructuras se distribuyen en un gran conjunto centraI con algunas 
dependencias anexas. Este conjunto, con orientaci6n aproximada N.-S., presenta una 
pIanta rectangular aunque irregular. Sus lados mayores (oeste y este) miden 25m., 
mientras que los muros norte y sur miden 14.70 y 9m. respectivamente, la diferencia 
entre éstos se resuelve por medio de tres escalonamientos en el muro este. La unica 
entrada reconocible se situa en el muro este, hacia el rio. 
Dentro de este gran edificio se disponen diez espacios -denominados con las letras 
de la A a la J en el plano - de los que nos interesa el I, donde existe una pequefta 
conducci6n que, al parecer, procedia del espacio G, y en su ex tremo Norte se ubica una 
pileta -J- de 1.50x1xO.65m. con un desagiie hacia el exterior y comunicada también con 
el espacio G por otro canal. A lo largo de los muros de I existen dos escalones o bancos 
que coinciden con el saliente de la pileta. El resto de las estructuras se encuentra a un 
niveI superior. El espacio G, rectangular, se dispone sobre los espacios D - un patio con 
un molino de cereaI - e I, sin que parezca estar comunicado con ellos. En su suelo se 
observa una zona rehundida, a manera de canal, de forma cuadrada. En opini6n de los 
excavadores la funci6n del mismo seria la de canalizar el agua hacia el espacio inferior 
(RA YA DE CARDENAS-RAMos-TORO, 1989: 807). Sin embargo, en nuestra opini6n, se trata 
del canalis del ara de una prensa, en este caso cuadrado y no redondo como recomen-
daba Caton (Cato 18, 6-7), muy similar al existente en la villa de Manguarra y San José 
(Cartama, Malaga). Este espacio estaba comunicado, como mencionamos, por un 
2 Entre ellas la de Sentromà, en Tiana (Barcelona) (vid. GUITART, 1970) cuya identificacion, 
sin embargo, plantea dudas ya que recientemente (GURT-FERRANDO, 1987:189) se ha planteado la 
posibilidad de que se trate de una prensa para la fabricaci6n de vino. 
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pequeiio canalillo con la pileta J. A unos 50 cm. por encima se dispone el espacio F, 
subdividido en dos por un murete, y al Sur del mismo se encuentra el espacio E, tres 
piletas con la parte superior al niveI del pavimento de F. La del centro, de mayortamafio, 
presenta en su fondo una cavidad oval de 40x30 cm. con una profundidad de 40 cm. Ante 
la abundancia de fragmentos de dolia en el relleno de esta pileta, la cavidad se interpreta 
como el soporte de la base de un recipiente de este tipo lo que responde a un sistema de 
almacenamiento del aceite bien conocido en algunas villas italianas (vid. nJ). Las 
piletas tiene una profundidad media de 1m. y destaca el hecho de que la mas oecidental 
aparece llena de cal grasa, seguramente dejada en reposo para perder la humedad (ADAM, 
1990: 75-76). Nada se opone a pensar que parte de los espacios E y F estuvieron 
relacionados con el proceso de obtenci6n de aceite o vino y que, posiblemente, estemos 
ante dep6sitos de decantaci6n o de almacenamiento previo al prensado. 
Las paredes de la pileta rectangular -J- son de mamposterfa a base de piedras planas 
de mediano tamafio colocadas en hiladas horizontales, trabadas con mortero de cal y con 
revestimiento de opus signinum, - al igual que las piletas del espacio E - Y en la parte 
superior de argamasa de cal. También de mamposterfa, con revestimiento de cal, es el 
muro que separa los espacios F y G sirviendo a la vez de muro de aterrazamiento debido 
al desnivel existente mientras que el murete que subdivide el espado F era de ladrillos 
con revestimiento de cal. Un revestimiento similar aparece en las tres piletas que 
constituyen el espacio E. Menci6n especial merece el uso de la cal grasa para construir 
los escalones o bancos detectados en el espacio I. Los sistemas de pavimentaci6n son 
muy diferentes en cada uno de 10s espacios, lo que es indice de las diferentes funciones 
a las que fueron destinados. En el espacio I se detectan restos de un pavimento de 
ladrillos con un canal de imbrices que muere en el muro oeste y que seguramente 
conectaria con el espacio G. Este presenta un suelo de opus spicatum, sistema muy 
empleado en las estructuras que albergaban prensas de aceite o vino, con ladrillos de 
9x5x3.5 cm. En este pavimento se observa el trazado del canalis del ara, hecho con 
ladrillos de mayor tamafio, comunicado por un canal con la pileta J. En la uni6n de las 
paredes con el pavimento se coloeO un baquet6n en forma de cuarto de drculo hecho de 
opus signinum. El fondo de la pileta esta construido con pequefias piedras planas 
colocadas en sentido oblicuo y presenta un desagiie de plomo. El opus signinum se 
utiliz6 también para pavimentar el suelo del espacio F, detectandose una capa 
superior de "estuco de color rosaceo" (sicl) lo que parece indicar que la presencia de 
fragmentos ceramicos en la ultima capa del pavimento era alta. De nuevo se observa 
aqui el uso de un baquet6n en cuarto de drculo, moldura que aparece también en las 
piletas del espacio E. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUCTIVAS: En la campafia de 1985 se 
sefialan tres fases de ocupaci6n: la primera es de época ibérica pero se documenta en una 
zona muy localizada y los materiales aparecen mezclados con otros de cronologia 
altoimperial. Estos fragmentos, que corresponderian a un momento muy tardio y 
perduran hasta los momentos iniciales de la villa, podrian proceder de un poblado 
ibérico cercano. 
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La fase principal corresponderfa a los siglos l-II segUn se desprende de los 
materiales ceramicos - terra sigillata galica e hispanica, marmoratas y paredes finas de 
época de Tiberio/Claudio. 
La terra sigillata africana, entre la que destaca la producci6n A, y una moneda del 
siglo IV 3, indican la existencia de una fase tardia - sig10s Ill/IV. Posiblemente haya que 
adscribir a este momento uno de los dos muros que cierran por el oeste el espacio I. 
BIBLIOGRAFIA:JABALOy,1985y1987;RAYADECARDENAS-RAMos-ToRO,1987 
y 1989. 
2. Cuesta del Espino [Casa del Gaitan] (Posadas, C6rdoba). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUcruRAS: El sector excavado corresponde en 
su mayor parte a un largo pasillo o corredor en sentido E.-O. y est a delimitado por un 
muro en su parte Norte. En su extremo occidental se situa un espacio cuadrangular en 
el que aparecen dos dalia todavia in situo Al Sur de este espacio existia otro que se halla 
muy deteriorado. Allado de los mismos, y en el centro del pasillo, se observa un pilar 
que formarfa parte del sistema de sustentaci6n de la techumbre. El corredor continuaba 
mas alla de estas estructuras y finalizaba en otros dos dolia. Se configura asi un espacio 
alargado, posiblemente un almacén - como seiiala su excavador (MARQUEZ, 1989: 39) 
- con pilares en el centro y en el que se alineaban un numero indeterminado de dalia. 
El espacio cuadrangular situado al extremo del pasillo estaba construido con 
sillares y pavimentado con pequeiios ladrillos. Presenta la particularidad de no poseer 
ning6n acceso y si un pequeiio canal de desagiie. Por ello se interpreta como una 
estructura para almacenamiento de aceitunas y primera obtenci6n de aceite, aunque 
cabe mas bien pensar en un tabulatum con un canal para eliminar el alpechin. 
De ser correcta esta hip6tesis, si la actividad del establecimiento continu6 siendo 
la misma - este espacio pertenece a la llamada fase I - es posible que el resto de las 
estructuras correspondan a zonas de almacenamiento y decantaci6n del aceite en 
grandes dolia. 
Destacaremos también el hecho de que en el primer tramo del muro que delimita 
el pasillo se utilizaron fragmentos de anfora, técnica bien documentada en la zona del 
Guadalquivir (CARRILLO, 1992:315) lo que parece confirmar que estamos ante un 
establecimiento dedicado a la producci6n de aceite. 
En cuanto a los pavimentos sefialaremos que el pasillo tenia un suelo de apus 
signinum que formaba también la pared sur del mismo llegando a cubrir parte de los 
sillares del espacio existente en su extremo occidental; ademas abrazaba la boca de 10s 
dalia. Entre et muro que delimitaba el pasillo y el pavimento de opus signinum existla 
3 Esta moneda se describe como acuiiada por el emperador Fabio Julio Crispo al que se asigna 
una cronologia de 300-326 d.C. para su reinado (RAYA DE CARDENAS-RAMos-ToRO, 1987: 230). En 
realidad se trata de Flavio Julio Crispo, hijo de Constantino, que fué César entre 317 y 326. 
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una zona sin pavimentar de 1 m. de ancho posiblemente para colocar los dolia. Asi 
mismo en el centro del pasillo se dejo una zona rectangular sin suelo para facilitar la 
colocacion de este tipo de recipientes y donde se situarian igualmente los pilares, hechos 
con sillares, que sostendrian la techumbre. El muro que delimita el pasillo poseia un 
revestimiento de argamasa de cal y arena, revestimiento que hay que suponer que 
llegaria hasta la altura de la boca de los dolia colocados allado del mismo. 
La estructura de sillares, como seiialamos, tenia un pavimento de pequeiios 
ladrillos, de los denominados laterculi. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUcnVAS: Se han establecido tres fases 
constructivas diferentes y superpuestas una a la otra. A la fase I pertenece la estructura 
de sillares con pavimento de ladrillos y todos los muros aparecidos en la excavacion. 
Con posterioridad, en la fase II, se colmato de tierra est a estructura para nivelar el terreno 
y luego se coloco el pavimento de opus signinum del pasillo, dejando una serie de 
espacios sin cubrir para embutir los dolia y colocar los pilares de sutentaci6n de la 
cubierta. La fase III s610 est a representada por una basa de columna, situada a un niveI 
superior al del resto de las estructuras, lo que podria indicar que el almacén estaba ya 
sin uso y en proceso de derrumbe siendo quiza colmatado a prop6sito para edificar las 
nuevas construcciones. 
La fase I se situa en tomo a la primera mitad del s.1. Ahora bien, la presencia de 
terra sigillata italica y galica testimonia que el yacimiento comenz6 su ocupaci6n en esa 
época pero el unico fragmento que aparece relacionado estratigraficamente con la fase 
I corresponde a una lucerna con decoraci6n de venera en el disco que podria correspon-
der a la producci6n de Andujar, fechable entre el40 y el60 d.C., por lo que no hay total 
seguridad sobre la cronologia de esta primera fase. 
La fase II, por los fragmentos de terra sigillata hispanica, se fecha entre la 
mediados del s.I y el segundo tercio del s.lI, momento en el que se produciria el 
abandono y derrumbe del almacén. A partir de estos datos se pIante a el problema de la 
cronologia de la fase III. Ni en la excavaci6n ni en superficie se observola presencia de 
terra sigillata africana lo que indi caria que el yacimiento se abandono completamente 
en la segunda mitad del s. II. Sin embargo, Ponsich menciona la presencia de sigillata 
africana D, lo que llevaria la ocupaci6n hasta el s. IV. Ahora bien, los datos de Ponsich 
plantean problemas en lo que se refiere a esta especie ceramica segun ha comprobado 
F. Amores (AMORES, 1982: 250), por lo que la cronologia propuesta por C. Marquez nos 
parece valida. 
BIBLIOGRAFIA: PONSICH, 1979: 160; MARQUEZ, 1989. 
3. Cauche el Viejo -Aratispi (Antequera, Malaga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS: En la cuadricula F - se han excavado 
tres piletas, dispuestas en fila con molduras y revestidas de opus signinum la mejor 
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conservada de las cuales mide 2.50x1.80x1 m. y presenta una cavidad circular, "a modo 
de cono inverti do" , para recoger las impurezas. En otra de estas piletas se observa como 
debajo de sus suelo existe una "cama" realizada a base de tegulae dispuestas en 
horizontal y trabadas con cal. También se ha exhumado un espacio rectangular con suelo 
de opus latericium, en el que parce advertirse un canal que conduce a las piletas, y una 
moldura de cuarto de circulo de opus caementicium (?). 
En la cuadricula F-10 se ha documentado un torcularium, de 6x4.5 m., con 
pavimento de opus spicatum con ladrillos de 75x12x3 cm. y un baqueton. En este 
pavimento, en posicion algo descentrada, se encuentran el ara - descrita como "un 
casquete esférico de escasa altura" -, en este caso rotunda y el canalis. Junto al muro 
norte se observan los dos orificios rectangulares para los pies de los arbores, al parecer, 
realizados en opus caementicium. La produccion de aceite esta probada por la aparicion 
de numerosos huesos de aceituna. Proximoa la prensa se hallo una piedra conica de 
molino, de 90 cm. de diametro maximo, con cavidades en su vértice y en la base 
perteneciente a una mola olearia. 
Un dato de interés es el hallazgo de un anfora Dressel 20, completa, con sello 
BELVRS, también reconocido en el Cortijo de Romero, en Palma del Rio (PONSICH, 
1979: 116 y fig. 39), donde existia un alfar de anforas en el que es logico suponer que 
se fabrico el ejmplar encontardo en Aratispi. 
CRONOLOGIA: Los materiales recuperados permiten afirmar que a finales del 
s. I o comienzos del s. II el yacimiento fue abandonado detectandose en la zona de la 
prensa una ocupacion posterior a su uso como tal pero anterior al abandono. SegUn su 
excavador, a partir de la cronologia del anfora, la prensa estuvo en uso desde época flavia 
hasta principios del s. II (PERDIGUERO, 1987:308). 
BIBLIOGRAFIA: PERDIGUERO, 1986 Y 1987. 
4. El Gallumbar (Antequera, Mdlaga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTR UcruRAS: Se han excavado cinco espacios que 
se interpretan en funcion de la elaboracion de aceite y que han sido identificados de 
acuerdo con las denominaciones de los autores c1asicos. En sentido E.-O. estos espacios 
son: 
- Espacio cuadrangular en cuyo sector norte se observa una estructura circular de 
90 cm. de diametro elevada sobre un canal circular de 50 cm. de anchura determinando 
un diametro totaI de 1.90 m. Se interpreta como un trapetum, de acuerdo con la 
descripcion de Caton (Cato 20-22) (vid. SAEZ, 1987: 166). De ser asi corresponderia al 
mortarium y al milliarium del mismo aunque su configuracion no es "canonica". Al Este 
- y no al Oeste como erroneamente se dice en el informe - de esta estructura se dispone 
otro canal, en este caso cubi erto, paralelo al muro meridional y de 1m. de longitud, 40 
cm. de nacho y 50 cm. de profundidad. Este canal, en opini6n del excavador, tendria una 
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funci6n doble: por un lado, permitiria la limpieza del molino, por otro facilitaria la 
recogida de los huesos de las aceitunas para su posteri or utilizaci6n por ejemplo como 
combustible. En el angulo sudoeste se encuentra un area rectangular de 2.00x1.60 m., 
con pendiente y con manchas de amurca. Romero piensa que seria un tabulatum d6nde 
se guardarian las aceitunas ya molidas antes de pasar a la prensa 4. 
- Espacio rectangular que corresponderia al torcularium, d6nde se realizaria el 
prensado. En el centro se observa el ara en este caso cuadrada, como en la villa del 
Cortijo Lapuente (Albolote, Granada), rodeada por un canalis de 10 cm. de ancho y 3 
cm. de profundidad. El ara presenta la supedicie con un ligero abombamiento para 
facilitar que el aceite prensado llegase hasta el canalis. Al Oeste se encuentra ellapis 
pedicinus, formado por dos sillares empotrados en el pavimento formando un cuadrado 
de 1.10 m. de lado dividido interiormente en cuatro cortes cuadrados, de 24 cm. de lado, 
en los que encajarian los arbores. En el muro orientaI de esa estancia se observa un rebaje 
de 80x70x22 cm. situado en la bisectriz formada por ellapis pedicinus y el centro del 
ara, que marcaria el recorrido del prelum. Sefiala Romero que a partir de este dato habria 
que suponer que ese rebaje corresponderia a la ubicaci6n del contrapeso del prelum que 
se ha hall ado en el espacio del molino. 
- Una vez prensado el aceite pasaba por el canalis a una pileta o dep6sito de 
1. lOx 1.70x 1.30 m., identificado con ellabrum del que habla Cat6n (Cato 66.2), siruada 
al Este de la prensa. De ahi, tras un periodo de reposo, se trasvasaria a una serie de dolia 
de 1m. de diametro y 30 cm. de profundidad, cumpliendo asilas recomendaciones de 
los agr6nomos latinos (Colum. 12,52,11; Cato 66, 2)5, alineados en pendiente junto a 
la pileta. Existe una segunda pileta, al SO. de los dolia, de 0.9x1.80x0.40 m., con el 
pavimento ligeramente inclinado hacia el Oeste do de existe un orificio de salida del que 
se tomaria el aceite para guardarlo definitivamente en otros dolia siruado en la parte 
oeste del espacio donde se encuentra esta pileta. 
-El espacio mas occidental tiene unas dimensiones de 3.25x1.80x2.64 m., aunque 
no ha sido excavado en su totalidad, con un pavimento inclinado sobre el que existia un 
niveI de 12 cm. de espesor al parecer de amurca o alpechin. Esto indica que nos 
encontramos ante otro tabulatum llamando la atenci6n el que esté situado al otro 
extremo del molino. 
1.os muros de las estructuras aparecidas - molino, prensa y tabulatum - estan 
realizados con opus incertum. En la estancia del molino alcanzan una anchura de 70 cm. 
y en el tabu/atum de 45 cm. 
El suelo del tabulatum fué construido con pequefios guijarros incrustados en opus 
caementicium mientras que en la sala de la prensa se observa un aparejo de opus 
spicatum formado por pequefios ladrillos de 10x6x3 cm. sobre una plancha de opus 
4 Hay que sefialar que cuando describen el tabulatum Varron (Varro, rust. 1,55,5) Y 
Columela (Colum. 12, 52, 3) sefialan que servia para almacenar las aceitunas antes de la 
moli end a y no después. 
S En realidad, Columela recomienda el uso de labra mientras que Caton preconiza una 
combinacion de labrum y dolium. 
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caementicium. El canalis esta formado en su base por ladrillos de este tipo peor colo-
cados planos y delimitados por una doble moldura a ambos lados. Esta moldura esta 
formada por una triple hilada de ladrillos excepto en ellado occidental d6nde son cinco. 
La parte centraI del trapetum esta constituida por una serie de piedras graniticas 
irregulares, lo que nos recuerda la defmici6n dada por Varr6n del trapetum al que 
describe como un molino de aceite ex duro et aspero lapide, mientras que el canal esta 
realizado con tegulae. El segundo canal que parte de él tenia las paredes formadas por 
ladrillos y una cubierta de cuatro lajas de piedra. El area situada en el angulo SO. de este 
espacio, el posible tabulatum, estaba pavimentada con ladrillos. 
El opus signinum se utiliz6 en las dos piletas de la zona de almacenamiento de 
aceite. En ambos casos aparecen molduras hidraulicas, tanto en la uni6n de las paredes 
y el fondo como en las esquinas. La pileta situada mas cerca de la prensa tiene en su 
centro un rehundimiento circular para favorecer la eliminaci6n de heces. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUCTIVAS: Las instalaciones estuvieron en 
funcionamiento entre el segundo cuarto del s. I y finales del s. II. 
BIBLIOGRAFIA: ROMERO, 1987a. 
5. Huerta del Rincon (Torremolinos, Malaga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS: Se trata de un complejo industriai 
polivalente en el que pueden distinguirse dos fases principales en relaci6n con las 
estructuras. Dentro de de la mas antigua, se documenta la existencia de una prensa, 
posiblemente de aceite, de la que se conserva parte del torcularium con suelo de ladrillos 
y un ara mas o menos cuadrada -1.30xl.OO m. 
La zona principal del complejo, una instalaci6n para la fabricaci6n de anforas, esta 
situada al Este de la prensa y se compone de una gran dependencia enlosada con tegulae 
y dividida en dos sectores, uno de los cuales pudo servir para almacenar los bloques de 
arcilla o para su preparaci6n, y el otro se destinarla para depositar los vasos ya cocidos. 
En el interior del primer sector se observa la presencia de una pequefia estructura muy 
similar a otras dos documentadas mas al Sur, quiza pequefias balsas de decantaci6n, 
asociadas a una conducci6n de unos 18 m. de longitud conservados. Otra conducci6n, 
de 13 m. de longitud y realizada con ladrillos, se dispone al Norte de la zona centraI del 
complejo. 
A la fase mas moderna corresponde una pileta de 6.50x4.50 m. y con una capaci-
dad de unos 17 m3, de la que parte una conducci6n que conecta con otra de mayor lon-
gitud y que se superpone a la situada al Norte del complejo principal de la primera fase. 
Al Oeste de esta construcci6n, cerca de donde finaliza la conducci6n principal, se 
ha excavado una pequefia dependencia de almacenaje, fabricada con tegulae, de 
1.40x1.60 m. con varias anforas en su interior lo que indica que pertenecia al complejo 
alfarero dentro de sus momentos finales en opini6n de los excavadores. 
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Comentaremos que las amoras fabricadas en el alfar son de los tipos Beltran II, III, 
IV, V Y VI, todas ellas destinadas a envasar salazones a excepci6n de la Beltran V, 
asimilable a la Dressel 20. SegUn los excavadores, parte de la producci6n del alfar se 
destinarla a comercializar el producto obtenido en la prensa sea cual sea éste. 
CRONOLOGIA: El alfar estaria en funcionamiento desde mediados del s. I d.C. 
a mediados del s. II d. C. segUn se infiere de los vasos de terra sigillata galica e hispanica 
hallados. De estos datos podemos deducir que la prensa debe fecharse en el mismo 
periodo de tiempo. 
La presencia de ceramica africana de cocina y de terra sigillata africana A - forma 
Lamboglia 3b1/Hayes 14B, fechable en la segunda mitad del s. II (HAYES, 1972: 41) o 
primera mitad del III (CARANDINI-TORTORELLA, 1981: 33) - prolonga la ocupaci6n hasta 
el s. III pero los excvadores piensan que en esa época el alfar ya no funcionaba. 
Deducimos que la segunda fase debe fecharse en esta centuria. 
BIBLIOGRAFIA: BALDOMERO-SERRANO, 1989. 
6. Las Vinas (Cuevas del Becerro, Malaga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS: Se han documentado una serie de 
estructuras correspondientes a una zona de produccion de aceite como lo demuestra el 
analisis del contenido de algunos de los dolia, conservados in situo Habria que distinguir, 
segun sus excavadores, entre las estructuras destinadas directamente al proceso fabril 
y las destinadas al almacenamiento del aceite - cella olearia - en las que se encontraron 
los dolia. Las estructuras pueden agruparse en dos fases: 
Fase I: En ellado sur - en realidad SE - de la excavaci6n se ha excavado un dep6-
sito - "balsa"- de 6.14x1.50/1.40 m. y una altura maxirna conservada de 0.58 m. Esta 
revestido al exterior con opus signinum y hay que suponer que el revestirneinto interior 
es del mismo tipo, aunque en el informe se describe como un opus cementicium (sic!), 
segUn se deduce de la existencia de molduras verticales en las esquinas maxirne teniendo 
en cuenta que el opus caementicium no es una técnica de revestirniento sino que se 
emplea para construir los nucleos de los paramentos. El pavimento de este deposito buza 
ligeramente hacia el Norte y en el extremo presenta una depresi6n con un desnivel de 
25 cm. y en su ellado Oeste presenta un escal6n de 35 cm. de altura. Como sefialan los 
excavadores, la depresi6n serviria para recoger los posos y el escalon para facilitar la 
limpieza segun es habitual en este tipo de dep6sitos destinados a decantar y purificar el 
aceite ya prensado segun veiamos mas arriba. En el interior se ha1l6 una piedra 
paralelepipédica de de 1.10xO.25 m. identificable, posiblemente, como el contrapeso de 
una prensa 6. 
6 Esta pieza aparece descrita como "posible contrapeso del pilum" (AOUAYO et alii, 
1990:345 y Lam.VIII en p.348). Evidentemente, se ha producido una confusi6n con elprelum 
de una prensa de viga. 
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Contiguo a este dep6sito pero a un niveI superior, se ubica un espacio rectangular 
de unos 25 m2, con el suelo y los paramentos interiores revestidos de opus signinum y 
con las paredes construidas a base de mamposteria de pìedras trabadas con barro. En el 
pavimento se disponen dos cavidades circulares, de perfil c6ncavo, de 1 y 0.80 m. 
respectivamente, separadas entre si 3.80 m. En el interior se hallaron pequeiios ladrillos 
y fragmentos de dolia lo que nos hace pensar que su funci6n fue la de servir de soporte 
a este tipo de contenedores conformando un sistema de almacenamiento de aceite. 
Entre ambas estructuras se menciona la existencia de la base de un pilar de piedra 
y restos de un pavimento de opus signinum lo que hace pensar a los excavadores que 
ambas estructuras estaban conectadas con el proceso de fabricaci6n del aceite. 
Al Oeste de este conjunto se extenderian otras estructuras, «definiendo grandes 
espacios interiores de naturaleza rustica» (AGUAYO et alii, 1990:346), relacionadas asi 
mismo con la obtenci6n de aceite. 
Fase ll: Las estructuras adscribibles a la misma se ubican al Oeste (?) de las 
anteriores y delimitan dos espacios rectangulares separados por dos bases de pilares de 
ladrillos. El primero tiene un suelo de ladrillos y el segundo se caracteriza por ser 
estrecho y alargado, por su revestimiento de opus signinum y por la existencia de una 
moldura de media caiia en su lado este. 
Hacia el Norte se situa un "espacio amplio" (sic!) que estructura una serie de 
espacios que finalizan en un un basamento de mas de 1 m. de anchura realizado a base 
de "casetones cuadrados de mortero", que podria identificarse como uno de los Muros 
de cierre de la villa. 
Hay que seiialar que en 1984 se excavaron unos homos de ceramica comun 
pr6ximos a las estructuras descritas. 
CRONOLOGIA: Entre los materiales arqueol6gicos hay que citar la terra 
sigillata italica, la galica, con formas propias del periodo comprendido entre Ner6n-
Claudio y los Flavios, la hispanica - formas del s. II -, la africana C - formas Lamboglia 
41/Hayes 48A (F) c.220-270 (HAYES, 1972:67) y Hayes 75 c.420-450 (ibid.:124) y, 
posiblemente, la africana D segUn inferimos de la menci6n de que «Existen también 
algunos fragmentos de africanas estampadas estilo A de Hayes» (AGUA YO et alii, 
1990:348) con una cronologia muya amplia c. 320-470 (HAYES, 1972:219) ya que no se 
menciona cual es el subtipo de decoraci6n presente - i, ii o iii. 
Se han recuperado también fragmentos de lucemas de los siglos II/III - de canal 
y disco - y un fragmento de paredes finas - Mayet XXXVIII - de entre mediados y 
finales de s. I. 
Igualmente, las monedas presntan una cronologia amplia, desde el s. I al V -
Antonino Pio, Maximino o Galieno, Constantino y Honorio. 
La mayor parte del material pertenece a la época que va desde Claudio-Ner6n 
hasta 10s Severos seiialandose que «la parte productiva qued6 abandonada a partir del 
s. III o comienzos del IV en que nuevas estructuras, como el suelo de ladrillo o base 
de pilares de piedra o ladrillos, son construidos (sic!)>> (AGUAYO et alii, 1990:348). 
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A partir de este dato, parce 16gico suponer que la cronologia de la Fase I se extiende 
desde mediados del s. I - Claudio - hasta el s. III - Severos, y que la Fase II debe fecharse 
entre fines del s. III/comienzos del IV hasta un momento impreciso del S.V 
BIBLIOGRAFIA: AGUAYO et alii, 1990. 
7. Manguarra y San José (Cartama, Ma/aga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCfURAS: Pueden distinguirse tres bloques o 
conjuntos de estructuras separados por pasillos y espacios abiertos. 
Nos interesa el nucleo orientaI, en el que se encuentra el espacio J, donde se han 
excavado los restos de una prensa de cabrestante (1). En la zona SO. se observan dos 
piedras rectangulares incrustadas en el muro oeste, de 93x60 cm., en cuyo centro existen 
dos cavidades cuadradas, de 21 cm. de lado, que podemos identificar como el lapis 
pedicinus con los orificios para colocar los arbores. Ademas, en el muro Este, entre dos 
pilares de ladrillo, se empotr6 una gran piedra que podria identificarse como el 
contrapeso. En el centro de la habitaci6n se encuentran el ara - cuadrada de 1.38 m. de 
lado - y el canalis de la prensa que sale dellado este del ara y gira en angulo recto hacia 
el Sur para, atravesando el muro, llegar hasta la pileta situada en el angulo Nordeste del 
espacio I. Esta pileta mide 3.50x2.00x1.30 m. con el suelo ligeramente inclinado hacia 
el Oeste y con un rehundimiento - de 50 cm. de profundidad - en el angulo SO. para 
facilitar la recogida del liquido. También tenia un escal6n c6nico de 30 cm. de altura en 
la esquina opuesta. 
Los muros de este sector de la villa, que con toda probabilidad estaban revestidos 
estan realizados a base de opus incertum entendiendo como tal un aparejo de piedras 
irregulares con la superficie alisada y unidas con mortero de cal y arena. La anchura 
media de los muros es de 60 cm. 
El pavimento del espacio I es de opus signinum con molduras hidraulicas, que 
también aparece utilizado entre los pies de los arbores de la prensa. Por su parte, en el 
espacio J existe un suelo de ladrillos dispuestos en bandas alternantes, unas en sentido 
vertical y otras en sentido horizontal. 
El canalillo que comunica la cisterna del espacio I con la prensa esta hecho con 
imbrices. 
CRONOLOGIA Y F ASES CONSTRUCTIV AS: Aunque las ceramicas halladas 
cubren todo los tipos posibles - campaniense, itéilica, galica, hispanica -predomina la terra 
sigillata africana estando presentes todas sus producciones. Se han hallado también 
algunos fragmentos de terra sigillata galica tardia y de Late Roman C. La mayoria de 
las monedas recuperadas son de época tardia. 
Dejando aparte la existencia de materiales del s. I a.c., se han encontrado 
estructuras correspondientes a una primera fase constructiva asociadas a un estrato de 
destrucci6n fechable quiza en el s. III. Con posterioridad se rehicieron las estructuras 
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con nuevos pavimentos con una fase de apogeo durante el s. IV. El momento de 
abandono se fecha no muy avanzado el s. V. 
BIBLIOGRAFIA: SERRANO-LuQUE, 1976, 1977, 1979 Y 1980; SERRANO, 1978 Y 
1985. 
8. Prado del Verdun (Mollino, Malaga). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUcruRAS: En elllamado sector A, en el centro 
de la colina, se han excavado tres espacios - habitacion Este, habitacion centraI y 
habitaci6n Sur - pertenecientes a una instaIaci6n para la fabricaci6n de aceite o vino. El 
espacio centraI, de 6.90x9 m., seria el torcularium como se deduce de la existencia del 
lapis pedicinus adosado al muro meridional de la excavacion, con unas dimensiones de 
1.50x1.20 m. con cuatro huecos de unos 20 cm. para colocar los arbores de la prensa. 
Entre esos huecos se dispone el canalis - no se ha conservado el ara - que se curva 
ligeramente hacia el Oeste en direccion al espacio situado al SUI. En el muro que los 
separa se aprecia una rotura de 1.90 m. de ancho en la zona donde esta colocado el pie 
de la prensa; en el extremo suroeste se encuentra adosada una pileta de 4.20x2.80 m. y 
una profundidad media de 1.40 m. aunque el pavimento presenta una inclinaci6n hacia 
el centro, d6nde se situa un rehundimiento circular de 70 cm. de diametro y una 
profundidad de 28 cm. En el angulo noreste se construyeron dos peldafios de 40x70x35 
cm. para acceder al fondo de la pileta. En los lados oeste y sur la pileta esta delimitada 
por muros de refuerzo. 
Todos los paramentos estan realizados a base de opus incertum descrito como una 
mezcla de piedras irregulares de distinto tamafio y "hormig6n" o argamasa, en un solo 
caso se menciona el uso de ladrillos y tegulae junto a las piedras. 
El pavimento del torcularium estaba realizado con opus caementicium, con el 
canal de la prensa excavado en el mismo, sobre una capa de pequefias piedras irregulares 
de granito - para nivelar - y con una cimentaci6n de piedras irregulares de gran tamaiio 
con tierra. El lapis pedicinus esta labrado en un sillar de arenisca. En el espacio situado 
al Este de la prensa se observa un suelo de argamasa "calcarea" con incrustaciones de 
pequeiios guijarros y una potencia de unos lO cm. Descansa sobre una capa de tierra 
utilizada para nivelar el terreno, técnica que también se ha observado en otro cortere-
aIizado en la zona centraI como complemento de la roca natural que aparece alisada. 
La pileta tenia un revestimiento de opus signinum - incluso en 10s bordes superio-
res - con molduras hidraulicas tanto en Ias esquinas como en las uniones de las paredes 
y el fondo. De la existencia de dos rebordes que forman un angul0 agudo en la esquina 
sureste de la misma, el excavdor infiere que existia una cubierta de tablas de madera. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUCTIV AS: El estudio de las ceramicas 
arroja una cronologia entre los siglos I-II hasta comienzos del V. 
BIBLIOGRAFIA: ROMERO, 1987b. 
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9. Munigua (Mulva, Sevilla). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS: En la llamada Casa 1, al Este del 
foro, debajo del pavimento de opus testaceum del atrium se conserva, con una alineaci6n 
diferente a la de la casa, parte de un pavimento de opus spicatum en cuyo centro se 
observa la existencia de un ara cuadrada - como en las prensas de El Gallumbar ,Aratispi 
y Manguarra y San José - de 1.14 m. de lado y un canalis de lO cm. de ancho, que conduce 
a un gran recipiente cenimico, un labrum, pertenecientes a una prensa de aceite y con 
el mismo tipo de pavimento pero con el disefio girado 45°. Los ladrillos que forman el 
opus spicatum tienen unas dimensiones de 9x4x4 cm. El canalis desembocaba en una 
"vasija" - dolium?- al Este del atrium. 
En la denominada Casa 2, que se extiende hasta el muro de sostén del foro, se ha 
comprobado que existfa un s6tano - habitaci6n A -, excavado en la roca granitica del 
sustrato de base, con pilares de ladrillo que sostendrlan las vigas del piso superior. 
Directamente unida a este s6tano se encuentra la habitaci6n B, con arcos en la cubierta 
y un pavimento de opus spicatum que configura un ara redonda con un canalis que 
llevaba ellfquido a una "gargola" (sic!) y a una pequefia pila a un niveI inferior, ubicada 
en la habitaci6n C. En una oquedad situada en el centro de la habitaci6n apareci6 un 
pequefio molino, lo que testimonia que se trata de una prensa de aceite. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUCTIVAS: Los materiales ceramicos aso-
ciados al pavimento de opus spicatum de la Casa 1 pueden fecharse en el tercer cuarto 
del s. I d.C. mientras que la casa en SI fué construida a finales del s. I/comienzos del 
s. II d.C. 
La Casa 2 puede fecharse en relaci6n con la construcci6n del foro en época 
preflavia ya que el muro de cimentaci6n del mismo, levantado en época flavia, aparece 
adosado a la vivienda. Esta casa se derrumb6 a finales del s. III d.C. 
BIBLIOGRAFIA: HAusCHILD, 1969-1970:67, Fig. 6 y Lams. XIX, XX Y XXII; 
GRÙNHAGEN-HAuSCHILD, 1979: 284 y Urns. 11.1, II.2 Y 111.1; HAUSCHILD, 1985; HANEL, 
1990; HAUSCHILD-HAUSMANN, 1991. 
lO. Cerro Lucerico [Cerro de las Estacas] (Fuente Tojar, Cordoba). 
DESCRIPCION DE LAS ESTRUCTURAS: En este caso no se trata de un 
yacimiento excavado pero dado que se trata de un complejo industriaI a gran escala en 
excelente estado de conservaci6n hemos creido conveniente analizarlo aquf. 
El complejo, situado a media ladera de un pequefio cerro amesetado, consiste en 
un gran espacio rectangular de unos 25x5 m., en cuyo la do norte se conservan seis 
sillares rectangulares, algunas de ellas moldurados, dispuestos en sentido transversal 
con respecto a los lados mayores del espacio, y que interpretamos como basas de pilares 
o postes. Entre ellos se situaba el mismo numero de prensas como se deduce del hecho 
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de que aun hoy se conserve n in situ tres piezas cuadradas con 10s cuatro orificios 
rectangulares correspondientes a 10s pies de 10s arbores. Estos orificios presentan un 
pequefio rebaje, cuya anchura oscila entre 3 y 6 cm., de manera que se conforman asi 
dos cavidades concéntricas cuya finalidad era asegurar aun mas 10s pies de los arbores. 
Alcanzan una altura maxima comprobada de 12.5 cm. de 10s que 2.5 corresponden al 
rebaje. 
En el lado opuesto se observan otros tres sillares, dos ellos moldurados, pero 
dispuestos en paralelo a los lados mayores. 
Se conservan también restos de tres de los muros de cierre, construidos con 
mampuestos irregulares trabados con barro, e incluso parte del pavimento realizado en 
opus spicatum, correspondiente - si el pie de prensa no estaba diferenciado -, por tanto, 
a la variante d - «maie en opus spicatum ou musivum» - de BRUN (1986:84). Es éste un 
dato de gran valor ya que existe una relaci6n directa entre el uso de esta técnica y los 
espacios destinados a albergar prensas de aceite como lo demuestra el que de las tres 
villas romanas de Andalucia donde conocemos el uso del opus spicatum, este tipo de 
pavimento aparece asociado a instalaciones semejantes en dos de ellas - El Gallumbar 
(Antequera, Malaga) y el Cortijo del Canal (Albolote, Granada) (CARRILLO, 1992:319), 
teniendo ademas en cuenta que en la tercera - Encinarejo de los Frailes (Villarrubia, 
Cordoba) - apareci6 un molino, a poca distancia de los restos de pavimento, y lo que 
parece ser un contrapeso cilindrico (SANTOS GENER, 1955 :50 y Fig. 21). Mencionaremos 
asi mismo que, en algunos de los yacimientos detectados por Ponsich en la zona del 
Valle del Guadalquivir, podemos inferir que se repite este fen6meno, asi, por ejemplo, 
en La Estacada (Lora del Rio, Sevilla) se menciona un contrapeso de prensa y un suelo 
de opus spicatum (PONSICH, 1974:209), y en el Cortijo de la Ramblilla, en el mismo 
término municipal, donde existlan hasta época reciente 10s restos de una prensa de 
aceite, se ha detectado un suelo del mismo tipo (PONSICH, 1979:50). También en las 
prensas de aceite excavadas en nucleos urbanos de la Bética se observa esta asociaci6n 
segUn veiamos mas arriba al analizar las encontradas en Munigua y Aratispi. La 
constataci6n de este hecho en villas italianas, como la de San Rocco en Francolise 
(CoTION-METRAux, 1985:69, 128 y Lams. XXI Y XXI) o la de Settefinestre (MEDRI, 
1985a:244), indica que se trata de algo habitual (vid. BRUN, 1986:84). 
Tanto los sillares como las piezas estan realizados en brechas y calizas brechiferas. 
Al parecer, en este yacimiento aparecieron también dos pilas de piedra, una de 
ellas de grandes dimensiones, que podrian identificarse con los dep6sitos de decanta-
ci6n mencionados por los agr6nomos. 
CRONOLOGIA Y FASES CONSTRUCTIVAS: 1..os materiales de superficie y 
los conservados en el Museo de Priego (terra sigillata galica e hispanica) nos indican 
que el yacimiento permaneci6 ocupado desde eI segundo tercio del s. I hasta mediados 
o finales del s. II d.C. 
BIBLIOGRAFIA: Inédito. 
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Gustau Juan i Benejam - Oetavi Pons Maehado 
Le eommeree de l'huile à Minorque, dans l'antiquité 
Introduction 
Les deux auteurs de cet article sont membres de l'équipe du Musée de l'ile 
de Minorque, institution qui nous a foumi des matériaux abondants et a mis à 
notre dispostition sa bibliothèque, où nous avons pu consulter une importante 
bibliographie. C'est pour cela qu'en premier lieu nous voulons remercier ce 
Musée, et plus spécialement son directeur Mr. LluÌs Plantalamor, pour les 
facilités qu'il nous a données, aussi bien pour consulter la bibliographie que 
pour étudier les matériaux archéologiques qui y sont conservées. 
Minorque est une petite ile - elle mesure seulement 700 km2 -, elle est 
située en plein milieu de la Méditerranée occidentale - au croisement du 
mériedien 40 E et du parallèle 400 N - presque à la meme distance de l' Afrique 
que du Languedoc, de la Sardaigne et de la Péninsule Ibérique. 
A cause de sa conformation géomorphologique et pour son climat c'est un 
territoire pauvre. Géologiquement elle est formée de deux parties. Celle du 
nord est une mosai'que capricieuse de terrains paléozoi'ques et mésozoi'ques que 
la néotectonique a ciselé intensément, mais sans grandes hauteurs; au sud et à 
l'ouest c'est toute une plateforme de calcaires miocéniques, perméables à 
l'eau, estriée par un sans fin des ravins, qui s'ouvrent vers la mero Sa situation 
fait qu' elle est battue par tous les vents, spécialement celui du nord en automne 
et en hiver, et celui du sud au printemps et à l' été. Son climat est méditerranéen 
et sa vegetation naturelle sont les bois d' olivier sauvage (oleoceratonium) et le 
chenaie (querquion ilicis). 
Les sources litteraires et archéologiques 
Il est vrai que nous n'avons guère de références sur les coutumes 
alimentaires des anciens menorquins. Mais Diodore de Sicile, qui a fait un 
recueil avec les sources d'autres auteurs antérieurs (Tim. S. Vème avo J.C.) en 
parlant des Baléares disait: « ... Des produits de la terre pour l' alimentation, ils 
ne produisent rien de vino Mais ils sont démesurément enclins vers le vino Et 
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comme ils manquent d'huile ils le trouvent du lentisque et le mélangent avec 
de la graisse de porc et se graissent les corps» 1. La nouvelle est très modeste, 
mais, par con tre, assez claire. Son contenu est confirmé par une profonde 
analyse de territoire et par les données archéologiques. 
Effectivement, si nous regardons un peu le territoire de Minorque et nous 
analysons sa végétation naturelle et ses sols, nous saurons, comme nous avons 
vu plus haut, que les deux formations végétales qui occupaient l'ile avant 
l'arrivée de l'homme étaient le bois d'olivier sauvage et le chenaie. 
La chenaie est une formation végétale qui a comme élément principalle 
chene (quercus ilex) et un sous-bois ombrageux et riche, qui peut etre large-
ment utilisée, entre autre pour l'élévage de porcs. 
Par contre, le bois d' olivier sauvage est une formation végétale beaucoup 
plus pauvre, mais aussi plus résistante aux sols pauvres et au climat sec. Son 
élément qui le définit est l'olivier sauvage (olea europaea, v. silV'estris). Ou 
point de vue botanique cet arbre a peu de différences avec l' olivier (olea 
europaea, simplement). La différence entre les deux c'est que l'olivier a subi 
un procès de sélection fait par l'homme qui a choisi les exempJaires qui 
donnaient des fruits plus gros et, par conséquent, avec plus de liquide eléagi-
neux, ce fait a fait en sorte que sa culture et la reconversion de ce produit soit 
fort rentable sur le marché. 
L' olivier sauvage a été domestiqué et changé en olivier de la Méditerranée 
orientale. C'est pour cela que les oliviers "domestiqués" ne sont pas arrivé aux 
Baléares (Minorque et Majorque) jusqu' à une époque plus avanree, surement 
au début de la domination musulmane, au Xe siècle ap. J.C. 
En ce qui concerne le porc, animaI qui a beaucoup de reSSQarces - un 
exemple parmi plusieurs autres c'est la grande quantité de graìsse - nous 
pouvons confirmer de façon archéologique sa présence sur l'ile depuis le début 
de l'age du bronze, il devait etre un des premiers animaux qu' on a apporté sur 
l'ile. Sa présence et son élevage est très lié à la chenaie. 
Minorque et les routes commerciales de l'antiquité 
À cause de sa situation géographique, Minorque est au croisernent de tous 
Ies chemins de la Méditerranée occidentale (fig. 1). EffectivemenJ, le parallèle 
40° N divise la Méditerranée occidentale en deux parties à peu près égales: à 
1 C. BLANES I BLANES et alii, Les Illes a les fonts clàssiques, Palma, 1990,)p. 32. 
----. route de l'huile ······route de cabotage autour de la Méditerranée 
____ ----route que unissait Marseille et Alger su debut du XX siecle 
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la latitude du parallèle 400 N, le méridien 00 touche la Péninsule Ibérique, celui 
de 4 0 E passe par dessus de l'ile et celui de 80 E est situé près de la Sardaigne. 
La distance entre la Sardaigne et la Péninsule Italienne est plus ou moins la 
meme que entre la Sardaigne et Minorque. 
Ce fait a une très grande importance, car cela permet que Minorque soit 
en plein milieu des grandes iles du Méditerranée centrale, de la Péninsule 
Ibérique, de l' Afrique et du Languedoc. Autour d'elle se croisent des vents et 
de courants marins 2• Autour d'elle sont passé les premières routes qui de 
la Méditerranée orientale et centrale allaient chercher des minéraux à la 
Péninsule Ibérique et en échange ils emmenaient des produits manufacturés 
des peuples colonisateurs. Ensuite ceux qui étaient importés de la Péninsule 
Ibérique vers Rome et ceux qui mettaient en communication la Bétique et 
Tarraco avec la capitale de l'Empire; mais aussi ceux qui étaient échangés avec 
la Gaule et l' Afrique. 
Un regard rapide à un schéma des fréquences de vents (fig. 2)3 nous sera 
très utile comme illustration de cet aspect et nous aidera à expliquer les routes 
commerciales de l'antiquité en Méditerranée occidentale. 
Les tempetes qui produisent ces vents coulaient de nombreux vaisseaux, 
dont les siècles et les spoliateurs ont laissé seulement des vestiges. Ansi, du port 
de Ma6, en faisant le tour de l'ile par le nord, nous trouvons des restes les épaves 
suivants (fig. 3) 4: 
- À l'intérieur du port de Ma6 on a trouvé des restes d'amphores parmi lesquelles des 
Dressel20. 
- À l'embarchure de ce port, vers l'antique péninsule du L1atzaret il y a un bateau 
républicain de la première partie du I1ème s. avo J.e. Il contenait des amphores de 
Rhodes, de Cos et Cnide, en plus de gréco-italiques et de céramiques à vemis noir du 
début du I1èmc S. avo J.e. 
- À Cala Avellana il y a des restes d'un bateau du début de l'Empire, avec Dressel 
2-4 tarraconaises et des T.S. sud-galliques (formes 24/25, 27 et 15/17). 
- À Favaritx, a 30 m de profondeur, il y a une épave du VI~me S. ap. lC. avec de la 
ferraille de bronze en provenance de Syrie. Parmi plusieurs objets il y avait" des 
monnaies, des objets liturgiques, casseroles de bronze, etc. 
- On a trouvé un bateau à Cala Torreta de Tramuntana, avec un chargement de Dressel 
20. Nous ne savons pas s'il était accompagné d'un autre chargement. 
- Au port d'Addaia, une épave de la première époque impériale qui venait d'Italie, 
chargé de vin du Latium. 
2 C. BLANES I BLANES et alii, op. cit., p. 22. 
3 A. JANsA, Encic10pèdia de Menorea. Tom I, Ciutadella, 1979, pp. 111 et 113. 
4 J. DE NICoLAs, W Trobada d'historiadors i arqueòlegs de Menorea, Ma6, 1993. 
m~(~~) ~ ~ ~ ~ o CB 
Gen.r Febr.r 
Abrll Mal; Juny Mare: 
00 CB @ JL t l l o /1' 7 '< 0 Jullol AIiIOfll 
Octubre Novembre O •• embr. 
escales: Jours de vent durant l'année. et 8a vit..... 1.963-1.974 
MensulllS: ~ 
O IO 20.t km/h GIn Feb Mar Abr Mal Jun Jul Ago S.tt Dct Noy Dts Any 
Anual: $==!==I 
o 5 10l 
35 21 22 24 22 21 19 18 19 19 19 20 24 248 
55 9 Il lO 8 6 4 3' 5 7 8 11 86 
91 1,5 1.1' 1,7 0,5 0,4 O 0,1 0.1 0:4 0,7 0.5 1,8 8,8 
----------
Any 





















• f , 
~ 
• ,












Fig. 3 - Épaves autour de Minorque (dessin: Raquel Juan). 
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- A Sanitja, à l'intérieur du port, on a trouvé des fragments d'amphores Africanes II 
du IImtc s. ap. J.C. et Dressel20. A l'embouchure du port, à l'Illa dels Porros, il y a 
un bateau avec Dressel 2-4 tarraconaises. 
- Entre Sanitja et Cala'n Carab6 on a trouvé des amphores Dressel20 certainement du 
Wmc s. ap. J.C. en relation avec des amphores qui contenaient de la salaisons et du 
vin, appartenant à un possible vaisseau. 
- Devant Cala'n Carab6 coula un bateau en provenance du Maresme (en Catalogne), 
chargé avec Dressel-Pascual1 et DresseI2-4. 
- A trois milles de la còte de Ses Fontanelles, des pecheurs ont sorti quelques amphores 
Lamboglia 2. Du meme coté, mais à douze milles des cotes et à quatre cents metres 
de profondeur il y a une zone où, avec des fIlets de trainages, on a sorti des Dressel 
1 C, deux types de Dressel 2-4 tarraconaises, Dressel 20 de la moitié du IImtc s. 
ap. J.c. et des Gaulois 4. 
- À Cala'n Forcat on a trouvé des Dressel 20 avec des amphores de la Byzacène. On 
connait aussi une épave au port de Cabrera, un ilot au Sud-Est de Majorque avec un 
chargement similaire. 
- Dans le canal entre Minorque et Majorque, aux coordonnées 3 o 40' Est et 40° 30' Nord, 
à 80 m de profondeur des pecheurs ont sorti des Dressel 1 C et nos inforrnateurs 
pensent qu'il s'agit d'amphores tombées plOtot qu'un bateau coulé. 
- Près de l' embouchure du port de Ciutadella, antique I amo, on a trouvé des matériaux 
très divers: des limiers de provenances diverses, T.S. sud-galliques, una pierre de 
moule, etc. et une anse de Dressel20. 
- À Cala Bianca on a trouvé des amphores Dressel 7-11. 
- Dans la zone de Son Bou on a sorti des amphores de la Gallia Narbonensis. 
- Au mouillage de Cala's Coves, des fouilles sous-marines ont permis de sortir des 
matériaux très divers, qui vont de l'époque punique jusqu'à la fin du Bas Empire. 
- À Cap d' en Font on a trouvé une épave bétique chargé avec Dressel 20 et lingots de 
plomb. 
- À BinissafUller un bateau punique coula avec des amphores ibériques de bouche pIane 
et des amphores ebussitanes; il faisait un trajet de la còte laietanne jusqu'à un point 
indéfmi de la Méditerranée occidentale, certainement la Sardaigne, à un moment 
chronologique défmi, l' époque de la II~mc Guerre Punique. 
- Près de l'ilot appelé Illa de l'Aire il y a une zone connue sous le nom de "cIot de ses 
àmfores", où de façon semblable à Ses Fontanelles, les pecheurs ont sorti une 
certaine quantité d'épaves d'époques différents, mais surtout Dressel 20 de la pre-
mière moitié du II~mc S. ap. lC. 
Le problème de ces trouvailles - ou des nouvelles qui en parlent - e' est que 
la plus grande partie son faites par Ies filets des peeheurs ou sont le fruit de la 
spoliation, aujourd'hui très intense, due aux plongeurs oeeasionneis ou bien à 
de vrais saccageurs professionnels. 
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Ainsi, donc, durant le Haut Empire, les bateaux sortaient de la Bétique, 
peut-etre du port de Belo, avec des Dressel20 accompagnées de parois fines 
- parmi lesquelles on peut citer les Mayet XXXIV connues comme "coquilles 
d'reuf' et les formes XXXVII et XXXVIII. Navigant au bord des cotes les 
navires chargeaient du plomb à Carthago Nova et continuaient jusqu' à Tarraco, 
qui servait de centre redistributeur; à Tarraco ils chargeaient du vin et de la 
T.S.H. de la vallée de l'Ebre, et aussi la T.S. sud-gallique, et ils partaient vers 
Rome, en passant près de Minorque où ils s' arretaient pour se revitailler d' eau 
et d'aliments frais, qu'ils échangaient avec de petites pièces et quelques 
amphores de vin et d'huile. 
Les tempetes, surtout celI es venant du nord, coulaient beaucoup de 
vaisseaux, spécialement aux points les plus sensibles au vent de tramontane: la 
cote nord, le canal entre Minorque et Majorque et l'IUa de l'Aire. D'autres 
bateaux laissaient la Péninsule Ibérique déjà à Carthago Nova et faisaient la 
route sud des Pitiuses et des Baléares, prises par les courants qui durant une 
partie de l'année entrent de l'Atlantique vers la Méditerranée et montent vers 
le sud des Pitiuses et des Baléares et arrivent jusqu' en Sardaigne. 
Evidemment, depuis Tarraco ils continuaient vers le golfe du Lion, sans 
passer par Minorque, surtout ceux qui continuaient dans la vallée du Rhone qui 
apportaient des marchandises vers le limes. 
Depuis l' époque républicaine, la route directe - dans les deux sens entre 
Italia et Hispania - a été utilisée, premièrement pour apporter le vin italien aux 
iles Baléares et à la Laietanie, en meme temps que les céramiques à vernis noir, 
les parois fins précoces - formes I, II et III - et de la fin du Ier sièc1e avo J.c. 
jusqu'à l'époque de Claude, la T.S.A. Au début du Ier sièc1e ap. J.C., le vin - et 
déjà l'huile de la Bétique - voyageait en sens contraire, de l' Hispania jusqu'au 
centre de l'Italia, accompagné de céramiques fines qui, de pluiseurs endroits 
arrivaient a Tarraco pour etre redistribuées. 
À partir du lIème sièc1e ap. J.C., mais surtout du IIIème, il y a un commerce 
très intense en provenance d' Mrique, et una partie passe par les Baléares, 
provoquant un courant culturel d'influence africaine très forte à Majorque et à 
Minorque, qui durera jusqu' à la conquete musulmane de l' Afrique Méditer-
ranéenne. 
Tavola I 
Dressel 20 et anse de Dressel 20 avec estampille (Musée du Minorque). 
Le commerce de l'huile à Minorque 637 
q ~<"" 
,;:' .... , 
t ... _ __ ... ,rt" 
Fig. 4 - Quelques Dressel20 des fonds du Musée de Minorque (dessin: Raquel Juan). 
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Le commerce de l'huile et 1ile de Minorque 
L'huile d'olive de la Bétique, qui fut un produit commerciaI si important 
dans le Haut Empire - pensons seulement à Monte Testaccio, ou au fait que la 
fortune des Ulpii avait son origine dans les commerce de ce produit - passait 
près de Minorque sur son chemin vers Rome. 
De cette huile très peu restait dans l'ile, seulement elle passait très proche 
ou bien les vaisseaux qui la transportaient s'arretaient dans les ports menor-
quins. C'est pour cela que les trouvailles de Dressel20, le typique recipient de 
l'huile de la Bétique, sont rares sur l'ile, OU nous les avons documentées 
seulement à lamo, Sanissera et au site indigène de Torre VelIa d'En Loçano, 
où on trouva une anse datée de la deuxième moitié du IIème siècle ap. I.C. 
En échange, comme nous l'avons déjà vu, ils sont fréquemment proches 
de leurs cotes, surtout dans certains points, OÙ les tempetes, spécialement 
venant du nord, détruisaient les bateaux qui allaient en ltalie: l'huile d'olive 
passait par les cotes menorquines avec d' autres produits de la Bétique, mais ne 
restaient dans l'ile que des quantités insignifiantes; par contre, il suivait son 
chemin vers Rome. 
La plus grande partie de ces trouvailles appartient à des amphores du I1ème 
siècle ap. I.C. (figs. 4-5; Tav. 1). 
À partir du I1Ième siècle ap. I.C., quand s'affirma le commerce venant 
d'Afrique, la plupart des objets importés qu'on trouve à Minorque viennent de 
Carthago ou de Leptis Magna. C'est dans ce siècle qu'on perd les traces de 
l'huile de la Bétique à Minorque 
Alors l'huile arrive avec salaisons, T.S. africaines, céramiques commu-
nes et matériaux de construction - entre eux, grande quantité de tegulae - et 
d'autres produits. Ce qui n'est pas clair c'est la route que faisaient les salaisons 
africaines au début du IIIème siècle ap. I.C. qui arrivaient sur les cotes des 
Baléares et des Pitiuses en amphores Africaines II, parmi d'autres récipients, 
avec Dressel 20 tardives et Almagro 50 et 511usitanes: nous ne savons pas si 
c'était de l'huile de la Bétique qui descendait jusqu'en Afrique et après 
remontait sur les iles, ou bien si c'était des salaisons africaines qui montaient 
vers la Bétique et, de là, vers Tarraco et arrivaient à Minorque. Mais il devait 
y avoir une route que unissait directement l' Afrique et Minorque: la meme 
route que unissait Marseille et Alger au début du XXème siècle. 
De toute façon, c'est très probable que, à partir de la moitié du IIIème siècle 
ap. I.C., l'huile africaine soit arrivée. Les trouvailles d'amphores de Byzacène 
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Fig. 5 - Dresse120 trouvées à Minorque, dans des collections privées (d'après J. De 
Nicolàs). 
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durant Ies fouilles de Cap des Port 5 et Sanitja 6 repondent à cet genre de 
commerce. En ce qui concerne les amphores Africaines II - trouvées aussi 
souvent à Minorque - aujourd'hui nous avons des preuves de leur utilisation 
comme de récipients de salaisons, mais il ne faut pas repousser l'hypothèse 
qu'elles aient pu etre utilisées comme récipients pour l'huile, fonction que 
durant plusieurs années leur a été attribuée. 
Conclusions 
Minorque est une pauvre et petite ile, mais elle est stratégiquement 
située au croisement du parallèle 400 N et 40 E, presque au milieu de la Mé-
diterranée occidentale. 
Autour d'elle se joignent les routes qui unissent la Péninsule Ibérique 
et les peuples de la Méditerranée orientale et centrale: grecques, phénico-
puniques et romains, mais également les cotes Africaines et le Languedoc. 
L'ile ne produisait ni huile ni vin, qui étaient apportés par les mar-
chands les plus importants de l'antiquité, en meme temps que le métal. C'est 
pour cela que les pueples colonisateurs y ont introduit le vin et l'huile, meme 
si ce dernier produit arrivait en très petite quantité a ses habitants. 
Mais aussi bien l'un que l'autre passaient souvent près de ses cotes, en 
meme temps que d'autres produits complémentaires, comme par exemple la 
céramique et Ies objets de luxe. 
Entre les siècles ler et I1lèmc ape J.C. près de ses cotes passait l'huile de la 
Bétique qui allait vers Rome. Beaucoup d'embarcations s'arretaient pour se 
revitailler en eau et aliments frais, en échange de cela ils laissaient des produits 
de Ieurs propres marchandises, mais d'autres faisaient naufrage à cause des 
tempetes du Nord. 
A partir du siècle I1èmc ape J.C., mais surtout au I1lèmc, nous voyons 
apparaitre un fort courant commerciaI des cotes africaines, qui laisse son 
empreinte dans cette ile, qui était devenue une étape au milieu des routes 
commerciales de la Méditerranée occidentale dans l' antiquité. 
5 P. PALOL, II Reuni6 d'arqueologia paleoeristiana hispàniea, Barcelona, 1982, pp. 391· 
396. 
6 M.C. RrrA, 1. LATORRE, , M. ORFILA, Les illes Balears en temps eristians fins als àrabs, 
Ma6, 1988, p. 44. 
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Anna Maria Colavitti 
Per una storia dell'economia della Sardegna romana: grano ed 
organizzazione del territorio. Spunti per una ricerca 
Il carattere e la complessità dell'argomento sino ad ora mai affrontato 
integralmente nell'ambito degli studi sulla Sardegna romana l induce inevita-
bilmente a generalizzare il modello "ideale" della romanizzazione in una sorta 
di applicazione automatica di alcuni elementi basilari di questo modello 2: le 
grandi infrastrutture stradali, l'assegnazione delle terre attraverso il sistema 
della centuriazione, le ville e le grandi fattorie disseminate nel paesaggio 
agrario dell'isola quasi come lo "spettro" di una realtà territoriale comunque 
simile a molte altre provincie dell'impero 3. 
* Questo lavoro rappresenta l'elaborazione di alcuni punti fondamentali di una più ampia 
ricerca sul territorio sardo in età romana, in preparazione, incominciata come borsista del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche presso il Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche, antropologi-
che dell' Antichità, Università di Roma "La Sapienza". 
Vorrei ringraziare il Prof. Piero Meloni che, con rara pazienza e squisita disponibilità, ha letto 
e discusso con me questo lavoro. 
I Cfr. P. MELONI, Cartaginesi e Romani in Sardegna. Latifondo e monocoltura, in AA. W., 
Sardegna. L'uomo e la pianura, Sassari 1984, pp.13-26; In., La Sardegna romana, Sassari 1990 
(21 ed.), pp. 97-138 e 155-187; S. DYSON, Roman Sardinia and Roman Britain, in M. BALMOUTII, 
Sardinia in the MediterraneanArchaeology, Sheffield 1992, pp. 484-492; una visione "classica" 
del latifondo e della villa romana in B. FOIS, Territorio e paesaggio agrario nella Sardegna 
medioevale, Pisa 1990; si veda anche, per l'attenzione all'organizzazione del territorio, P. BASOU-
A. Foscm, Economia e organizzazione del territorio nella Sardegna centro-settentrionale durante 
l'età nuragica. Proposte medodologiche, in «Dialoghi d'Archeologia», 2,1982, pp. 99-101, con 
le dovute riserve alle annotazioni cui si accenna. Esse si possono solo riferire ad una zonizzazione 
interna dei villaggi nuragici e, come tale, appartenente alla singola unità urbana, se di urbanesimo 
si può parlare, ma anche facente parte di un sistema territoriale più ampio, non tuttavia di 
un'organizzazione territoriale vera e propria poiché estranea al gruppo dominante, dal momento 
che invece quest'ultima si individua essenzialmente nella distribuzione ed organizzazione della 
terra, in un'ipotesi di macro-economia; importanti anche per l'analisi economica della provincia 
Sardinia le considerazioni di A. SCHIA VONE, La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia 
romana, in Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie, Torino 1993, pp.7-69. 
2 Si veda G.P. BROGIOLO, La campagna nella tarda antichità al 900 ca d.C., in «Archeologia 
Medievale», X, 1983, pp. 73-88. 
3 Per un quadro generale dell' organizzazione territoriale di età romana oltre a E. SERENI, 
Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1986 (21 ed. dell'Universale Laterza) si veda ID., 
Agricoltura e mondo rurale, in Storia d'Italia 1. I caratteri originali, Torino 1972, pp. 135-
252; inoltre, fondamentale M. WEBER, Storia agraria romana, Milano 1967 (ed. it.): di recente 
l'opera di Weber, in riferimento alla storia antica, è stata analizzata da L. CAPOGROSSI 
COLOGNESI, Economie antiche e capitalismo moderno, Bari 1990. 
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Ma per rintracciare l'essenza di questa similitudine occorrerebbe cono-
scere e possedere "l'entità archeologica" dell'uso economico del territorio par-
tendo dal presupposto di un censimento, unitario attraverso le regioni sarde, dei 
resti archeologici integrato dalla combinazione delle poche fonti esistenti 4. 
Senza entrare nei particolari della progettazione rigorosa di una necessaria 
ricognizione sistematica del territorio sardo, i cui metodi sono di recente tornati 
alla ribalta del panorama archeologico 5, occorre sottolineare come la mancan-
za di unitarietà nell'indirizzo della ricerca, svoltasi in modo differente all'in-
terno delle varie regioni geografiche sarde, abbia spesso limitato o addirittura 
precluso la corretta acquisizione di sintesi storiche. A ciò si aggiunga il fatto che 
un territorio, sia urbano che rurale 6, è comunque un elemento del paesaggio in 
continua e non sempre lenta trasformazione 7 e si capirà anche l'importante 
esigenza della tutela sia dei resti antropici che dell'intero patrimonio ambien-
tale. 
La "specificità" del territorio sardo non è stata sottovalutata nell'analisi 
dei sistemi di organizzazione della terra da parte di Roma per il controllo e la 
produttività della provincia in seguito alla conquista 8. L'essenza di questa 
specificità nelle sue trasformazioni agro-territoriali ma anche socio-antropolo-
giche modifica i termini dell' approccio del pianificatore nei confronti del 
territorio rivelando una multiformità incidente nell' aspetto macroscopico del 
complesso paesaggio sardo 9. 
4 Ne è esempio ancora E. P AIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il periodo 
romano, vol.I, Roma 1923, pp.330~346. 
S Per tutti si veda F. CAMBI~ N. TERRENATO, Introduzione all'archeologia dei paesaggi, Roma 
1994, p. 166 con bibliografia recente; cfr. inoltre, per l'impostazione metodologica, M. RENDEu, 
Città aperte, Ambiente e paesaggio rurale organizzato nell'Etruria meridionale costiera durante 
l'età orientalizzante e arcaica, Roma 1993; per il caso sardo occorre anche tener presente le 
variazioni del paesaggio rurale dopo le "Chiudende", tuttora incidente nell'assetto complessivo del 
territorio: cfr. G.A. SANNA, Effetti delle Chiudende in Sardegna (1848), in AA.VV., La Sardegna 
di Carlo Felice e il problema della terra (a cura di C. Sole), voI. III, Cagliari 1967, pp. 367-375; 
anche AA.VV., Sistemi di relazioni tra aree ad agricoltura intensiva ed aree ad agricoltura 
estensiva. Uno studio pilota sulla regione Sardegna (a cura di L. Idda), Sassari 1993, p. 12 ss. 
6 Si veda G. CHOUQUIER-F. FAVORY, in AA.VV., LesPaysagesde l'Antiquité, Terres et cada-
stres de l 'Occident romain (/Ve s. avantJ.C. -IIle s. aprèsJ. C.) (avec la collaboration de P. Poupet), 
Paris 1991 p. 6 e p. 46, sull'importanza della fotografia aerea per lo studio del paesaggio antico. 
7 Cfr. CAMBI TERRENATO op. cito p. 159. 
8 Si veda A. BURDESE,Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle 
loro implicazioni politiche tra /V e III a.C., in AA. VV.,Roma tra oligarchia e democrazia. Classi 
sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana, Atti del Convegno di diritto romano, 
Copanello 28-31 maggio 1986 (Napoli 1988) pp. 55-56 (in partic. p. 84). 
9 Cfr. G. ANGIONl- A. SANNA,L 'architettura popolare in Italia. Sardegna, Bari 1988; inoltre, 
A. AsoLE, Il faticoso modificarsi del paesaggio rurale, in AA. VV., Sardegna, L'uomo e la pianura, 
op. cito pp. 191-206. 
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I dati archeologici indicano una massiccia penetrazione romana nella 
provincia Sardinia. Nelle regioni di Marmilla e Trexenta, ritenute tradizional-
mente le fasce cerealicole privilegiate dall'antichità sino ad oggi, sono stati 
inventariati più di 500 "siti" romani ed il numero è di poco inferiore nelle aree 
esaminate del Parteolla e del Campidano di Cagliari lO. Al di là del dato 
puramente statistico, ma indicativo di un indirizzo economico ben determinato 
impresso alla provincia, risulta ancora approssimativa la destinazione com-
plessiva del territorio provinciale. Rimangono inalterate dunque le linee della 
ricerca che già il Luzzatto aveva schematizzato nel ben noto convegno sui 
"diritti locali" nelle province romane 11 e cioè: 1) determinazione, estensione 
e regime del suolo municipale, 2) individuazione ed estensione delle assegna-
zioni coloniarie, per quanto riguarda l' ager di Turris, 3) delimitazione dei fondi 
pubblici, privati ed imperiali 12 su cui attualmente esistono solo ipotesi di 
studio. Un discorso del genere deve tener conto anche dei radicali mutamenti 
avutisi nel tessuto sociale in età romana che hanno comportato la partecipazio-
ne di interessi in parte nuovi e diversi allo sfruttamento della terra ed alla sua 
migliore produttività. Sin dalla creazione della provincia le classi medie 
prevalentemente italiche avevano interessi volti alla copiosa produzione gra-
naria del fertile entroterra caralitano, dei Campidani e delle altre regioni 
cerealicole dell'isola. Riguardo ai termini cronologici, le numerose testimo-
nianze letterarie attestanti i rapporti commerciali tra Roma e la Sardegna 
durante le guerre puniche potrebbero dimostrare una anteriorità della presenza 
10 Per i dati archeologici si rimanda al mio lavoro, di prossima pubblicazione, avviato con il 
contributo del C.N.R. I problemi posti da una ricerca di tal genere sono moltissimi e non tutti di 
facile soluzione, basti pensare alla permanenza del toponimo "Decimo" ed alla sua eventuale 
attinenza con i termini "Dismano, Decimano, Decumano" in riferimento alla catastazione antica: 
sulla continuità dell'uso dei toponimi nell'assetto del territorio cfr. G. UGGERI, L'insediamento 
rurale nell'Umbria meridionale fra tardo-antico e alto-medioevo e il problema della continuità, 
in AA.VV., L 'Umbria meridionale fra tardo-antico e alto-medioevo. Atti del Convegno di studio 
di Acquasparta 6-7 maggio 1989, Assisi 1991, pp. 9-24, mentre la difficoltà nell'uso degli stessi 
è evidenziata da G.P. BROGIOLO 1983, op. cit., pp. 73-88. 
11 Cfr. G.I. LUZZATIO, 1 diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle 
condizioni giuridiche del suolo, in Atti del Convegno internaz. sul tema "1 diritti locali nelle 
province romane" (Roma 26-28 otto 1971), Roma 1974, p. 36 osserva che: «l'elemento più 
importante è dato dall'approfondimento delle strutture economico-sociali ... e del regime del suolo 
ad esse corrispondente ... »; sugli "inganni" dei processi di trasformazione latifondistica cfr. M. 
MAzZA, in Terre et paysans dépendants dans les sociétés antiques (ColI. int. tenu à Besançon les 
2 et 3 mai 1974), Paris 1979, pp. 441-493. 
12 Per tutti P. MELONI, Sardegna 1990, op. cito pp. 171-176, 211-216 e pp. 474-475; 
cfr. inoltre A. MASTINO, La supposta prefettura di Porto Ninfeo (Porto Conte), in «ASS di 
Sassari», II, 1976, pp. 187-205; i fondi imperiali in G. SOTGlU, La Sardegna e il patrimonio 
imperiale nel/'alto impero, in «Epigraphica», XIX, 1957, pp. 25 sS. 
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di gruppi di "negotiatores" attivi già dalla fase immediatamente successiva alla 
creazione della provincia 13. Le fonti sul grano sardo e sulla fertilità della terra 
sarda sono note 14, mentre la documentazione epigrafica per ora in nostro 
possesso sugli italici attestati nell' isola potrebbe indiziare la presenza di una 
componente etrusco-campana e medio-italica in generale 15. 
Questi elementi, si crede, concorrano a collocare la Sardegna nel quadro 
degli interessi romano-italici all'interno del sistema mediterraneo ed a valutare 
il livello di romanizzazione delle sue città costiere, senz' altro più significativo 
di quanto non sia apparso sino ad ora. È verificabile, ad esempio, l'immediata 
recezione di modelli urbanistici e monumentali italici in un ambito provinciale 
ritenuto parzialmente regressivo, ma invece vivacemente ricettivo 16. 
Le attività economiche della Sardegna romana appaiono fondamental-
mente indirizzate alla cerealicoltura ed alla pastorizia che potevano garantire, 
simultaneamente, l'utilizzazione del suolo sia produttivo che improduttivo 17. 
Due paesaggi, dunque, che in realtà si interscambiano perché il paesaggio, 
13 Si veda V.A. SIRAGO, L'agricoltura italica nel II secolo a.c., Napoli 1971, p. 24: il 
richiamo liviano 32, 27,4 "fugati ex insula feneratores" si riferisce a Catone in Sardegna; cfr. 
G. CLEMENTE, Lo sviluppo degli atteggiamenti economici della classe dirigente fra III e Il 
secolo a.C., in «Papers and Monographs of the American Academy in Rome», XXIX, Tbe 
imperialism ofmid-republican Rome (edit. by W. Harris), Roma 1984, pp. 165-183 (in partic. 
p.170). 
14 Per le fonti, tradotte e non commentate, sulla Sardegna antica si veda criticamente la 
raccolta di M. PERRA, La Sardegna nelle fonti classiche dal VI a.c. al VI d.C., Oristano 1993; 
più in generale sull'importanza del grano nel mondo occidentale F. BRAUDEL, Il pane 
quotidiano, in Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII). Le strutture del 
quotidiano I, Torino 1982 (21 ed.), pp.81-1l7; importante per l'età medievale e moderna M. 
TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della Corona d'Aragona 1. La 
Sardegna, Pisa 1981, in partic. pp. 33-49; alcuni aspetti interessanti in F. MANCONI, Il grano 
del Re. Uomini e sussistenze nella Sardegna d'antico regime, Sassari 1992, sul grano ed il suo 
commercio p. 53 e pp. 61-63. 
lS Si ritiene importante sottolineare l'organizzazione di un'attività commerciale e pro-
duttiva di cui si vanno rintracciando i modi ed i criteri organizzativi all'interno della poco 
studiata economia della provincia Sardinia. Dove operavano questi gruppi? Quali erano le 
attività al centro dei loro interessi? In che modo avvenivano i collegamenti con i loro referenti 
d'oltre mare? Ed infine in che misura i mercatores, negotiatores e publicani furono veicoli di 
romanizzazione nell'ambito della provincia?: cfr. A. GARCIA y BELLIDO, Los mercatores, 
negotiatores y publicanos como vehìculos de romanisation en la Espana romana preimperial, 
in «Hispania», XXVII, 1966, pp. 497-512. 
16 Carales con il teatro-tempio di via Malta. 
17 Si veda A. GIARDINA, Uomini e spazi aperti, in Stor~a di Roma IV. op. cit., pp. 71-89; 
G. PUGLISI, Aspetti della trasmissione della proprietà fondiaria in Sicilia. La massa ecclesia-
stica nell'epistolario di Gregorio Magno, in Società romana e impero tardo-antico III, Le 
merci e gli insediamenti (a cura di A. Giardina), Bari 1986, pp. 521-529. 
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agricolo o pastorale che sia, non è altro che un elemento dell'economia 18. Le 
porzioni di territorio ad economia silvo-pastorale ospitavano presumibilmente 
greggi transumanti ovicaprine, suine e bovine a contatto diretto o semidiretto 
con il paesaggio cerealicolo. I termini del conflitto tra mondo "stanziale" e 
mondo "nomade" o "seminomade" 19, analizzati e fors'anche "mitizzati" dalla 
letteratura antropologica corrente come anche dalle fonti più antiche, sono 
presenti nel ben noto decreto di L. Elvio Agrippa del I secolo d.C., con il 
quale il pro console intendeva dirimere la vertenza sorta tra Patulcenses e 
Galillenses sulla questione della terra rispettivamente "posseduta". In questa 
occasione si viene a sapere dell' esistenza, per l'isola, di un documento catastale 
che avrebbe dovuto riportare gli esatti confini dei territori di rispettiva appar-
tenenza dei due gruppi soggetti dell' arbitrato, di cui si può apprezzare l'estrema 
importanza nell' ambito delle ricerche di storia agraria sarda 20. È probabile che 
i Galillenses fossero un gruppo itinerante per necessità determinate da conflitti 
con altre comunità oppure scarsità di colture foraggere e quindi, indirettamen-
te, poca estensione nei loro territori di terre coltivate 21: a titolo esemplificativo 
sono utili le direttrici di transumanza elaborate da Le Lannou 22. Ci si deve 
chiedere inoltre se queste aree occupate dai Galillenses fossero zone di ex 
ager publicus praticate sin da età pre- e protostorica ed assegnate, in seguito, 
ai Patulcenses per una produttività indirizzata ad altri scopi. 
18 In tal senso sono valide le osservazioni di G. Traina, non così per le considerazioni sulla 
topografia antica come elemento di lettura del paesaggio: cfr. G. TRAINA, Paludi e bonifiche 
nel mondo antico. Saggio di archeologia geografica, Roma 1993, p. 15 e p. 17; si veda inoltre 
G. LILLIU, La civiltà dei Sardi dal Paleolitico all'età dei nuraghi, Torino 1988, p. 41; sulle 
trasformazioni del paesaggio nell'antichità e tarda antichità si veda P.L. DALL' AGLIO, Uomo 
e ambiente tra tardo-antico e altomedioevo: continuità nella diversità. L'esempio dell'Emilia 
occidentale, in «Archeologia veneta», XV, 1992; Itinera, Scritti in onore di L. Bosio, Padova 
1992, pp. 73-83. 
19 Cfr. A GIARDINA, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: trasforma-
zioni e continuità, in Società romana e produzione schiavistica, I, pp. 87-113; per la differenza tra 
transumanza e nomadismo si v. E. GABBA-M. PASOUINUCCI, in Strutture agrarie e allevamento 
transumante nell'Italia romana (111-1 sec. a.c.), Pisa 1979, p. 80, nota n.5; F. ARTIzzu,Agricoltura 
e pastorizia nella Sardegna pisana, in Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura 
sarda in onore diA. Segni, Padova 1965, pp. 67-85 
20 Si veda AA.VV., La tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria 
sarda, Convegno di studi. Esterzili, 13 giugno 1992 (a cura di A Mastino), Sassari 1993. 
21 Cfr. E. GABBA-M. PASOUlNUCCI, op. cit., p. 89. 
22 Cfr. M. LE LANNOU, Pastori e contadini di Sardegna, Cagliari 1979 (II ed. it.), pp. 167-
181 distingue tra piccola transumanza e transumanza lontana, a seconda del tipo di gregge o 
di bestiame. Sulla società pastorale sarda cfr. G. ANGIONI, I pascoli erranti. Antropologia del 
pastore in Sardegna, Napoli 1989. 
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Ancora fondamentale l'importanza dei cippi di confine rinvenuti in alcune 
località dell'isola che contribuiscono ad individuare se non il regime del 
suolo relativo ai territori da essi "divisi et adsignati", almeno ad ipotizzare 
l'esistenza di alcuni criteri organizzativi delle terre da età sillana in poi 23. 
L'ipotesi dominante è che i cippi rilevino l'esistenza di gruppi di coloni o 
sub-coloni ai quali è affidata la gestione di grandi estensioni di territorio. Ma 
questi coloni trafficavano per proprio conto, reinvestendo il denaro ricavato 
in altre terre per formare ricchezza ed accedere eventualmente a cariche 
importanti, od erano l'espressione più evidente dell'espansione imperialisti-
ca romana emanazione diretta del potere centrale che «apriva continuamente 
nuovi e sempre più vasti orizzonti agli operatori economici?» 24. Dunque 
attività agricola collegata ad attività di scambio. Da questi pochi dati a 
disposizione si ha l'impressione che tali gruppi economici siano stati una 
manifestazione dell"'exercere negotiationes per servos communes" presenti 
anche e soprattutto nelle "negotiationes" transmarine per facilitare l'attività 
del "dominus" nelle provincie di una certa distanza da Roma che, in questo 
caso, erano anche tra le prime ad essere ordinate. «Esso è l'espressione del più 
generale ed unitario fenomeno organizzativo dell' attività imprenditoriale, sia 
individuale che collettiva, imperniata sull'impiego manageriale degli schia-
vi: schiavi di un solo padrone e figli nel caso di impresa individuale, servi 
communes nel caso di impresa collettiva» 25. Tre cippi ricordano la gestione 
indiretta, da parte della gens Numisia, di terre sarde; gestione che doveva 
essere prevalente in una provincia come la Sardegna 26. Altri cippi parlano dei 
Maltamonenses di Censorius e dei Semilitenses di Quarta ed ancora i più noti 
Giddilitani ed Euthyciani 27• Una volta stabilito il nesso intercorrente tra 
23 Cfr. A. MASTINO, op. cit., p. 196 SS.; M. BONELLo LAI, Il territorio dei populi e delle 
civitates indigene in Sardegna, in AA.VV., La tavola di Esterzili, op. cit., pp. 157-184. 
24 Cfr. A. DI PORTO, Impresa collettiva e schiavo "manager" in Roma antica (II a.C.-II 
d.C.), Milano 1984, p. 23. 
25 Cfr. DI PORTO, p. 19. Per la Sardegna cfr. Codex Theodosianus II, 25,1. 
26 Cfr. A. CARANDINI, L'economia italica fra tarda repubblica e medio impero conside-
rata dal punto di vista di una merce: il vino, in Amphores romaines et histoire économique: 
dix ans de recherches, Actes du Colloque de Si enne (22-24 mai 1986), Rome 1989 p. 507 ss.; 
cfr. DI PORTO, op. cit 1984, p. 24: «il fenomeno dell' exercere negotiationes per servos svela 
la soluzione romana dell'organizzazione imprenditoriale ... e una tale soluzione trova la sua 
spiegazione nella struttura sociale ed economica romana quale viene formandosi a cavallo dei 
secoli III e II a.C.». 
27 Cfr. E. PAIS 1923, I voI. p.331, n.1; si veda inoltre M. BONELLO LAI, in AA.VV., La 
tavola di Esterzili, op. cito pp. 157-184. Presso la spiaggia di Bosa marina, in località Turas, 
è stata recentemente rinvenuta un'ancora plumbea con il bollo del navicularius L(ucius) 
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possedimento fondiario ed attività commerciale 28 è evidente che l'oggetto del 
commercio non doveva essere solo il grano, ma molte altre merci in un sistema 
di "import-export" abbastanza evoluto (granito, minerali di ferro, piombo, 
rame, buoi, cavalli utilizzati sia per il cursus publicus che per uso militare, carne 
suina) 29. 
All'interno delle aree romanizzate, cui già prima si accennava, esistono 
una miriade di piccoli fondi che rivelano però una realtà complessa e variabile. 
Laddove sono assenti strutture edilizie di un certo rilievo si ipotizza un'appar-
tenenza ad insediamenti "sparsi" neifundi che avevano come scopo principale 
lo sfruttamento agricolo del territorio, ma che non facevano capo a nessun 
"vicus" o ''pagus'' di particolare rilievo. Questi insediamenti dovevano far parte 
di un sistema produttivo a carattere privato, di piccola e media proprietà 30, ma 
in regime di concessione, parzialmente autosufficienti e con impianti specia-
lizzati (vi è un caso di fornace vetraria documentato )31. La distribuzione dei 
rinvenimenti sembra innanzi tutto escludere, per il Campidano di Cagliari, 
l'esistenza di agglomerati o centri abitati di una certa consistenza (tranne in due 
casi), mentre diverso è il caso delle aree granifere dove si registrano una 
quantità di centri di grosso impegno sul piano delle relazioni economiche con 
il resto del territorio ed anche la presenza diffusa di officine specializzate come 
officine fusorie, frantoi, torchi ecc. In entrambe le zone è attestata la presenza 
di una rete fluviale e stradale attraverso cui si garantiva globalmente la mobilità 
dei prodotti sia per l'autoconsumo che per l'esportazione come nel caso dei 
prodotti cerealicoli. È documentata la presenza di impianti di ville di una certa 
Fulvius Euti(chianus), in R. ZUCCA, su «AnnaliFacLettCa» in c.so di stampa; A. MASTINO, La 
tavola di patronato di Cupra Marittima (Piceno) e le relazioni con Bosa (Sardegna), «Picus», XII-
XIII, 1992-93, pp. 122 sgg. 
28 Ipotizzato anche per risola dal bellissimo e determinante lavoro di L. DE SALVO, Economia 
privata e pubblici servizi nell'impero romano. I Corpora naviculariorum, Messina 1992 (in 
Kleio, Studi storici a cura di S. Calderone 5) p. 421; cfr. inoltre A. DI PORTO, Impresa agricola ed 
attività collegate nell'economia della "villa". Alcune tendenze organizzative, in Sodalitas. Studi 
in onore diA. Guarino, 7, Napoli 1984, pp. 3274-3277. 
29 Si veda A. PIGA-M.A. PORCU, Flora e fauna della Sardegna antica, inL 'Africa romana 
VII, pp. 569-597. 
30 Sulla proprietà contadina si veda. V.I. KUZISCIN, L'azienda contadina dell'antica Roma 
come modello economico, in Schiavitù e produzione nella Roma repubblicana, Roma 1986, pp. 
209-246. 
31 Nella località Cioffa Birdiera-Capoterra, in E. ATZORI, Un paese vicino e lontano. 
Capoterra, Cagliari 1985, pp. 17-30; In., Capoterra: economia e storia, Sassari 1996, in c.d.s.; 
cfr. D. STIAFFINI-G. BORGHEITI, I vetri romani del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, 
in Mediterraneo tardo-antico e medievale. Scavi e ricerche 9, Oristano 1994, p. 51. Lilliu 
riferisce che i terreni di Capoterra sono costituiti da terre alluvionali e detriti di falda assai 
fertili: cfr. LILLIU 1988, op. cito p. 339. 
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consistenza, con annessi edifici termali, che riporterebbero al latifondo classico 
del mondo romano. Si potrebbe ipotizzare dunque nell' isola una coesistenza di 
latifondo e piccola proprietà 32, almeno per i primi secoli di dominazione 
romana33• La configurazione "modello" di quest'ipotesi potrebbe vedere una 
presenza di impianti di piccola e media grandezza in vicinanza delle zone 
costiere e presso gli stagni, basati su un' economia di sfruttamento delle 
risorse locali: pesca, allevamento, agricoltura intensiva, vite 34, olivo, agru-
mi 3S, orticoltura, dove prevale o l'autoconsumo od il rapporto economico con 
il suburbio del grande centro urbano di immediata attrazione: si pensi al caso 
di Carales con l'organizzazione e disposizione degli agglomerati agricoli 
intorno. Contemporanea a questa presenza, nelle zone prevalentemente 
cerealicole del centro-sud dell'isola, l'esistenza di grandi concessioni di terra 
32 Differentemente dall'ager veientanus (non così per il cosanus) in cui si assiste alla 
successione di piccola fattoria, villa e latifondo, qui sembrerebbe proporsi il fenomeno della 
coesistenza in cui, appunto, il sistema-villa non è che un elemento del paesaggio agrario in uno 
spazio territoriale coperto da una miriade di altri piccoli insediamenti che sfruttano le 
opportunità delle aree su cui gravitano in un'ottica di piccola economia di sussistenza. Una 
corretta interpretazione dell'organizzazione del territorio, in M.G. CELUZZA-E. REGOLI, La 
valle d'Oro nel territorio di Cosa. Ager cosanus e ager veientanus a confronto, in «Dialoghi 
d'Archeologia», 1, 1982, pp. 31-62. Si veda inoltre A. GIARDINA, Analogia, continuità e 
l'economia dell'Italia antica, in G. SALVIOLI, Il capitalismo antico. Storia dell'economia 
romana, Bari 1985, p. XLVI: «Oggi il latifondo pastorale o a coltura estensiva ci appare come 
uno degli elementi della complessa realtà agraria romana, caratterizzata, soprattutto nel 
periodo compreso tra il II sec. a.C. e il II d.C., dal ruolo dominante della villa schiavile italica, 
produttrice di merci per i mercati mediterranei. Questa acquisizione della ricerca più recente 
è il risultato di un particolare tipo di collaborazione tra indagine storica e archeologica»; la 
fenomenologia della villa e l'ideologia ad essa sottesa sono in generale ben illustrate da J.S. 
ACKERMAN, La villa. Forma e ideologia, Torino 1992. Per l'isola si veda il lavoro di A. 
PAUTASSO, Edifici termali sub ed extra urbani nelle province di Cagliari e di Oristano, in 
«NBAS», II,1985,1989, pp. 201-228. 
33 In realtà la maggior parte dei centri rivelano tracce di frequentazione dall'età punica 
e molti di essi anche precedente. 
34 Non si comprende perché nell'isola la coltura della vite non sia considerata importante 
in età romana, quando già esisteva in età nuragica come coltura specializzata: cfr. LILLlU, op. 
cito 1988, p. 432; al contrario G. PIANU, in «AFLMC» II (XXXIX), 1978-79 (1981), pp. 5-12; 
sembra che alla metà del II sec. a.C. e all'inizio del I sec. a.C. siano da ascrivere i resti di villa 
romana, con impianto produttivo vinario, rinvenuta presso la riva destra del fiume Padrongia-
nus, nel retro terra di Olbia: cfr. notizia A. SANCIU, in «Archeo», anno X, n. 9 (127), setto 1995, 
p. 11; per l'età imperiale si sono rinvenuti i cippi a botte su cui P. MELONI, Sardegna 1990, op. 
cito p. 165 ss. e relativa bibliografia aggiornata pp. 472-474. In generale sulla viticoltura in 
Sardegna cfr. però ora A. VODRET, Sardinia insula vini, Sassari 1993, pp. 11-28; P. RUGGERI, 
Alle origini della viticoltura in Sardegna, in AA.VV., V Settimana della cultura scientifica 
Sassari 1995, pp. 39 sgg. 
3S Cfr. G.A. MANSUELLI, Roma e le province. 2. Topografia, urbanizzazione, cultura (2 0 
t.), Bologna 1985, p. 42. 
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ad economia latifondista con l'impiego di manodopera schiavile, la cui 
produzione è, nella maggioranza dei casi, destinata all'Italia e ai mercati 
d'oltremare. 
L'ultima breve annotazione riguarda gli sviluppi successivi del rapporto 
uomo-territorio e cioè il problema del tardo-antico ed il passaggio da questo 
all'alto-medioevo. Già il Pais 36 aveva rilevato una forte analogia, in questo 
senso, tra il territorio sardo e quello africano: la presenza di grandi estensioni 
di terra che costituivano spesso proprietà imperiali amministrate dai procura-
tores 37• Il frazionamento del territorio sardo realizzato si alla fine del tardo-
antico è stato analizzato da Arrigo Solmi 38. La sua ipotesi rimane a tutt'oggi 
l'unico tentativo di spiegazione del passaggio da ciò che lo studioso definiva 
"circoscrizioni rurali di età romana", al quadro dell'insediamento umano alto-
medievale, con la formazione dei regni giudicali ed all'interno di questi, la 
ripartizione giuridico-amministrativo-territoriale della" curatori a" . Quest' idea 
suggestiva della diretta filiazione 39 dell' elemento più originale della storia 
territoriale sarda dalla divisione latifondi aria romana potrebbe individuare una 
delle linee-guida della ricerca. Ma al di là di quest'opinione, se non si deve 
credere ad una consequenzialità così immediata nell'organizzazione del terri-
torio, è lecito chiedersi quale possa essere stata l'origine delle curatorie nel 
territorio sardo 40 e se la genesi dell' ordinamento territoriale medievale non si 
36 E. PAIS 1923, p. 335 osserva: «Gli amministratori occupavano una villa centrale; in case 
sparse nella campagna vivevano i rustici, in condizioni spesso di servitù, alle volte però erano 
uomini liberi. Cittadini privati possedevano talora alcuni di codesti saltus ove mano a mano la 
popolazione sparsa, che si radunava per i mercati, venne a costituire vici, ossia villaggi. Più tardi, 
come nel caso del saltus Burumitanus si ebbero organizzazioni comunali». 
37 Cfr. M.A. LEVI, Adriano. Un ventennio di cambiamento, Milano 1994, p. 90. 
38 Si veda A SOLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medio Evo, Cagliari 
1974 (rist. anast. ed. 1917), p. 197. Per il tardo antico occorrerebbe approfondire il nesso 
curatores-curatoria: i curatores, ad esempio, erano preposti alla tutela di un'area territoriale 
ben precisa; se vi fosse una relazione tra la curatoria ed il curator, questa potrebbe ritrovarsi 
nell'oggetto della "cura", cioè il grano: cfr. L. DE SALVO, op. cito p. 491. Alcuni problemi sul 
tardo-antico sono posti da P. MELONI, Ultimi studi sul Nord-Africa e sulla Sardegna in età 
romana, in L'Africa romana V, pp. 475-478. Interessante l'esperienza in Etruria e Apulia, in 
F. CAMBI, Paesaggi d'Etruria e di Puglia, Storia di Roma III. L'età tardoantica II. I Luoghi e 
le culture, Torino 1993, pp. 229-254. Infine, evidenzia alcuni problemi del rapporto tra curator 
e territorio uno studio poco noto di C. BELLIENI, La terminologia giuridica medievale sarda, 
in Studi storici in Onore di F. Loddo Canepa I vol., Firenze 1959, pp. 17-63. 
39 Con la dovuta prudenza critica nella considerazione globale del problema. 
<40 Cfr. A. SOLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo, Cagliari 1974, 
pp. 75 ss., in partic. p. 86; E. BESTA, La Sardegna medievale. Le istituzioni politiche, economiche, 
giuridiche, sociali, Palermo 1909, voI. 2, p. 70; A. BoSCOLO, La Sardegna bizantina e alto-
giudicale, Sassari 1978, pp. 161-163. 
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possa ricercare nell'assetto territoriale d'età romana, considerando però, nel 
processo formativo, varie fasi di trasformazione di cui oggi non siamo in grado 
d'apprezzare la corretta entità. 
La risposta a questi interrogativi è probabilmente imprescindibile dal 
corretto approccio dell'indagine sul terreno, l'unica che potrebbe rivelare 
aspetti ancora sconosciuti della colonizzazione romana in questa parte del 
Mediterraneo e che condiziona inesorabilmente molti tentativi d'indagine in 
questo settore 41. 
Dal risultato dell'interazione tra ricerca sul terreno e sintesi storica forse 
potrà essere esemplificata la dinamica dei processi di trasformazione territoria-
li che vedono alloro centro la variegata mobilità del tessuto rurale-territoriale 
dell'isola più articolato e mutevole di quanto non lo si possa immaginare. 
• 4~ Necessar~e o.rmai per l'interpretazione di tutti i dati la fotografia aerea e la ricognizione 
mtensJVa del terntono. 
Giulio Bodon 
I manufatti idraulici nelle arti figurative in età romana 
Le strutture che per secoli garantirono l'approvvigionamento e lo smalti-
mento delle acque nei territori sottoposti al dominio di Roma furono ovunque 
considerate simboli di civilizzazione e motivo di vanto per i loro artefici, 
secondo quanto attestano numerose fonti; com'è noto, vari luoghi della 
letteratura latina e greca documentano unanimemente la fondamentale impor-
tanza attribuita ai manufatti idraulici, non solo nell'ambito delle conquiste 
tecniche, ma anche sotto l'aspetto sociale e politico 1. 
A tale proposito la tradizione letteraria, sviluppatasi in senso pluridirezio-
naIe, pur riecheggiando un coro di testimonianze sintoniche, che peraltro 
tendono spesso a cristallizzarsi nella forma del topos, offre comunque una 
cospicua ed eterogenea documentazione. D'altro canto, analogamente com-
plesso ed articolato appare il pur esiguo nucleo di fonti iconografiche relative 
a queste classi monumentali; l'analisi delle raffigurazioni di acquedotti ed altri 
manufatti idraulici nell'ampio patrimonio iconografico dell'arte romana indi-
vidua un campo d'indagine complementare sino ad oggi assai poco frequenta-
to, il cui studio offre un'importante conferma ai dati desumibili dalle fonti 
letterarie, e restituisce un aspetto indispensabile allo sviluppo delle nostre 
conoscenze sulla percezione delle opere idrauliche da parte della cultura coeva. 
Al fine di esaminare la natura e l'entità dell'impatto prodotto sulle arti 
figurative da queste magistrali creazioni della tecnica antica, sembra qui 
opportuno individuare gli elementi che in genere caratterizzano più marcata-
mente il piccolo ma significativo gruppo di testimonianze a noi note. 
Le più antiche raffigurazioni di manufatti idraulici nel mondo romano 
apparvero come immagini per così dire ufficiali, sui rovesci di alcune emissioni 
monetali risalenti alla tarda età repubblicana; anche ad un primo esame esse si 
rivelano strettamente connesse alla politica di autocelebrazione della gens 
Marcia, il cui illustre esponente Q. Marcius Rex aveva promosso in veste di 
pretore la costruzione dell'Aqua Marcia, nel 144 a.C. Un asse di C. Marcius 
l Si vedano ad esempio PUN., Nat. Bist, XXXVI, 123. FRONT., IV, 1-3. A questo proposito 
rinvio a G. BOJilON-1. RIERA-P. ZANOVElLO, Utilitas Necessaria. Sistemi idraulici nell'Italia ro-
mana, a cura di I. RIERA, Milano 1994. 
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Censorinus, coniato nell'anno 88 a.C., presenta al rovescio la raffigurazione 
delle arcate dell'Aqua Marcia, mentre su di un denario coniato nel 56 a.C., 
probabilmente per volere del magistrato L. Marcius Philippus (Tav. l,a), 
appare al diritto l'effigie del re Anco Marzio, ed al rovescio la raffigurazione 
di un tratto subaereo del medesimo acquedotto, sormontato dalla statua 
equestre di Q. Marcius Rex presso il Campidoglio 2. 
L'immagine, proposta dunque in senso eminentemente politico e celebra-
tivo, si struttura secondo un modulo di rappresentazione alquanto schematico 
ed approssimato; per i magistrati che scelsero questo soggetto come tipo 
monetale l'esigenza principe era infatti quella di fornire un richiamo visivo 
immediato e sintetico: l'immagine del monumento, ridotta ad una breve 
sequenza d'arcate, è qui talmente stilizzata da richiedere comunque l'ausilio 
d'una didascalia, la leggenda in esergo, che soccorra all'identificazione. 
Se già nel I secolo a.C. immagini di acquedotti venivano diffuse come tipi 
monetali al preciso scopo di trasmettere un determinato messaggio politico, il 
fenomeno assunse naturalmente proporzioni ben più vaste durante l'età impe-
riale. Si può desumere ancora una volta da serie numismatiche l'esigua ma 
preziosa documentazione iconografica a noi nota su alcuni fra i più importanti 
acquedotti romani nei primi secoli della nostra èra. 
Il rovescio di un denario di Claudio del 41-42 d.C. (Tav. l,b) rappresenta 
una delle arcate del tratto urbano dell'Aqua Virgo, monumentalizzata e 
trasformata in arco trionfale per la celebrazione delle vittorie sui Germani. In 
questo caso l'episodio storico ricordato dall' emissione monetale non è neppure 
direttamente connesso al monumento; il manufatto idraulico era divenuto 
strumento di propaganda solo tramite un intervento che ne aveva modificato 
parzialmente, ma in modo non trascurabile, l'aspetto. Un vero e proprio 
restauro del manufatto idraulico fu compiuto per volere di questo imperatore 
soltanto alcuni anni dopo 3. 
Più spesso, la rappresentazione di opere idrauliche sulle monete coincise 
con un vero e proprio impegno evergetico da parte dell'imperatore nell'amplia-
mento del sistema d'approvvigionamento idrico. Su di un dupondio di Tito 
emesso negli anni 80-81 d.C. (Tav. l,c) appare la fonte della Meta Sudans, sita 
nei pressi dell' anfiteatro Flavio, dalla quale sgorgava a beneficio pubblico 
• 2 G: FUCHS: Architekturdarstellungen auf romischen Munzen der Republik und der fruhen 
Kalserzelt, Berhn 1969, p. 26, nn. 38-39, tav. 3; M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coins, 
London 1974, p. 448, n. 425; P.H. HILL, The Monuments of Ancient Rome as Coin Types, London 
1989, p. 99. 
J RIC, I, p. 122, n. 3. 
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l'acqua ivi condotta mediante una serie di cunicoli sotterranei 4. Un asse co-
niato dall'imperatore Severo Alessandro fra il 224 e il 227 d.C. (Tav. l,e) 
presenta al rovescio la raffigurazione di un castellum aquae, serbatoio destina-
to alla ripartizione nelle varie condutture dell'Aqua Alexandriana, al quale 
esternamente si era data la veste di un grandioso ninfeo 5. 
In tali raffigurazioni visibili sulle emissioni d'epoca imperiale l'immagi-
ne si discosta assai poco dal prototipo tardo repubblicano, ma si caratterizza 
comunque in modo sempre più preciso: ciò che sembra emergere con assoluta 
chiarezza è il costante riferimento all'aspetto monumentale, che rispecchia 
l'esigenza di attribuire al soggetto un certo valore anche sul piano estetico, 
sempre a fini propagandistici. 
Una grande importanza storica e politica ebbero i manufatti idraulici nel 
capillare fenomeno di romanizzazione che investì tutti i territori di regiones e 
provinciae, sino ai luoghi più remoti. In ogni centro urbano la costruzione di 
nuovi o più adeguati sistemi di approvvigionamento e smaltimento delle acque 
fu avvertita come segno tangibile di un effettivo progresso nelle condizioni di 
vita, e di conseguenza giocò pure un ruolo non secondario quale strumento di 
propaganda dell' ideologia imperiale. 
Strutture idrauliche, in particolari settori di acquedotti subaerei, vennero 
talvolta rappresentate in alcuni tipi monetali in ambito provinciale, come ad 
esempio in una serie di assi neroniani di Buthrotum nell'Epiro, oppure in una 
emissione di Anazarbus in Cilicia, risalente al regno di Severo Alessandro; 
anche la monetazione di numerose città della Thracia e della Moesia, dal tempo 
di Antonino Pio sino a Gallieno, mostra immagini di acquedotti ad arcate, 
castella e simili strutture idrauliche 6. 
Pure in questi casi la tipologia della raffigurazione non è molto lontana da 
quella già canonizzata nelle monete tardo repubblicane. Gli elementi più 
significativi sembrano consistere nella stilizzazione grafica e nell' allusione di 
immediato riscontro visivo, talvolta realizzata anche tramite un dato affatto 
4 RIC, II, p. 129, n. 115. 
S RIC, IV, II, p. 75, n. 58. Su tutte queste emissioni monetali si veda anche HILL, op. cit., 
pp. 50, 97-98. 
6 L'identificazione delle strutture rappresentate nelle serie numismatiche di Buthrotum e 
Anazarbus non è certa; esse sono interpretate come acquedotti in M.J. PRICE-B.L. TRELL, Coins and 
their Cities. Architecture on theAncient Coins ofGreece, Rome, andPalestine, London 1977, pp. 
46-47. Per la serie di assi neroniani di Buthrotum si veda inoltre RPC, I, p. 278, no. 1400, 1402, 
1404-1405,1407,1409. Sulle immagini di acquedotti nella monetazione delle città di Thracia e 
Moesia, M. BIERNACKA-LUBANSKA, Iconographic Sources to the History of Roman Aqueducts in 
Northem Thrace, "Archaeologia Polona", 14, 1973, pp. 315-329. 
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simbolico. Ciò appare particolarmente perspicuo se si considerano altre serie 
numismatiche, che pur non presentando le consuete raffigurazioni di monu-
menti, celebrano comunque la costruzione di acquedotti nella Roma imperiale. 
Ad esempio, in una emissione di sesterzi dell'imperatore Traiano (Tav. l,d), 
cronologicamente collocabile tra il 103 e il 117 d.C., il rovescio mostra una 
divinità fluviale semisdraiata sotto un esile arco, a simboleggiare la sorgente 
dell'Aqua Traiana 7. È probabile che lo scarno elemento architettonico ripro-
duca la mostra terminale della struttura idraulica stessa; in ogni caso, l'interesse 
iconografico coinvolge solo marginalmente il manufatto, la cui rappresenta-
zione viene sintetizzata soprattutto nell'elemento desunto dal mito, che allude 
simbolicamente all'importanza dell'acquedotto voluto dall'imperatore come 
opera di pubblica utilità. A questo proposito si può ricordare anche il tipo 
monetale, presente in emissioni d'età severiana, con Dea Caelestis o Magna 
Mater raffigurata in atto di cavalcare un leone presso un corso d'acqua; come 
si apprende dalla leggenda INDVLGENTIA AVGG IN CARTH, la serie numismatica 
celebra la concessione di un particolare beneficio alla città di Cartagine, evento 
che secondo alcuni studiosi deve probabilmente ricondursi ad una migliori a 
introdotta nel sistema di approvvigionamento idrico della città. Del resto, già 
nella monetazione siracusana appariva l'immagine della ninfa Aretusa, indica-
ta dal mito come personificazione della sorgente che costituì una delle cause 
determinanti nella scelta del sito di Ortigia per la fondazione della città da parte 
di Archia e dei suoi 8. 
Lo stretto legame che spesso intercorse tra l'opera idraulica e la raffigu-
razione simbolica allusiva tratta dal mito è documentato anche da altre 
interessanti testimonianze iconografiche d'epoca romana. Esemplari a questo 
proposito sono le pitture parietali del castellum aquae di Porta Vesuvio a 
Pompei (Tav. II), che raffigurano tre personaggi femminili ed uno maschile, 
intimamente connessi con il prezioso elemento vitale: a destra una divinità 
fluviale e a sinistra tre Ninfe Nitrodi, rappresentate secondo iconografie 
7 RlC, II, p. 240, 278, n. 463, p. 287, nn. 607-609; C. Foss, Roman Historical Coins, London 
1990, p. 103, n. 53. 
8 Sulle emissioni con Dea Caelestis: RlC ,III, p. 396, n. 258; p. 434, n. 599.RlC, IV, I, p. 116. 
n.193: p.I25, nn. 266-267; p. 172, n. 594; pp. 231-232, nn.130-131; p. 279, n. 415. HIU., op. ciI.. 
pp. 88-89, fig. 158. Per le varie serie della monetazione siracusana, rinvio a SNG, I, nn. 614 sgg. 
(in particolare sulla serie di decadramme dovute a Euainetos, nn. 689-691). In generale sui coni 
siracusani della fine del V secolo a.c. si vedano anche A. GALLATIN, Syracusan Dekadrachms 01 
the Euainetos Type, London-Cambridge 1930 e J.H. JONGKEES, The Kimoniam Dekadrachms; a 
Contribution to Sicilia n Numismatic, Utrecht 1941. 
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canoniche 9. Le tre figure femminili debbono certo identificarsi come numi 
protettori dell'acqua. Ad un primo esame può forse sorprendere la loro 
raffigurazione all'interno del castellum aquae, nel tratto di parete sopra allo 
sbocco che regolava l'afflusso idrico, quindi in una posizione sicuramente 
inconsueta ed inaccessibile ai più 10. In realtà il soggetto di queste pitture si 
riconnette strettamente alla funzione stessa dell'edificio, con palese valore 
magico sacrale. 
A questo proposito si rivela di estrema utilità l'analisi di altre testimonian-
ze archeologiche; è piuttosto significativo il fatto che rappresentazioni iconogra-
ficamente alquanto simili, o comunque di medesimo soggetto, siano ulterior-
mente attestate in alcuni esemplari scultorei pertinenti alla sfera religiosa. Presso 
il Museo Nazionale di Napoli si conserva ad esempio il rilievo votivo dei me-
dici Aurelius Monnus e Numidius Fabius, ove le immagini dei tre numi femmi-
nili connessi all'acqua sono affiancate da quelle dei Castori, mentre nello 
spazio sottostante, nel riquadro di risulta tra i due specchi epigrafici, appare 
una divinità fluviale 11. Ancor più importante è a nostro avviso un altro rilievo 
votivo (Tav. 111,1), oggi agli Uffizi di Firenze 12, che, pur proponendo una 
variante iconografica rispetto agli esemplari ora esaminati, riconduce decisa-
mente al valore sacrale attribuito agli stessi manufatti idraulici: l'ex voto è 
dedicato infatti da un certo Epictetus, che si qualifica nel testo epigrafico come 
aquarius, appartenente cioè alla categoria degli operai specializzati e dei 
tecnici addetti alla costruzione ed alla manutenzione dei servizi idraulici. Allo 
stesso ambito si deve certo far risalire l'esecuzione delle pitture parietali nel 
castellum di Pompei. 
Procedendo nuovamente nell'analisi delle testimonianze iconografiche 
9 R. PARIBENI, "NS", 1903, p. 29; A. MAu, Ausgrabungen von Pompeji. Kastell der 
Wasserleitung, "MDAIR", 19, 1904, pp. 47; H. EsCHEBACH, Probleme der Wasserversorgung 
Pompejis, "CronPomp", 5, 1979, p. 35, fig. 6; MOORMANN, La pittura parietale romana come fonte 
di conoscenza per la scultura antica, Assen 1988, pp. 53, 188, n. 224. Per alcuni confronti, si 
vedano anche F. MUTIIMANN, Mutter und Quelle. Studien zur Quellenverehrung im Altertum und 
in Mittelalter, Basel-Mainz 1975; W. TRIll.MICH, Die Charitengruppe als Grabreliefund Kneipen-
schild, "JdI", 98,1983, pp. 311-349. 
IO Su questo aspetto si veda ancora, da ultimo, BODON-RIERA-ZANoVEllO, op. cit., pp. 270-271. 
11 Napoli, Museo Nazionale, inv. 6732. CIL X, 6792. Il rilievo, assai più tardo, è datato al 
III secolo d.C. Si vedano L. FORTI, Rilievi dedicati alle Ninfe Nitrodi, "RendNapoli", 26,1951, pp. 
184 sgg.; TRIll.MICH, art. cit., pp. 325-326, fig. 7; L.A. SCATOZZA HÒRIOIT, La scultura greco-
romana, in Le collezioni del Museo Nazionale di Napoli, 1,2, Roma 1989, p. 98, n. 17. 
12 H. DÙTSCHKE, Antike Bildwerke in Oberitalien, III, Leipzig 1878, p. 177, n. 356; TRIU.MICH, 
art. cit., p. 325, fig. 6. 
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relative ad opere d~impiego nell'approvvigionamento e smaltimento idrico, si 
incontrano pure esempi figurativi di altra natura. Se infatti le monete sembrano 
rappresentare l'unico veicolo iconografico che ci restituisca con una certa 
frequenza immagini 'ufficiali' di manufatti idraulici, a scopo eminentemente 
propagandistico, esistono anche ulteriori testimonianze, per la verità non 
troppo frequenti e comunque sporadiche, ma di notevole interesse poiché 
tramandate in diverse forme dell'espressione artistica, con diverse finalità. 
In un noto bassorilievo dallarario della casa di L. Caecilius Iucundus a 
Pompei si è conservata la schematica raffigurazione del già ricordato castellum 
aquae di quella città, situato nei pressi di Porta Vesuvio (Tav. 111,2). L'edificio, 
di cui appare la facciata 'monumentale', è inconfondibilmente caratterizzato 
dalla presenza di lesene ed archi ciechi, che impreziosiscono e movimentano 
la superficie della struttura, altrimenti alquanto disadorna. La rappresentazione 
del castellum non fu comunque ispirata da intenti 'paesaggistici', né la scelta 
del soggetto fu operata secondo criteri estetici; nel bassorilievo sono infatti 
raffigurati altri edifici, tra i quali la stessa Porta Vesuvio ed un tratto della cinta 
muraria, privi dunque di qualsiasi rapporto con il sistema di approvvigiona-
mento idrico della città, ma accomunati dal cattivo stato di conservazione e 
dall'urgente necessità di restauri: si trattava di strutture architettoniche perico-
lanti, seriamente minacciate dal violento fenomeno sismico che colpì Pompei 
nell'anno 62 d.C. 13 • 
Ancor meno significativa dal punto di vista estetico, ma infinitamente più 
interessante sotto }"aspetto tecnico, doveva essere la rappresentazione plani-
metrica di una conduttura idraulica incisa in una tabula horaria, sorta di 
documento contrattuale stipulato fra due parti al fine di regolamentare l'eroga-
zione dell' acqua per uso privato; un' immagine di questa tabula, oggi ritenuta 
dispersa, si è conservata grazie ad una stampa seicentesca (Tav. IV), edita 
dall'erudito antiquario urbinate Raffaele Fabretti in un famoso trattato sulla 
tecnica idraulica romana 14. 
All'origine di questa riproduzione planimetrica e di altre testimonianze 
13 Si veda a questo proposito A. LIBERATI SILVERIO, Iconografia delle acque antiche, in Il 
trionfo dell'acqua. Acquee acquedotti a Roma, catalogo della mostra, Roma 1986, p. 174. Sui due 
rilievi dallarario della casa di Lucio Cecilio Giocondo: A. MArURI,L 'ultima fase edilizia di Pompei, 
Roma 1942, pp. lO sgg.; J. WARD PERKINS-A. ClARIDGE, PompeiiAD 79, catalogo della mostra, 
London 1976, nn. 16-17; 1. ANoRFAu, Il terremoto del 62, in Pompei 79. Raccolta di studi per il 
decimonono centenario dell'eruzione vesuviana, a cura di F. ZEVI, Napoli 1979, pp. 40-41. 
14 R. FABRE1TI, Dellquis etAquaeductibus Veteris Romae dissertationes tres, Romae 1680; 
sulla figura dell'antiquari-o urbinate e sul suo apporto agli studi di idraulica antica si veda da ultimo 
BODON-RIERA-ZANoVEUD, op. cit., pp. 41-44. 
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analoghe si deve certo ricercare la componente analitico descrittiva di un 
interesse topografico, che in epoca romana si sviluppò attraverso numerose 
esperienze figurative, e conobbe certo una notevole fortuna. A tale proposito 
sarà utile ricordare che pure in alcuni frammenti della Forma Urbis, la celebre 
pianta marmorea di Roma risalente all'età severiana, sono visibili rappresen-
tazioni di strutture idrauliche (Tavv. V,I-2): si riconosce perfettamente il 
tracciato degli Arcus Neroniani come pure una parte dell'Aqua Alsietina, 
mentre un terzo condotto idraulico indicato in un lacerto rimane tuttora privo 
d'una sicura identificazione 15. 
Un'altra testimonianza iconografica, eseguita in risposta ad esigenze 
sostanzialmente diverse per finalità, ci è tramandata da un'immagine della 
Tabula Peutingeriana (Tav. VI). Nella vignetta che rappresenta Antiochia, ai 
piedi della figura femminile coronata ed assisa in trono, personificazione della 
città stessa, si nota, presso il corso del fiume Oronte, simboleggiato da una 
giovane divinità fluviale, la raffigurazione di un imponente acquedotto, carat-
terizzato dalle ampie strutture subaeree ad arcate. Il manufatto idraulico, 
insieme al santuario di Apollo disegnatovi accanto, è qui considerato come uno 
degli edifici monumentali nei quali si può sinteticamente identificare l'imma-
gine di Antiochia; esso funge dunque da attributo iconografico, immediato 
riferimento visivo utile a riconoscere la città ed a collocarla nel suo preciso 
contesto geografico 16. 
Resta infine da chiarire la natura di alcune immagini di monumenti 
strettamente connessi ad una funzione idraulica talvolta presenti in raffigura-
zioni pittoriche o musive a carattere prettamente decorativo, sin dal I secolo 
a.C. Ne rappresenta un importante esempio la conserva d'acqua a pianta 
circolare raffigurata nel celebre mosaico con paesaggio nilotico dal santuario 
dellaP ortuna Primigenia a Palestrina 17: in questo caso l'accurata riproduzione 
consente di identificare il manufatto idraulico raffigurato come lacus, cisterna 
a cielo aperto di frequente impiego nell'area del delta del Nilo (Tav. VII). 
Particolarmente significativo a questo proposito è anche un mosaico da 
Utica, ora al Museo del Bardo in Tunisi (Tav. VIII), ove appare un paesaggio 
IS Particolarmente interessanti i frammenti PM 413 e 480; si vedano LIBERATI SILVERIO, art. 
cit., p. 173; G. TEDESCID GRISAN'Il, Gli Acquedotti, in Civiltà dei Romani. La città, il territorio, 
l'impero, a cura di S. SBTI1S, Milano 1990, p. 113. 
16 Rinvio a L. BOSIO, La Tabula Peutingeriana, una descrizione pittorica del mondo antico, 
Rimini 1983, pp. 88-89. 
17 Per il mosaico del Nilo, oggi al Museo di Palestrina, rinvio a G. GULUNI, I mosaici di 
Palestrina, Roma 1956, pp. 33-49, tav. XIV. 
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rurale popolato da figure intente alla caccia e all'uccellagione; al margine 
superiore della composizione, fra le colline e i vigneti, campeggia un alto 
edificio a torre parallelepipeda dal quale sgorga un'abbondante quantità 
d'acqua, attraverso un' apertura posta a livello del terreno 18. Simili strutture 
idrauliche, situate in territori extraurbani, in posizione isolata, sono probabil-
mente da identificarsi come serbatoi destinati all'irrigazione dei campi, e 
proprio a causa di questa funzione agricola ne furono proposte le immagini, 
che, quali elementi intrinsechi del paesaggio, ben si inserivano nel contesto 
figurativo improntato ad una narrazione per quadri 'di genere'. 
Dalla rapida rassegna ora proposta si desumono alcune considerazioni di 
carattere generale, malgrado l'apparenza tutt'altro che omogenea e coerente di 
questo gruppo di immagini. È innanzitutto opportuno porre in luce la scarsità 
delle raffigurazioni di manufatti idraulici nel ricchissimo patrimonio iconogra-
fico dell' arte romana; la notevole difficoltà incontrata nel raccogliere un certo 
numero di testimonianze, per costituire un nucleo consistente e rappresentati-
vo, deve considerarsi di per sé un dato piuttosto eloquente a tale riguardo. 
Attraverso l'esame delle tipologie figurative è comunque possibile sotto-
lineare quali aspetti delle opere idrauliche si prediligessero nella rappresenta-
zione. Appaiono dunque preponderanti la visione macroscopico monumentale 
e quella mitico sacrale, con finalità politiche, propagandistiche, celebrative o 
più genericamente rappresentative; si riscontra pure in alcuni casi l'aspetto 
tecnico, relegato ad un ruolo marginale ma non privo d'un certo rilievo. In ogni 
caso la scelta del tipo di rappresentazione era ovviamente operata in base ad un 
criterio che considerava come principale discriminante la destinazione dell' im-
magine stessa. 
Le testimonianze iconografiche sino ad ora esaminate, non esclusi i rari 
esempi di raffigurazioni 'paesaggistiche', per il loro carattere contingente, 
episodico e discontinuo, sembrano confermare in ultima analisi il fatto che la 
cultura romana riconobbe in questa classe monumentale un assai scarso valore 
estetico. Alla comune percezione dei manufatti idraulici, spesso coinvolti 
nelI'atmosfera di sacralità che aleggiava intorno alI' elemento vitale, o rivestiti 
di una notevole importanza politica, era in prevalenza estranea la componente 
di pura fruizione estetica. 
18 Per quanto concerne la datazione del mosaico da Utica, un sicuro terminus post quem 
coincide con l'età severiana; l'opera è stata datata sia al III sia al IV secolo d.C.; si vedano a questo 
proposito M. Y ACOUB, Musée du Bardo. Musée antique, Tunis 1970, p. 121, n. 2984, e A. 
Al.ExANoER-M. ENNAlFER, Corpus des Mosai"ques de Tunisie, I, 3, Tunis 1976, pp. 21-22, tav. XLI. 
Entrambe le datazioni sono considerate verosimili ed accettabili in K.M.D. DUNBABIN, TheMosaics 




a: Denario tardo repubblicano di L. Marcius Philippus, con al rovescio le arcate 
dell'Aqua Marcia sormontate dalla statua equestre di Q. Marcius Rex. b: denario di 
Claudio, che presenta al rovescio un arco dell'Aqua Virgo monumentalizzato come arco 
trionfale per una vittoria sui Germani . c: sesterzio di Tito, ave appare al rove cio la 
cosiddetta Meta Sudans. d: sesterzio di Traiano, che mostra al rovescio una divinità 
fluviale, simbolo della fonte dell'Aqua Traiana. e: Asse di Severo Alessandro, con al 
rovescio castellum dell'Aqua Alexandriana. (Foto British Museum, Department of 
Coins and Medals). 








1. Rilievo votivo dell'aquarius Epictetus. Firenze, Uffizi. (Da TRILLMICH, art. 
cit., fig. 6). 
2. Rilievo dallarario della casa di L. CaeciLius lucundus a Pompei; particolare. 
(Da LIBERATI SILVERIO, art. cit., p. 174). 
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Incisione pubblicata dall'antiquario urbinate seicentesco Raffaele Fabretti, con 
raffig~razione di un'antica tabula horaria , oggi perduta. (Da LIB ERATI SILVERIO, 
art. Clf., p. 175). 
Tavola V 
1.-2. Riproduzioni grafiche di alcuni frammenti della Forma Urbis, ove appaiono le 
rappresentazioni di alcune strutture idrauliche di Roma. (Da LIBERATI SILVERIO, art. cit., 
p.173). 
Tavola VI 
Vignetta dedicata alla città di Antiochia nella Tabula Peutingeriana. (Foto 
Osterreichische Nationalbibliothek - Wien). 
Particolare del mosaico con scene nilotiche dal santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina. (Da GULLINI, 







Particolare di un mosaico da Utica, ora a Tunisi, Museo del Bardo, con raffigurazione 
di una struttura idraulica. (Foto Dipartimento di Scienze dell'Antichità - Università di 
Padova). 
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Quei monumenti che noi oggi, sulla scia d'una lunga e feconda tradizione 
antiquaria, definiamo ancora spesso prodotti dell "'arte romana", erano in realtà 
sempre interpretati dai loro stessi artefici come funzionali strutture di servizio, 
assai debolmente o addirittura per nulla connesse con il mondo della creazione 
artistica. Le opere idrauliche venivano infatti collocate dall'immaginario 
collettivo nella sfera del progresso e delle conquiste tecnologiche, analoga-
mente a quanto si riscontra anche oggi per diverse strutture prodotte dalla 
scienza contemporanea, di immediata assimilazione, mutatis mutandis, agli 
antichi acquedotti romani. 
Italo Riera 
Per un approccio tecnico allo studio degli acquedotti romani 
L'immagine che comunemente accompagna l'idea di 'acquedotto roma-
no' è quella della teoria di arcate subaeree che attraversano i tratti piani dei 
tracciati o le valli. È un'immagine stereotipa di grande potere evocativo che ci 
proviene da lontano l; va sottolineato del resto come gli antichi Romani 
tendessero a magnificare la funzione delle infrastrutture idrauliche con abbel-
limenti degli elementi architettonici dei ponti-canali (pensiamo soltanto alla 
Porta Maggiore e alla Porta Tiburtina di Roma), o anche con la costruzione di 
opere accessorie imponenti sia per mole che per significato (sempre a Roma, 
pensiamo ai Trofei di Mario). 
Non voglio e nemmeno potrei entrare nell'ambito di una lettura socio-
politica del fenomeno degli acquedotti 'ufficiali' come veicolo di propaganda 
imperiale - pensiamo agli entusiastici paragoni di Plinio, Strabone, Frontino 
con templi e piramidi 2 - veicolo equiparabile per importanza e impatto sociale 
ad infrastrutture come le strade, che rendono tangibile e apprezzabile la 
presenza di Roma. 
Voglio invece soffermarmi brevemente su un dato diverso, che mi pare 
costituire la base di ogni altra considerazione: benché, come dicevo, si reputino 
in genere degni di studio - o si siano reputati fino a qualche tempo fa - i soli 
tratti subaerei 3, statisticamente i tratti ipogei degli acquedotti costituiscono la 
1 Si veda per questo G. BODON, I manufatti idraulici nella storia e nella cultura antiquaria, 
in Utilitas necessaria - Sistemi idraulici nell'Italia romana, Milano 1994, pp. 1-71. 
2 PUNlo,N.H., XXXVI, 24,101; STRABONE, V, 3, 8; FRONTINO, De aquaeductu, XVL. Un'eco 
lontana di queste posizioni abbiamo in CASSIODORO, Var., VII, 6, 2-6. 
3 Esemplari sono in questo senso vecchie, e pur tuttavia utilissime e insuperate opere come 
E.B. VAN DEMAN, The Building of the Roman Aqueducts, Washington 1934 e T. AsHBY, The 
Aqueducts 01 Ancient Rome, Oxford 1935 (lavori dei quali si è sentita in tempi recenti la necessità 
di curare ristampe e traduzioni), ma anche la maggior parte dei contributi di un importante 
convegno come quello di Roma del 1987 su Gli antichi acquedotti di Roma: problemi di 
conoscenza, conservazione, tutela, raccolti in Il trionfo dell'acqua, Roma 1992; sintomatica di 
questa deformazione può essere peraltro anche la scelta di immagini di ponti-canali ad illustrare 
la copertina di opere che concedono invece largo spazio all'analisi delle infrastrutture - e quindi 
anche dei loro tratti ipogei - come sistema globale, quali L 'aqueduc de Nimes et le Pont du Gard, 
Gap 1991 o a simboleggiare il tema di una mostra come quella suL 'acquedotto romano di Pesaro, 
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gran parte, spesso la totalità del percorso globale delle infrastrutture 4. 
Appare evidente che la sperequazione dell 'interesse è determinata da una 
dicotomia ideologica rappresentabile in due equazioni: subaereo = architettura, 
sotterraneo = tecnica. È anche evidente che la mancata valutazione' globale' di 
una struttura idraulica impedisce poi di cogliere le caratteristiche del sistema 
nella sua interezza e complessità, non permettendo di associarlo funzionalmen-
te alle altre realtà storico-archeologiche conosciute. 
L'acquedotto - sembra una banalità il ricordarlo - è infatti solo parte di un 
tutto ben più ampio, che comprende il caput aquae e le varie installazioni di 
captazione, l'acquedotto vero e proprio, le piscinae limariae intermedie, le 
vasche oscillatorie, i castella di distribuzione e la distribuzione vera e propria 
(fistulae e tubuli), la conserva e infine lo smaltimento delle acque luride 
attraverso la rete fognante. 
Il significato ultimo di questa mia breve comunicazione è dunque quello 
di sottolineare come l'attenta considerazione di una parte dell'insieme, 
segnatamente i tratti di specus ipogei, permetta di ricavare elementi utili non 
solo per lo studio tecnico particolare, o più in generale per la storia dell' ingegneria 
romana, ma anche per la comprensione di un territorio, di un ambiente 
cittadino, di un clima politico. 
Solo l'analisi dettagliata dei tratti sotterranei, dopo che quelli subaerei 
del 1990, imperniata invece, significativamente, sull'illustrazione dei tratti ipogei dell'opera 
romana. 
4 Per volerei richiamare alle fonti, Frontino (probabilmente per i motivi esplicitati al cap. 
CXXI, 3: minus iniuriae subiacent subterranea nec gelicidiis nec coloribus exposita) distingue 
attentamente nel tracciato dei vari acquedotti di Roma la parte ipogea da quella subaerea e, in 
questa, i tratti su muri di sostegno e quelli su arcata: la media percentuale dei tratti ipogei è pari 
all '80/90% (con punte del 98, 99,5% come perI'Alsietina, l'Appia, l'Anio Vetus) contro il 10/20% 
dei tratti sopra terra (con punte massime del 22% nell'Aqua Claudia e del 46% nella Tepula-lulia), 
tenendo fra l'altro conto che tre acquedotti (Marcia, Claudia, Tepula-lulia), superano il tratto 
pianeggiante finale su arcate comuni. Il netto divario fra percorso in subterraneo e percorso sopra 
terra è evidentissimo del resto anche nei monumenti idraulici a noi noti; valgano per tutti i casi 
dell' AquaAugusta Campaniae, una delle infrastrutture più lunghe e complesse dell 'Italia, oltre che 
una fra le meno studiate (l. RmRA 1994, in Utilitas necessaria, op. cit., pp. 218-220), di Bononia 
(D. GIORGETTI, L'acquedotto romano di Bologna; l'antico cunicolo e i sistemi di avanzamento in 
cavo cieco, in Acquedotto 2000 - L'acqua del Duemila ha duemila anni, Bologna 1985, pp. 37-
107), dell'acquedotto Formina di Narnia (D. MONACClD,L' acquedotto Formina diNarni, in «BA)), 
39-40, 1986, pp. 123-142), dell'acquedotto famoso di Venafrum (V. OMOREUl, F. FREDIANI, 
L 'Acquedotto A ugusteo di Venafro. Riassunto e rilievi ad opera dell'Ente Volturno, in Campania 
Romana, I, 1938, pp. 169-171; 173-185), cui si riferisce il noto editto augusteo ClL X, 4842, di 
Nemausus (L'aqueduc de Nimes 1991, op. cit.), Lugdunum (L'aqueduc romain duMontd'Or, a 
cura di J. Burdy, Lyon 1987), Colonia (K. GRBWE,Atlas der romischen Wasserleitungen nach K6/n, 
Koln-Bonn 1986). 
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sono stati a un dipresso tutti studiati, può far apprezzare globalmente la realtà 
degli antichi progetti di infrastrutture: la variazione delle tipologie e delle 
dimensioni degli specus, per esempio, è la spia dell'attenzione portata dai 
costruttori al rapporto intercorrente fra geologia dei terreni attraversati e 
peculiarità geo meccaniche degli stessi e dei materiali da costruzione adottati, 
unita alla valutazione delle caratteristiche idrauliche dei condotti. Questo 
implica di per sé la possibilità di arrivare a comprendere la genesi progettuale 
di una realizzazione, di avere la percezione delle sue linee guida: motivi, 
disponibilità finanziarie, capacità tecnica delle maestranze impiegate, organiz-
zazione logistica dei cantieri (che così di rado e fugacemente ci sono dipinte 
dalle fonti: pensiamo ai passi di Plinio, Tacito, Suetonio sui lavori per 
l'emissario del Fucino); soprattutto una ricerca ampia e integrata da più 
competenze potrebbe permettere di appurare se e in quale misura gli acquedotti 
venissero costruiti sotto il diretto controllo del potere centrale, con tutte le 
implicazioni del caso. 
Dalla frequentazione dei condotti sotterranei emergono inoltre dati 
avvincenti sulla genesi materiale delle gallerie, quali cedimenti in corso 
d'opera e conseguenti frettolosi tamponamenti, sbagli di orientamento e di 
quote, incontri di squadre di lavoro che utilizzavano tecniche e materiali 
diversi, segni di controllo dell' avanzamento dei lavori; l'attenta considerazio-
ne dei tratti ipogei può così portare talora alla possibilità di attribuire anche i 
tratti scavati in roccia e non rivestiti, notoriamente i più difficili da inquadrare 
sul piano cronologico. 
Infine la lettura in senso diacronico delle vicende edilizie degli specus 
permette di ascrivere i rifacimenti a periodi anche molto successivi alla data di 
costruzione, contribuendo ad allargare la base, come credo, per una più sicura 
lettura della genesi e dell' evoluzione della città romana e dei suoi monumenti 
simbolo s. 
S Mi sembra fuori di dubbio che l'infrastruttura idraulica di largo respiro progettuale e 
organicamente concepita stia sullo stesso piano delle viae, degli edifici termali e di spettacolo, delle 
basiliche monumentali, dei templi; prescindendo da molti altri indizi basti ricordare quanto dice 
esplicitamente Erodiano (1lI, 6, 9) narrando delle conseguenze che ebbe per Bisanzio la presa da 
parte delle truppe di Settimio Severo: dopo la capitolazione la città venne privata di ogni onore, 
perse la propria autonomia, venne rasa al suolo, compresi - sottolinea la fonte - i teatri e le terme. 
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Fig. 1 - Parona (Verona): proposta di ricostruzione dello specus originario in un tratto 
deII'acquedotto rimaneggiato in epoca medioevale. Le spallette sono originali e 
conservano ancora l'intonaco impermeabilizzante, mentre la tubazione fittile inzeppata 
al centro della struttura è medioevale. La meticolosa erasione delle parti superiori delle 
spallette ha consentito di creare un passaggio di servizio per gli addetti, salvaguardando 
peraltro la delicata tubazione in cotto da pericolose sollecitazioni. 
Tavola I 
L'immagine di riferimento più consueta per l' idea 'acquedotto romano' è data dai tratti 
subaerei degli antichi acquedotti, in particolar modo da quelli sostenuti da arcate. Un 
esempio conosciutissimo di questo tipo di monumento è rappresentato dai magnifici 
resti di arcuationes dell'acquedotto di Cartagine visibili presso Oudna. Foto: Aristide 
Riera. 
Nonostante le apparenze, la parte percentualmente più cospicua del tracciato degli 
antichi acquedotti corre in sotterraneo, come può ben esemplificare questa sezione 
ottocentesca del tracciato dell 'A qua Augusta della Campania, ne] suo percorso princi-
pale dal caput aquae a Napoli. Foto: da Società Veneta per Imprese e Costruzioni 
Pubbliche, L JA cquedotto di Napoli, Padova 1883 (1885). 
Asolo (Treviso). 'La Bot': vanaZIOne tipologica 
della foderatura interna dello specus, determinata da 
un brusco cambiamento di matrice geologica; si noti 
come la struttura in laterizio è stata adattata al tetto 
della bancata di roccia più consistente. 
Cinto Euganeo (Padova), 'Buso della Casara': 
raccordo di due tronconi di cunicolo procedenti a 






Pompei (Napoli): tratto finale dell'acquedotto pri-
ma del castellum di porta Vesuvio; sono chiara-
mente apprezzabili i segni deLl 'incontro fra due 
squadre che centinavano con tecniche diverse. 
Asolo (Treviso), 'La Bot': stessa situazione in un 







Caratteristiche tecniche degli acquedotti romani 
nelle fonti epigrafiche 
Le fonti epigrafiche, sempre tenute in considerazione nello studio degli 
acquedotti romani l, ma generalmente usate solo come elementi di conferma o 
talvolta integrazione alla base dei dati riportati dalle fonti letterarie 2, si stanno 
rivelando invece più significative di quanto appaia a prima vista 3. 
Si è già evidenziata la diversità tra i dati tramandati in particolare dai testi 
di Vitruvio, Plinio il Vecchio e Frontino, in cui si riflette la vita culturale e 
politica di Roma o comunque del cuore del potere romano tra la fine del I sec. 
a.C. e la fine del I d.C., e quelli derivanti dalle centinaia di iscrizioni provenienti 
dai punti più diversi del mondo romano e distribuite in un arco cronologico di 
sette secoli 4. Dalla semplice raccolta di questi testi si delinea in qualche modo 
la stessa dimensione della colonizzazione romana, con una capillare distribu-
zione di strutture idrauliche fino agli estremi confini dell'Impero; ma sono 
anche più voci che insieme servono a definire meglio, in relazione alle diverse 
realtà storico-geografiche, soprattutto alcuni aspetti più tecnici che rimangono 
generalmente in secondo piano 5. 
1 Si veda ad esempio in R. LANCIANI, Topografia di Roma antica. I comentarii di Frontino 
intorno le acque e gli acquedotti -Silloge epigrafica aquaria, in «Memorie della R. Accademia dei 
Lincei», S. III, VoI. IV, Classe di Scienze Morali, pp. 215-605, Roma 1881. Ristampa anastatica: 
Roma 1975. 
2 In particolare sono Vitruvio, De architectura, VIII; Plinio,N.H., XXXI, XXXVI; Frontino, 
De aquaeductu urbis Romae. 
3 Un primo contributo in tal senso: P. ZANOVELLO, Le fonti epigrafiche, in G. BODON, I. RIERA, 
P. ZANOVELLO; Utilitas Necessaria -Sistemi idraulici nell'Italia romana, a cura di I. Riera, Milano 
1994, pp. 99-143. 
4 Si veda I. RIERA e P. ZANOVELLO, Fonti letterarie e fonti epigrafiche, in Utilitas necessaria, 
cit., pp. 75-161; le fonti letterarie vengono presentate da I. Riera, pp. 75-98. 
5 È proprio su questi che le epigrafi aggiungono utili particolari. Vitruvio ad esempio nel suo 
libro VIII dedicato all'acqua, dedica il breve capitolo V al rilevamento dei livelli ed il VI agli 
acquedotti, cioè ai diversi modi di trasporto dell' acqua: qui largo spazio viene lasciato alla 
distribuzione, con un'accurata descrizione del castellum divisorio (§ 1-2) e dei tipi di fistulae 
(§ 4) da utilizzare; uno scarno paragrafo riguarda invece la conduzione vera e propria (§ 3), con 
successive puntualizzazioni (§ 5-7) sull'uso del sifone (venter) e la frequenza dei serbatoi lungo 
il percorso o l'uso di tubature di terracotta per motivi di risparmio e di convenienza anche igienica 
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Molte di queste iscrizioni attestano le realizzazioni di acquedotti secondo 
ripetitivi formulari ufficiali, tra cui i più comuni riprendono varie forme di 
aquam ducere o aquam ducendam curare, nel generico significato di costruire 
o far costruire un acquedotto; fondamentali in primo luogo perché attestano o 
confermano la presenza di strutture di questo tipo in tutte le aree dell'Italia e 
delle province e poi per diversi aspetti di tipo giuridico e amministrativo 6, 
dimostrano anche che la creazione di queste opere di servizio va di pari passo 
con la romanizzazione dei territori, con la massima concentrazione in età 
augustea e nel primo secolo dell'Impero 7 (Fig. 1). 
Si è osservato che in tutti questi casi si usa costantemente il temine aqua, 
con l'evidente riferimento al flusso dell' acqua, incanalato e condotto. Ritrovia-
mo formulari epigrafici molto simili, dall'iscrizione che ricorda l'adduzione 
del primo acquedotto a Roma ad opera di Appio Claudio Cieco nel 312 a.C. 8 
(aquam in urbem adduxit), fino a testi di età severiana ad esempio dalla 
Germania Superior (aquam alexandrianam perduxit 9, aquam refosso avio 
(§ 8-11). Plinio si allinea sulla tradizione vitruviana, pur discordandone in qualche punto o 
aggiungendo particolari diversi. Frontino, che ci ha lasciato un'intera opera specifica sugli 
acquedotti, ha però il punto di vista dell'amministratore e del politico e quindi, pur facendo il 
censimento generale degli acquedotti di Roma, si preoccupa più dei dati generali (lunghezze, 
tipologie, portate), che di particolari costruttivi. Questi sono presenti qua e là nel testo, ma sempre 
subordinati ad esigenze amministrative, come la manutenzione o l'ispezione per evitare danni o 
manomissioni. Ad esempio egli dice (cap. XVII) di «aver fatto disegnare le mappe degli acquedotti 
da cui emerge la posizione delle valli e le loro dimensioni, dove vengono attraversati i fiumi, dove 
i condotti costruiti sui fianchi delle montagne necessitino di maggior attenzione e di più frequenti 
ispezioni e riparazioni» - formas quoque ductuum facere curavimus, ex quibus adparet ubi valles 
quantaeque, ubi flumina traicerentur, ubi montium lateribus specus adplicitae maiorem adsi-
duamque petendi ac muniendi rivi exigant curam. 
6 Si veda P. ZANOVELLO, op. cit., in particolare pp. 118-134. Per quanto riguarda le problema-
tiche di tipo giuridico e amministrativo, le fonti epigrafiche si allineano con quanto è riportato in 
particolare da Frontino, collocandosi però in più precise e significative realtà geografiche e 
politiche, che oltre ad allargare l'orizzonte rispetto a Roma, ne puntualizzano la funzione politica 
nei diversi territori sottoposti al suo controllo. 
7 Ciò risulta in modo evidente nel lavoro di H. Jouffroy, con la raccolta di tutti i dati relativi 
alle costruzioni pubbliche in Italia e in Africa, tra cui anche gli acquedotti, cui si possono 
aggiungere analoghi riferimenti dalle altre province dell'Impero; cfr. H. JOUFFRoY,La construction 
publique en Italie et dans l'Afrique romaine, Strasbourg 1986; P. ZANOVELLO, Le fonti epigrafiche, 
cit."pp. 120-125. 
8 Sono conservati due esemplari di questa iscrizione: uno fa parte degli elogia dei grandi del 
passato nel Foro di Augusto a Roma (CIL VI, 31606) e l'altro viene dall'agro aretino (CIL X, 
1827). 
9 CIL XIII, 11758 (VicusAurelius /Oheringen, 231 d. C.). 
Caratteristiche tecniche degli acquedotti romani nelle fonti epigrafiche 669 
Fig. 1 - Brescia, Museo Civico. Epigrafe (CIL V, 4307) che attesta, con il comune 
formulario, la costruzione dell' acquedotto promossa da Augusto e Tiberio (da Brescia 
romana. Materiali per un museo, II, Brescia 1979, p. 174). 
monte induxerunt l0). Talvolta si aggiungono in maniera quasi impercettibile, 
per mezzo di altre forme verbali, particolari relativi a strutture, come in un testo 
sepolcrale urbano dove il riferimento ad un acquedotto diviene ab aqua 
conclusa 11, o come in un testo da Pinna nel Sannio, in cui è citata un'opera di 
raccolta: aquam ventinam cludendam 12. Ancora vi sono testi che si riferiscono 
a condotti o a strutture relative ad acquedotti che presuppongono di portare in 
quota il flusso dell'acqua; tra queste ricordiamo le aquae pensiIes citate in un 
titulus pictus di Roma 13 e le forme aquam quaesitam et elevatam, usata in 
10 C/L XIII, 7734 (Ems). 
11 C/L VI, 33087. 
12 C/L IX, 3351; il testo tra l'altro sembra presupporre una costruzione del tipo cisterna a 
camere: aquam ventinam cludendam cellasq(ue) fontis et ventinae et virium faciendas 
concamerand( as). 
13 C/L VI, 36613. 
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un' iscrizione di Leptis Magna 14, e aquam saliendam presente in testi dal 
Sannio 15 e dalla Campania 16. 
Quando invece i testi epigrafici riguardano interventi successivi di 
restauro o ripristino, si trovano termini diversi, più specifici, come aquaeduc-
tus 17 (o aquae ductus o ductus aquae), rivi, canales, specus, itinera, structura, 
forma, con evidente riferimento alle strutture e generalmente una maggiore 
precisione nei dettagli tecnici. È da notare che rivus e iter si accompagnano 
sempre ad aqua, con un uso parallelo a quello di ductus, forse perché sono 
termini che possono essere interpretati diversamente e quindi necessitano di 
un'ulteriore precisazione. Rivus è attestato in due delle tre iscrizioni di Porta 
S. Lorenzo, arcata monumentale che sosteneva le aquae Marcia, Tepula e 
Iulia, a ricordo dei diversi interventi di restauro: Augusto 18 infatti nell'll a.C. 
«rifece i condotti di tutte le acque» - rivos aquarum omnium refecit, mentre 
Tito 19 nel 79 d.C. «rifece il condotto dell'Aqua Marcia consumato dalla 
vecchiaia e ricondusse l'acqua che era venuta a mancare» - rivom Aquae 
Marciae vetustate dilapsum refecit et aquam quae in usu esse desierat reduxit. 
Una forma analoga si trova anche nelle iscrizioni dei cippi relativi agli stessi 
condotti, fatti collocare dal curator aquarum Didio Gallo e dai suoi aiutanti in 
età claudia (hac rivi aquarum trium eunt cippi positi) 20, e in un'epigrafe da 
Galera relativa all'AquaAlsietina, che fa riferimento al rivoAquaeAugustae 21. 
Più volte poi il termine rivus è citato nei testi di Venafro; nei cippi viene anche 
in qualche modo definito: rivom qui aquae ducendae causa factus est 22; è 
proprio il condotto creato allo scopo di condurre l'acqua. Nell'Editto augu-
14 C/L VIII, 11. 
1S C/L IX, 3312 (Superaequum); IX, 4786 (Forum Novum). 
16 C/L X, 3686 = 2638 (Cuma). 
17 Sarebbero circa una trentina le iscrizioni da segnalare con varie forme di aquae ductus, di 
regola collegate ad interventi di restauro (ad esempio un testo da Thignica / Ain Tounga nella 
Proconsolare, C/L VIII, 15204: aquaeductos taetra ac deformi caligine mersos ac nullo felici 
aspectu gaudentes) o usate dove è necessaria una precisazione di tipo topografico (per esempio a 
Capena, C/L XI, 3932: ex utraque parte secus viam cum aquaeductu) o semplicemente strutturale 
(opus aquae ductus, nel testo dal Lilibeo, C/L X, 7227). Un 'iscrizione tarda da Segusium usa anche 
una forma verbale: aquaeduxit (C/L V, 7250). 
18 C/L VI, 1244. 
19 C/L VI, 1246. 
20 C/L VI, 1248 = 31559. 
21 C/L IX, 3772 a. 
22 CIL X, 4843. 
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steo 23 è usata invece la forma iter facere eius aquae ducendae, dove il termine 
iter ha un significato più vicino a "percorso" (Figg. 2-3). 
Fig. 2 - Fonti del Volturno. Epigrafe frammentaria, replica dell 'Editto augusteo 
sull'acquedotto di Venafro (da PANTONI, op. cit., p. 166). 
23 CIL X, 4842 =4601. Cfr. A. PANTONI, L 'Editto augusteo sull'acquedotto di Venafro e una 
sua replica alle fonti del Volturno, in «RendPontAcc», XXXIII, 1960-1961, pp. 155-171. 
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Fig. 3 - Editto imperiale sull'acquedotto di Venafro promulgato da Augusto (18-11 
a.c.) (da C/L X, 4842 = 4601). 
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È attestata anche la forma meno comune, di stampo arcaico, iter, in 
un'iscrizione di età dioclezianea da Roma 24 (perpurgatis fontium rivis et 
itineribus eorum ad perennem usum refectis) e, direttamente collegato ad aqua, 
in due testi del I sec. d.C. da Vienne 25 (itineraque aquarum) e dall'agro di 
Viterbo 26 (itineribusque eius aquae). Structura è un termine generico e quindi 
è sempre specificato il tipo di opera interessata, come in un testo sepolcrale da 
Roma 27 (ab structura aquae) o in uno da Chieti 28 di età giulio-claudia, in cui 
significativamente sono usati più termini specifici per documentare il comples-
so intervento di ripristino dell' acquedotto fin dal suo punto d'origine (a capite), 
mediante il rinforzo della struttura dello speco e dei pozzi e con l'aggiunta di 
nuovi tratti: aquam quaeAsinio Gallo perducta interciderat repetitam a capite 
adiecta structura specus et puteorum novis bracchis ampliatam ... reduxit. 
Gli altri termini usati nelle epigrafi - canales, specus, forma - sembrano 
avere una connotazione più specifica e quindi, pur rimanendo in contesti 
evidentemente riferiti ad acquedotti, non richiedono in genere ulteriori preci-
sazioni; così troviamo canales vetustate corruptos in un testo umbro 29 ed una 
forma praticamente uguale in uno, datato al 376 d.C., da Thugga 30 nella 
Proconsolare, dove leggiamo: aquas reductas in usum civitatis ... canali qui 
vetustate corruptus non serviebat ad integram formam restituto. Specus 
sembra usato più raramente; oltre che nella precisazione di structura della 
citata epigrafe di Chieti infatti o nel preciso testo dell'Editto di Venafro, si 
segnalano un'iscrizione da Lanuvio 31 in cui l'edile M. Valerio attesta, oltre a 
vari altri interventi, di aver "ripulito" 5.000 passi del locale acquedotto 
(quinque quod specus millia passus purgavit) ed il breve testo di un cippo da 
Mevania 32, con la semplice parola specus. 
24 CIL VI, 773, iscrizione sacra con dedica a Tiberino patri aquarum. 
25 CIL XII, 1882-1889. Inizio I sec. d. C. 
26 CIL XI, 3003. È l'iscrizione di Mummio Nigro, datata alla fine del! sec. d. c.; cfr. LANCIANI, 
op. cit., p. 590. 
27 CIL VI, 11535. 
28 CIL IX, 3018. 
29 CIL IX, 4130. 
30 CIL VIII, 23568. Ricordiamo altri testi che citano cana/es, oltre all'Editto di Venafro: uno 
da Trebula Mutuesca (CIL IX, 4903: cana/es /a[pidei? per passus] CCCLXXXXVI inde a foro) e 
uno da Perigueux (CIL XIII, 11051: cana/es disposuit). 
31 CIL XIV, 2121. 
32 C. PIETRANGEU,Appunti di epigrafia mevanate, in «Epigraphica», VII, 1945, pp. 66-67. 
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Forma è attestato sia in iscrizioni di provenienza urbana, come quella di 
Porta S. Lorenzo relativa al restauro di Caracalla33 delle aquae Marcia, Tepula 
e I u/ia (restituta forma), o quella relativa al restauro costantiniano 34 dell' aqua 
Virgo (formam aquae Virginis vetustate conlapsam a fontibus renovatam), sia 
da varie zone dell'impero: oltre alla citata iscrizione da Thugga (ad integram 
formam), ricordiamo alcuni esempi in cui compaiono formule più precise, 
come formam aquaeductus a Superaequum 35, usque ad caput formae publicae 
a Città di Castello 36, o aquae formam a Silistra 37, nella Moesia Inferior. 
Forma è usato anche col significato di progetto, disegno 38. 
Si è evidenziato che, con un diverso approccio allo studio degli acque-
dotti 39, fondato su un rigoroso fattore tecnico, ogni singola struttura idraulica 
va vista nella sua realtà e presuppone una particolareggiata analisi del territorio 
ed una conseguente progettazione dell'opera prima della sua realizzazione. 
Questo è chiaramente espresso nella nota epigrafe di Nonio Dato40, che 
racconta in modo preciso le diverse fasi preliminari di studio e progettazione 
e quindi di realizzazione dell'acquedotto di Saldae in Numidia. 
Questo testo è dal punto di vista tecnico assolutamente eccezionale, 
almeno finora, perché è in pratica il resoconto dei lavori effettuati, scritto dal 
tecnico incaricato, un librator, cioè un ingegnere topo grafo, esperto in materia 
e che evidentemente usa un linguaggio appropriato nello spiegare la storia 
dell'acquedotto di Saldae: egli infatti aveva prima quotato i livelli (libram 
feceram), determinato il percorso del condotto (ductum atsignaveram), steso 
un progetto (formam) e quindi ne aveva seguito la realizzazione, anche se in due 
33 e/L VI, 1245. 
34 e/L VI, 31564. 
35 e/L IX, 3308. 
36 e/L IX, 5942. 
37 e/L III, 12458. 
38 Con questo significato è usato anche da Frontino (cap. XVII), cfr. nota 4. 
39 Se è logico che la cultura romana abbia portato con sé nella sua espansione un certo tipo 
di servizi e di tecniche, non si può però pensare di aver esaurito lo studio degli acquedotti romani 
basandosi solo sulla realtà di Roma e quindi applicando automaticamente un modello precostituito 
alle diverse realtà geografiche e demografiche. Anzi queste diverse realtà possono aver giocato un 
ruolo importante nella sperimentazione di nuove soluzioni al perenne problema dell'approvvigio-
namento idrico. Si vedano I. RIERA, Gli acquedotti e I. RIERA, P. ZANOVEllO, Utilitas necessaria: 
realtà e suggestioni, in Utilitas necessaria, cit., pp. 163-296 e 469-473. 
40 e/L VIll, 2728; per una descrizione più dettagliata si veda P. ZANOVEllO, Le fonti 
epigrafiche, cit., pp. 101-104. 
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momenti successivi 41. Era stato definito in superficie il tracciato, mediante 
palinatura (rigor depalatus erat supra montem), era stato condotto lo scavo 
ifossuras) con un'opera di perforazione (perforatio operis cuniculi). Alla fine 
dell'impresa era avvenuto il collaudo con l'inaugurazione ufficiale, per la cui 
descrizione è riportato un laconico aqua missa dedicavit Varius Clemens 
proc(onsul). In questo caso è evidente che si parla di più di quella parte 
dell'impresa che aveva richiesto maggior competenza e responsabilità per le 
difficoltà implicite e cioè dello scavo nel monte per il passaggio dei cunicoli 
sotterranei. Ne abbiamo conferma anche in altri testi epigrafici, sia da contesto 
urbano, come la citata iscrizione di Porta S. Lorenzo dettata da Caracalla a 
testimonianza di un complesso intervento di restauro dell'Aqua Marcia, che 
richiese anche nuovi scavi (excisis et perforatis montibus), sia da città delle 
province come Ems 42 nella Germania Superior (refosso avio monte) o come 
Cirta 43 in Numidia (caesoque ad planitiem qui nudatus extiterat monte). 
Non è specificato in questi casi se il condotto fosse ricavato direttamente 
nel taglio della roccia oppure costruito in muratura; in altri testi, e sempre in 
relazione ad interventi successivi alla prima adduzione, troviamo invece 
riferimenti precisi alle tecniche o alle tipologie adottate: un' epigrafe probabil-
mente di età severiana dalla Numidia 44 ad esempio riferisce che il condotto «fu 
rifatto da cima a fondo con pietre squadrate e signino» - ab imo usque ad 
summum quadrato lapide novo et signino opere. Un testo da Lilibeo in Sicilia 
specifica che si tratta di un condotto costruito fuori terra (quindi evidentemente 
non su arcate), di cui fu rifatta la copertura con pietre quadrate45: opus aquae 
ductus exstructum supra terram et lapidibus quadratis a novo tectum. 
Altri riferimenti a tecniche costruttive abbiamo poi nei testi che citano 
espressamente la presenza di arcus, fornices e pontes, cioè di strutture che 
"elevavano" l'acqua alla giusta altezza per poter mantenere la necessaria 
declivitas dalla sorgente alla distribuzione. Anche in questo caso abbiamo testi 
41 Nonio Dato infatti, progettata l'opera verso il 137 d.C., ne aveva affidata l'esecuzione alle 
maestranze; i lavori erano iniziati, ma una decina d'anni dopo si erano creati tali problemi nella 
realizzazione, da rendere necessario un nuovo intervento dell'esperto librator progettista. Cfr. 
LANClANI, op. cit., pp. 544-548. 
42 C/L XIII, 7734: l'iscrizione sembra riferirsi ad una nuova adduzione realizzata in età 
severiana. 
43 AE 1946, n° 61; gli imperatori citati Gallo e Volusiano fanno datare il testo al 251 d.C. 
44 Aziz Ben Tellis: J. CARCOPINO, Deux inscriptions du Département de Constantine récem-
ment publiées, in «BCI1I», 1914, pp. 561-570; H. JOUFFROY, op. cit., p. 243. 
4S C/L X, 7227. 
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urbani, come le due citate epigrafi che testimoniano i restauri dell'Aqua Virgo 
ad opera di Claudio prima (arcus ductus aquae Virginis) e di Costantino poi, 
quando si introduce anche un nuovo termine, evidentemente divenuto pregnan-
te, arquaturis eminentibus; in Britannia 46 è attestata una forma analoga per 
ricordare il rifacimento in età antoniniana delle arcate degli acquedotti cadute 
in rovina per la vecchiaia - arcus aquaeductium vetustate conlabsi. Con simile 
significato strutturale sembra usato anche il termine fornices nella famosa 
iscrizione di Betilieno Varo 47 ad Alatri, dove le arcate sono collegate alla 
necessità di sollevare l'acqua per 340 piedi mediante una condotta forzata 
per poter raggiungere i punti più elevati della città - in opidum adque arduom 
pedes CCCX U fornicesque fecit, fistulas soledas fecit. Dalla Spagna invece 
proviene un testo in cui sono espressamente ricordati i ponti, che dovevano 
essere un elemento ricorrente nella movimentata geografia del territorio 48: 
aquam perduxit factis pontibus et fistulis et lacus; un' altra epigrafe dalla stessa 
provincia Tarraconensis ne accenna indirettamente, ricordando difficoltà e 
spese gravose 49: aquis inductis per loca difficilia amplissimu sumptu. 
In altri testi poi si aggiungono particolari relativi a diversi punti lungo il 
percorso dell'acquedotto. Le iscrizioni riportano abbondantemente termini 
come fons e lacus, che possono riferirsi sia a entità idrografiche sia a strutture 
di captazione e raccolta, oppure ori go e caput che sembrano invece inserirsi 
sempre in un artificiale contesto di punto d'inizio deI1'acquedotto 50• Un testo 
porta l'evidente riferimento ad un' entità naturale, l' aquam fluminis di un 'iscri-
zione da Albenga 51, mentre non abbiamo alcun riferimento epigrafico per 
quanto riguarda ad esempio l'Anio Novus e Vetus che, come attesta il nome, 
traggono acqua dal fiume Aniene. Solo il testo di Venafro cita dei saepta 52, 
sbarramenti che generalmente servivano per incanalare l'acqua di grandi bacini 
lacustri o fluviali entro condotti variamente definiti rivi, specus, ecc., distinti 
comunque dafontes o lacus, i serbatoi. 
46 C/L VII, 142. 
47 C/L X, 5807; LANCIANI, op. cit., pp. 556-557. 
48 /lugo / Santisteban del Puerto nella Tarraconese: C/L Il, 3240; cfr. LANCIANI, op. cit., p. 589. 
49 C/L II,5961 (Dianium). 
so Vitruvio (VIII, VI, 3) parla di caput fontis, mantenendosi però su un piano molto generale, 
come del resto Plinio; al cap. I, 6 parla anche della captazione delle fonti. Frontino, esaminando 
gli acquedotti di Roma, cita anche le fonti di approvvigionamento, che possono essere sorgenti 
(fontes), ma anche laghi e fiumi. 
SI N.l..AMBoGUA,Albenga, in «NSc», 1934, pp. 345-346. 
S2 C/L X, 4842 = 4601. 
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Un esempio significativo può essere l'iscrizione di Claudio a Porta 
Maggiore 53, dove si specifica che l'aqua Claudia fu condotta dalle fonti 
chiamate Caeruleus e Curtius; per l'Anio, conosciuto da tutti come fiume,non 
era evidentemente necessaria alcuna specificazione. L'iscrizione di Tito sulla 
stessa Porta 54, ricordando il ripristino attuato da Claudio delle due fonti, che 
vengono citate direttamente come aquas Curtiam et Caeruleam, ne attesta il 
radicale intervento di restauro a capite aquarum, con riferimento alla struttura 
di raccolta e non più alle sorgenti. 
Il caput aquae assume una connotazione meglio definita giuridicamente 
nella citata iscrizione da Città di Castello S5 (caput formae publicae), in cui si 
distinguono anche la sorgente (fontem) e il bacino di raccolta (conceptum 
aquae), mentre ancor più specificato è il modo di captazione da più sorgenti, 
di diverse portate, in un testo dalla Numidia 56: collectis fontibus et scaturigi-
nibus. Un testo tardo dalla Transgiordania 57 riporta invece la forma recepta-
culum aquarum, termine che Vitruvio 58 usa in relazione ai tre serbatoi secon-
dari presenti nel castellum aquae funzionali alla distribuzione. 
Il termine fons quindi è usato sia per indicare la sorgente vera e propria, 
cioè l'acqua che scaturisce, sia il punto di raccolta dell' acqua 59 che viene a 
coincidere con il caput aquae o con l' origo. 
Lacus, invece, frequentemente citato nelle iscrizioni, sembra usato nel 
significato di serbatoio, anche se talvolta la forma generica (lacus aqua6(J; 
aquam lacus61 ; aqua quae fluebat ex lacu62) può lasciare incerti. Nella maggior 
parte dei casi però il contesto in cui viene usato questo termine è strettamente 
53 e/L VI, 1256. 
54 CIL VI, 1258. 
55 C/L XI, 5942. 
S6 Lambesi: e/L VIII, 2653. 
S7 AE 1948, n o 136 (dal deserto, 334 d. C. ): cum pervidisset Vincentius Protector Agens Basie 
plurimos ex agrariensibus dum aqua sibi in uso transfererent insidiatos a saracenos perisse 
receptaculum aquar(um) ex fundamentis fecit. Optato et Paulino w. cc. conss. 
58 Vitr., VIII, VI, 1. 
S9 Significative sono al riguardo la citata iscrizione di Mummio Nigro dall'agro viterbese, di 
fine I sec. d.C. (C/L XI, 3003) in cui è espressamente detto che si acquistò l'area in cui scaturiva 
la sorgente (eo loco in quo isfons estemancipatus), o il testo da Thamugadi /Timgad, dell'inizio 
III sec. d.C. (AE 1948,n.111), in cui si delinea la rigorosa protezione dell'area della fonte, a livello 
forse monumentale (ambitum fontis cancellis aereis conclusum). 
60 e/L XI, 4221 (Terni). 
61 e/L x, 4561 (Trebula). 
62 e/L x, 6428 (Circeo). 
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collegato alla distribuzione (lacum et aeramenta 63; et lacus et fistulas et 
arculam aheneam 64; factis pontibus et fistulis et lacus cum suis ornamentis65 ; 
per plateas lacubus inpertita 66; tubulos lacus piscinamque fecit 6) e quindi il 
significato è precisamente quello di serbatoio e/o fontana. 
Alla distribuzione sono sempre collegati nelle iscrizioni anche i termini 
relativi a tubature di vario genere, che nelle fonti letterarie sono contemplate 
genericamente come uno dei modi di conduzione dell'acqua68; Vitruvio e 
Plinio distinguono semplicemente le fistulae, tubi di piombo generalmente 
destinati alla distribuzione, tranne nei particolari casi di condotte in pressione 
usate per superare forti dislivelli come nelle vallate (il venter di Vitruvio o le 
fistula e soledae dell' iscrizione di Alatri), dai tubuli, condotti di terracotta, 
largamente attestati a livello di resti archeologici soprattutto per derivazioni 
secondarie e distribuzione. Le iscrizioni che ci sono pervenute riportano solo 
nel caso citato di Macerata Feltria 69 la forma tubuli, mentre troviamo più 
frequentemente tubi: il lungo testo dell'Editto augusteo di Venafro 70 ad 
esempio, nella sua particolareggiata descrizione delle opere acquedottistiche 
da curare con la massima attenzione, stabilisce: fistulas, canales, tubos ponere, 
aperturam committere; della stessa epoca è anche la breve iscrizione di 
Venosa 71, che documenta il collaudo delle tubature, insieme alle fontane: 
silanos tubosque (Fig. 4). Nel primo caso la specificazione dei tre tipi di 
conduttura fa pensare ai diversi settori del trasporto dell' acqua: fistulas sono 
concordemente le tubature per la distribuzione urbana, canales le linee di 
adduzione e tubos si direbbero le derivazioni a monte della distribuzione 
"spicciola", sottolineato da quell' aperturam committere: è cioè la connessione 
tra canales e fistulas, tra adduzione e distribuzione. Nel secondo caso il ricordo 
di silanos e tubos sembra indicare che i duoviri L. Salvio e C. Emilio 
collaudarono proprio la parte "urbana" dell'acquedotto, con le tubature di 
63 e/L II, 1071 (Arua nella Betica). 
64 e/L II, 3280 (Castulo nella Tarraconensis). 
65 e/L II, 3240 (Ilugo nella Tarraconensis). 
66 e/L VIII, 51 (Thysdrus nella Byzacena). 
67 e/L XI, 6040 (Macerata Feltria): qui il contesto è evidentemente termale. 
68 Secondo Vitruvio «ci sono tre mezzi per provvedere al trasporto dell'acqua: canali 
artificiali in muratura, condutture di piombo, tubazioni di terracotta» (VIII, VI, 1) 
69 Vedi nota 67. 
70 Vedi nota 23. 
71 e/L IX, 487; cfr. L. MORETI1, Venosa, in «Epigraphica», XXXV, 1973, pp. 143-144, n.1, 
fig.1;/lMuseoArcheologicoNazionaledi Venosa, a cura di M. R. SALVATORE, Matera 1991,d 21, 
p.215. 
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Fig. 4 - Venosa, Museo Archeologico Nazionale. Epigrafe di età augustea con l'attesta-
zione del collaudo di tubature e fontane con bocche decorate (CIL IX, 487, da Il Museo 
Archeologico Nazionale di Venosa, cit., p. 215). 
680 Paola Zanovello 
derivazione e la distribuzione nei quartieri, che avveniva attraverso le fontane. 
Un testo dalla Narbonese 72 dell'inizio del I sec. d.C. specifica ancor 
meglio l'uso di questi tubi, riferendo che il prefetto C. Sennio Sabino aveva dato 
agli abitanti del Vicus Albinnensis, oltre a balineum, campum, porticus, 
l'acquedotto (aquas) e «il diritto di condurre quelle acque in tubatura affin-
ché potessere fluire correttamente»: iusque earum aquarum tubo ducendarum 
ifa ut recte perfluere possint. 
In un testo del 204 d.C. da Argentovaria 73 in Germania infine viene usata 
la forma tubo plumbeo, con un significato analogo a quello difistula: inciso su 
un fianco di un' ara dedicata, insieme con una fonte, a Giove Ottimo Massimo, 
ricorda il diritto di trarre da qui l'acqua fino alla villa Flavia per mezzo di un 
tubo di piombo. 
Numerose sono le iscrizioni che ricordano la presenza difistulae in tutto 
il territorio romanizzato; ricordiamo qui solo che talvolta viene usata anche la 
forma fistula plumbea, con la precisazione relativa al materiale che potrebbe 
sembrare superflua. Un testo da Giufi 74 nella Proconsolare, di età severiana, 
cita fistula plumbea cum epitonio aereo, ma è evidente che la precisazione del 
materiale serve a definire anche la natura degli oggetti: i rubinetti si distinguono 
dalle tubature perché sono sempre di bronzo. Fistula plumbea è presente anche 
nell'Editto di Venafro, che è testo ufficiale e quindi volutamente mantiene 
espressioni particolarmente precise in senso tecnico. Fistula poi si lega nella 
maggioranza dei casi ad altri elementi della distribuzione, come salientes 7S, 
sigilla aenea 76, arculam aeneam 77. Spesso si associa anche a lacus 78, a cui due 
testi della Betica 79 collegano direttamente il termine aeramenta, in cui sembra-
no compresi i vari elementi bronzei ricordati: cassette di distribuzione, rubinet-
ti, valvole, definite sigilla oppure valvae aheneae80 (Fig. 5). 
12 Il testo è riprodotto in due epigrafi reimpiegate nella chiesa di St Marcel a Marigny e 
provenienti dal territorio traAlby (il vìcusAlbìnnensis del testo?) e Rhumilly: e/L XII, 2493-2494. 
Di fronte alla stessa chiesa si rinvenne anche un altro testo (e/L XII, 2495) che sembra riferirsi al 
balineum di C. Sennio Sabino. 
73 e/L XIII, 5330. 
74 e/L VIII, 23991. 
7S e/L XI, 1062 (Parma). 
76 e/L IX, 4130 (Umbria). 
77 e/L II, 3280 (Castulo). 
78 e/L II, 3240, 3280. 
79 e/L II, 1071, 1478. 
80 e/L XI, 4123 (Narni). 
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Fig. 5 - Roma. Valvola di bronzo con innesti per le tubature (da Il trionfo dell'acqua, 
cit., p. 168). 
Fig. 6 - Roma. Bocca bronzea di fontana configurata a testa di pantera (da Il trionfo 
dell'acqua. Acque e acquedotti a Roma, Roma 1986, p. 169). 
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Nei salientes, le fontane, talvolta collegati nelle epigrafi ai castella BI, 
serbatoi partitori, sboccava l'acqua spesso attraverso mascheroni bronzei o 
marmorei, definiti silaniB2 (Fig. 6). Queste fontane possono anche inserirsi in 
contesti monumentali, come può far pensare la definizione di salientes quadri-
faria in un testo umbro B3 o la significativa iscrizione di Parma 84, in cui il seviro 
Q. Munazio ricorda, tra altri interventi, di aver costruito castella e di aver 
ornato il portico con statue di marmo, fistule e fontane: l'aqua adducta così 
nello stesso momento rifornisce la città del prezioso elemento e la abbellisce per 
il vanto dei suoi cittadini. 
81 Amiternum: cfr.AE 1937, n. 119. 
82 C/L IX, 487 (Venosa); cfr. nota 71. 
83 C/L IX, 4130: aquam infanum sua impensa perduxerunt, salientes quadrifaria suo loco 
restituerunt, canales vetustate corruptos et dissupatos restituerunt, fistulas omnes et sigilla aenea. 
84 C/L XI, 1062: castella posuit, port[icus] marmoribus statueis fistuleis et salientibus 
ornavit. 
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Les installations hydrauliques de Gigthi 
Le site antique de Gigthi qui correspond à l' actuel hinchir Sidi Salem Bou 
Grara se trouve dans le fond du golfe du meme nom à la limite sud-est de la 
Petite Syrte sur la cote orientale de la Tunisie 1 (voir carte infra). 
Au Vlè s. avo J.-C. Gigthi faisait partie du territoire controlé par Carthage 
comme ce fut le cas des emporia autour de la Petite Syrte 2• 
Après la seconde guerre entre Rome et Carthage en 193 avo J.C., le roi 
numide Massinissa profita de la défaite carthaginoise pour s'emparer du pays 
des Syrtes. A la suite de ces évènements, les Carthaginois portèrent leur plainte 
devant le sénat romain et après plusieurs recours les Romains attribuèrent 
définitivement à Massinissa et le pays et les villes du littoral des Syrtes 3. Gigthi 
connut ainsi pendant une période indéterminée la domination numide. 
A la suite de la victoire qu'il remporta sur son rival Pompée à Thapsus en 
46 avo J.-C., César annexa les royaumes indigènes; il fit de la Numidie une 
nouvelle province romaine: l'Africa nova alors que l'ancienne était désignée 
sous le nom d'Africa vetus à laquelle appartenait Gigthi, qui passa ainsi sous 
la domination romaine. Sous Auguste les deux Mriques (vetus et nova) ont été 
rassemblées en 27 avo J.-C. Elles donnaient naissance à une nouvelle province: 
la Proconsulaire. Dès lors Gigthi appartenait à cette province pour plùs de trois 
siècles. A la suite du morcellement de la Proconsulaire opérée à la fin du Ille S. 
apro J.-C., Gigthi sera rattachée à la nouvelle province de Tripolitaine 4• 
A l' époque chrétienne nous savons que lors de la conférence de Carthage 
en 411, Gigthi était représentée par l'éveque catholique Catulinus s• Lors des 
fouilles entreprises par la Direction des Antiquités de Tunisie de 1901 à 1905 
l Carte de la Tunisie 1/50.000 è f! 170 Bou GRARA, Gigthi est à 37 G 29' N - 9 G 28' E. 
2 ST. GSELL, Étendue de la domination carthaginoise enAfrique, Alger 1905, voir p. 374-
379. 
3 T. KOTUlA, L' affaire des emporia: Problème d' histoire et de chronologie (Tite-Live, 
XXXIv, 62; Polybe, XXXI, 21), dans "Africana Bulletin" 20, Warszawa, 1974,passim p. 47-61. 
4 A CHAsrAGNOL,Les gouverneurs de Byzacène et de Tripolitaine, "Ant.Afr. "I, 1967 p. 119. 
S A MANoOUZE, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, Afrique (303-533), C.N.R.S. 
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Fig. 1 - Carte du sud-est tunisien. 
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P. GauckIer a pu découvrir dans l'emplacement de la basilique une épitaphe 
chrétienne 6. 
A l'époque byzantine et après son abandon sous les Vandales, la ville 
renaquit selon L.-A. Constans 7; car les Byzantins dont l'occupation - au sud 
tunisien - se limitait au littoral des Syrtes 8 construisirent une forteresse 
imposante au nord du site. Ils s' efforcèrent également à restaurer - hfttivement-
quelques monuments au sud du forum (insulae, villa e fortifiées). 
6 P. GAUCKLER, Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1900 à 1905, 
I-Epigraphie de Gigthi, «N.A.M.», XV2 n. 70 p. 327-328. 
7 L.-A. CONSTANS, Rapport sur une mission archéologique à Bou Grara (Gigthis), dans 
«NAM», n.s., XXI, 1916, fase. 14 p.1-113. 
8 CM. DIEHL,L 'Afrique byzantine, histoire de la domination byzantine enAfrique (533-709), 
Paris 1896 p. 228. 
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Historique des fouilles. 
Les premières fouilles de Gigthi datent de 1884, elles ont été menées par 
S. Reinach et E. Babelon puis publiées dans le «B.A.C.» de 1886 9• 
Les fouilles se poursuivirent par la suite entre 1901 et 1905 sous la 
direction de P. Gauckler qui a dégagé la partie centrale de la ville antique, le 
forum, le marché, les thermes-palestre de l'ouest, une luxueuse villa qui 
domine les falaises au sud-est du site lO. 
Puis pendant deux années de suite entre 1914 et 1915, L.-A. Constans, 
membre de l'École Française de Rome, entreprit des fouilles dont les résultats 
furent présentés dans un rapport qu'il publia dans les «Nouvelles Archives des 
Missions» 11. 
Si les travaux archélogiques que je viens de citer ont permis de retracer 
l 'historique de Gigthi à l' époque romaine, ceux qui ont été menés par G. Feuille 
dans les années '30 dans la grande nécropole au nord du site ont permis la 
découverte d'un mobilier funéraire trés varié qui témoigne des relations 
qu'entretenait Gigthi avec les Carthaginois (sarcophage, amphores .. ), les 
Numides (monnaies) et les Égyptiens (objets isiaques) 12. Depuis les années 
'30, le site de Gigthi n'a jamais été exploré 13. Le travail que je vais présenter 
dans cette communication concerne un nombre important d'installations 
hydrauliques découvertes lors des opérations de mise en valeur que je mène 
dans ce site depuis 1990. 
Ces installations se composent d'une série de grands réservoirs de forme 
circulaire destinés à stocker l' eau, avec à proximité des bassins de puisage ainsi 
que des puits qui sont en grande partie comblés. 
9 S. REINACH, E. BABELON, Recherches archéologiques en Tunisie (1883-1884) II-Fouilles 
exécutées à Gigthis, "B.A.C." 1886, p. 42-53. 
lO P. GAUCKLER, op. cit., supra note 6. 
11 L.A. CoNSTANS, op. cit., supra note 7. 
12 G. FEUILLE, Sépultures punico-romaines de Gigthis, "Revue tunisienne", t. 37, 1939 
passim. 
13 Néanmoins nous pouvons signaler quelques travaux récents sur Gigthi: M.A. PISANU, La 
vita religiosa a Gigthis: testimonianze epigrafiche e monumentali, "L'Africa romana", VII, 1990, 
pp. 223-231; HABm BEN YOUNÈS, Nécropoles puniques de Tunisie, apports et perspectives, dans 
Attività di ricerca e di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico della Tunisia: 
Seminario di studi Cagliari, 7-11 Aprile 1986 Cagliari 1991, sur Gigthi voir p. 35 et 42; voir 
également N. FERCHIOU, L 'occupation du sud de la province romaine d'Afrique au]O' siècle apro 
J.c.: la Petite Syrte et le Djerid, "Cahiers de Tunisie", T. XXXXIII, n. 155-1562" trimestre 1991, 
sur Gigthi voir p. 70-78. 
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Fig. 2 - PIan generaI du site de Gigthi. 
Localisation et description (cf. PIan du site) 
Ces installations sont au nombre de cinq : 
N° 1 (Tav. 1,1) 
Localisation: À 80m au nord-est du tempie de Mercure. Le réservoir (5.70 m de 
diam.) est constitué en maçonneries de blocage en moyens et grands appareils. Le mur, 
1.32 cm dépassant le sol environnant de 35 cm, le mortier est constitué de gypse. Dans 
la partie nord du réservoir nous voyons Ies restes d'une rigole en grands appareils (20 
cm de 1. = Tav. II,1), elle parvient au bassin de puisage à proximité duquel se trouve 
le puits dont les traces se présentent sous forme de cratère (Tav. I, 2). Nous n'avons pas 
relevé de la céramique lors du nettoyage de ce réservoir mais à proximité du puits nous 
voyons quelques tessons de céramique commune qui jonchent le sol. 
N° 2 (Tav. II, 2) 
Localisation: Au sud-ouest du marché à proximité de la voie qui traversait la ville 
antique d'est en ouest et qui devint le lit d'un torrent. Le réservoir fait 6 m de diamo et 
33 cm de prof. Il est construit en maçonnerie de blocage, 1.52 cm. Le mortier est 
constitué de gypse. A l'intérieur le sol du réservoir comprend quelques restes de 
revetements en chaux hydraulique. Nous n'avons pas relevé de céramique lors du 
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nettoyage de ce réservoir. Quant au puits, il n'a pas été identifié car le champ à proximité 
de la voie antique est labouré, il aurait diì etre comblé lors des travaux agricoles. 
NII 3 (Tav. III, 1) 
Localisation: Se trouve à 80 m à l' ouest des thermes-palestre au sud des tombeaux. 
Elle comprend un réservoir de 5,70 m de diamo qui est constitué de deux murs en petits 
appareils parallèles et bien alignés, entre eux nous voyons un remplissage constitué de 
pierres, de morceaux de briques entassés et mélangés avec du gypse et d' argile, 1.45 cm. 
Le mur du réservoir est constitué à l'intérieur d'une couche de revetement en gypse. Du 
cOte sud du réservoir part une rigole (1,80 m de L. sur 35 cm de 1.) qui aboutit au bassin 
de puisage et au puits. Ces deux éléments n'ont laissé que des traces infimes. 
Parmi les trouvailles je signale une pierre en gypse de forme circulaire ayant un 
orifice, découverte dans les déblais du bassin de puisage, diamo 18 cm. (Tav. III, 2). 
NIl4 (Tav. IV, 1) 
Localisation: se trouve à environ 300 m au sud-est du forum dans un vaste champ 
de nebkha, à proximité de la plage. Elle se compose d'un réservoir de forme circulaire, 
d'un bassin de puisage et d'un puits comblé. Ce ensembe a été inventorié récemment, 
il n'a pas été par conséquent nettoyé. 
NIl5 (Tav. IV, 2 et Tav. V, 1) 
Localisation: à 20 m au nord-ouest du fort byzantin. Cette installation comprend 
trois éléments: 
- Un réservoir de 5 m15 de diamo constitué d'une maçonnerie de blocage en 
moyens appareils, 1. du mur 35 cm. 
- Un bassin de puisage de forme rectangulaire (lm40 sur 1m20), ht. conservée 35 
cm. (Tav. V,l); il est construit en petits appareils en particulier en briques 
antiques récupérées sur le site. Le mortier est constitué de gypse. 
- Le puits: se trouve à 4m30 du réservoir et est limitrophe du bassin de puisage 
(Tav. V, 1), prof. 6 m, diamo 2mlO. La margelle est construite en petits appareils 
(Tav. V, 2). Le puits est actuellement à sec. 
La céramique découverte comprend des pointes d'amphores d'époque moderne, 
d' ossements d' animeaux (chameaux, mulets ... ) et dans la couche archéologique la plus 
profonde, deux tessons de céramique d' époque musulmane (époque Aghlabite, !XC -XC 
S. apro J.-C.) 
La découverte de ces installations hydrauliques à Gigthi sera pour nous 
une occasion pour parler des problèmes liés à la maitrise de l'eau dans cette 
ville. 
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L'eau a Gigthi. 
Le site de Gigthi dont les monuments s' étendent sur environ 50 ha occupe 
la zone sud-est de la presqu'ile du Jorf qui fait partie de la frange còtière de la 
plaine de la Jeffara dont l'altitude dépasse les 100 m à l'ouest puis décroit 
progressivement vers l'est où elle rejoint la Méditerranée (cf. carte). 
Cette frange còtière se caractérise et par l'irrégularité et par l'insuffisance 
des précipitations qui varient entre 150 et 200 mm par ano Mais dans la 
presqu'ile du Jorf l'indigence en eau superficielle est compensée par des 
ressources hydrauliques souterraines importantes alimentées par des crues des 
cours d'eau (appelés chaCabet) qui ont lieu souvent à la suite des chutes 
d'averses. Parmi ces cours d'eau nous citons ceux d'El Fje et du Smar au sud 
du site, ceux de Hachan et d'El Ghirri au nord. Ces oueds innondent souvent 
la plaine de Gigthi avant de se jeter dans le golfe de Bou Grara. 
Ainsi l'irrégularité des précipitations et l'absence des cours d'eau régu-
liers qui pourraient passer par la plaine de Gigthi expliquent le recours des 
Gigthenses au creusement des puits pour exploiter une nappe phréatique 
douce qui a fait la célébrité de la presqu'ile du Jorf dans le sud-est tunisien. 
Cette nappe avaitjusqu'à une date récente un taux faible de résidu sec (- de 
2gr/litre). Donc c'est l'excellente qualité de cette eau qui nous explique le 
nombre impressionnant d'installations hydrauliques à Gigthi 14. Ainsi lors de 
notre enquete nous avons pu identifier: 
12 puits antiques qui étaient destinés aux besoins quotidiens des Gigthen-
ses (thermes, maisons, temples .. ) 
9 installations hydrauliques, 5 découvertes récemment et qui font l'objet 
de ce travail (mentionnées sur le pIan infra sous les n. 1, 2, 3, 4, 5) et 4 autres 
installations qui se trouvent au nord-est du site en contrebas des falaises du nord 
entourées d'une jolie palmerais (mentionnées sur le pIan sous les n. 6, 7, 8, 9). 
Chaque installation se compose d'un puits, d'une rigole, d'un bassin de puisage 
(Tav. VI, 1,2). D'après les matériaux utilisés (ciment, gypse, pierre) elI es 
dateraient de l'époque moderne. 
Ces installations ont été exploitées au début de ce siècle par les cultiva-
14 Dans sa thèse sur le sud-est tunisieo, M.H. Mzabi révèle que le résidu sec de la nappe 
phréatique du Jorf a considérablement augmenté; il est passé de 2 à 4 et meme à 6gr./litre. Ce gaio 
de charge estime l'auteur est diì à la surexploitation de la nappe daos les zòoes còtières: H. MZABI, 
La Tunisie du sud-est. Géographie d'une région fragile marginale et dépendante, série géographie, 
voI. XXX, Université de Tunis I, Facu1té des sciences humaines et sociales, 1993, p. 63. 
Tavola I 
1 - lnstallation n° 1 (Réservoir). 
2 - Réservoir et puits. La flèche indique l'emplacement du puits. 
Tavola II 
1 - Rigole installation n° 1. 
2 - Installation n° 2. Réservoir. 
Tavola III 
1 - Installation n° 3. Réservoir. 
2 - Pierre en gypse découverte dans l'installation n° 3. 
Tavola IV 
1 - Installation n° 4. 
2 - Installation n° 5. Réservoir. 
Tavola V 
1 - Puits et bassin de puisage (installation n° 5). La fleche indique )'emplacement du 
bassin de puisage. 
2 - Puits de )'installation n° 5. 
Tavola VI 
1 - Puits n° 6 sur le pIan et bassin. 
2 - Puits et bassin n° 7 sur le pian. 
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teurs de la région sous forme de contrat appelé Enzel ou Kirdar qui consiste à 
louer à vie et pour un montant fixe une terre ou un puits à usage agricole. Ce 
type de contrat - peu rentable pour l'état qui voudrait surtout conserver 
les terres et les ressources hydrauliques de la surexploitation - a été annulé 15; 
bien plus le C.R.D.A. (Commissariat Régional du Dévéloppement Agricole) 
de Médenine a interdit le creusement de nouveaux puits dans la presqu'ile 
du Jorf afin de conserver la nappe phréatique dans cette région 16. 
Utilisation de l'eau. 
Vu l'éloignement de ces installations hydrauliques du centre urbain de 
l'antique Gigthi, il est certain que le stockage de l'eau servait à l'irrigation de 
jardins 17, mais son utilisation dans la consommation quotidienne n'est pas 
excluse. 
Alimentation de ces bassins. 
Les installations hydrauliques que nous rencontrons dans la région du sud-
est tunisien sont généralement alimentées par eaux météoriques 18. Car les puits 
donnent tous de l'eau saumatre exceptée la région de la presqu'ile du Jorf 
où la nappe phréatique est douce. L'alimentation des installations hydrauli-
ques de Gigthi se faisait par conséquent par des puits de surface. L'eau était 
élevée jusqu' aux bassins de puisage, de là elle passait par des rigoles pour 
déverser dans les réservoirs. 
15 L'annulation date du 12 Février 1965, voir C.D.R. (Code des Droits Réels) édition 1990, 
loi n. 191 titre V. 
16 Voir le Journal Officiel de la République Tunisienne, loi n. 479 du 14 Mars 1987. 
17 Sur les paysages agraires dans cette région voir J.-M. LASSÈRE, Ubique Populus, 
peuplement et mouvements de population dans l'Afrique romaine de la ehute de Carthage à 
la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C.-235 p.c.), C.N.R.S., Paris 1977, p. 334. 
18 Pour pallier à l'insuffisance et à l'irrégularité des pluies dans le sud-est, les Romains 
construisirent de très grandes citemes, il suffit de voir celI es d'El GouIla (sud de Zarzis) qui fai t 
48 m de L. sur 2m50 de 1. et 8 m de prof. = P. GAUCKLER, Enquete sur les installations hydrauliques 
romaines en Tunisie, T. 2 I~re partie, Paris 1902 p. 20; de Bou Guarnine (au sud du lac El 
Biban) quifait 60 m de L. sur 6 m de 1. et 7 m de prof.: P. GAUCKLER, ibid. T. II, fase. IV, Tunis 1912 
p. 216; et une citeme située au nord de la route de Medenine à Zarzis qui fait 55 m de L. sur 5 m 
de I., lo., Ibid, T. II, fasc. N Paris 1912 p. 212. 
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Essai de datation. 
Lors du nettoyage de ces installations, nous avons constaté que les 
maçonneries utilisées dans la construction ont été récupérées sur le site antique 
(No I Tav. II,1). Quant au mortier, il se compose essentiellement de gypse ou 
d'argile alors que le mortier antique utilisé dans la région (composé surtout 
d'un liant mélangé avec de la céramique pilée ou avec des restes de coquillages 
marins) est absent. Quant aux tessons de céramique, ils datent soit de l'époque 
médiévale (IXc-xc s. = Installation n. 5) soit de l'époque moderne. 
Sur le pIan architectural, nous remarquons que les réservoirs sont de forme 
circulaire. Ils ressemblent beaucoup à ceux qui ont été relevés par M. Solignac 
dans les steppes tunisiennes qu'il date de l'époque aghlabite et plus précisé-
ment «à l' époque des gouverneurs de la première moitié de la période aghlabite 
(fin IXe début Xc apro J.C.)>> 19. 
Ainsi le réemploi des pierres récupérées sur le site antique, l' absence du 
mortier antique, l' abondance de la céramique musulmane nous autorisent à dire 
que ces installations seraient construites au début de l'époque Aghlabite (IXc-
Xc s.) Elles auraient diì etre exploitées à partir de cette période puis abandonées 
à une date que nous ne pouvons pas déterminer; mais il est certain que 
l'exploitation de la nappe phréatique de Gigthi dura jusqu' au début de ce siècle 
en témoignent la série des installations hydrauliques que nous avons relevées 
au nord-est du site (voir PIan n. 6, 7, 8, 9). 
Avant de conc1ure sur l'importance de l'eau et de la nappe phréatique de 
la presqu' ile du J orf nous estimons qu' il est nécessaire d' ajouter à la documen-
tation archéologique les témoignages du chroniqueur hafside Ettijani sur l'eau 
à Gigthi. 
Abou Mohamed Abdallah Ettijani né à la fin du XIllc S. de notre ère était 
le sécrétaire d'Abu Yahia Zakaria Al Lihyani sheik des Hafsides proclamé 
sultan de Tunis en 1311 et dont l'autorité s'étendait depuis Tripoli jusqu'à 
Bougie. Son ouvrage intitulé Rihla (=Voyage) est la relation d'un voyage 
entrepris dans les états de Tunis par le sultan pendant les années 1306-1309. 
Ettijani fit partie de ce voyage comme «attaché à la personne du prince» nous 
dit A. Rousseau 20. Parmi les villes qu'il visita dans le sud-est tunisien citons 
19 M. SOUGNAC, Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes 
tunisiennes du VIlle auXIe siècle, T. X, 1952 p. 135. 
20 A. ROUSSEAU, Voyage du Scheikh Et Tidjani dans la régence de Tunis pendant les années 
706-707 et 708 de l 'Hégire (1306-1309), traduit de l'Arabe dans le "Joumal Asiatique" Aotìt-Sept. 
1852 lhe partie p. 57-208, voir p. 58. 
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Gigthi ou Tajjeght comme il l' appela 21. En effet après avoir traversé la 
chaussée romaine d'El Kantara, Al Lihyani et ses troupes se reposèrent pendant 
cinqjours sur la plage de "l' autre còté du détroit" 22 - que nous identifions à Ras 
Marmour - 23; puis le mardi 6 Mars 1307 ils partèrent vers Souèni Halfallah 24 
(au sud-est de Gigthi) et le Mercredi 7 Mars Hs arrivèrent à Gigthi par le sud. 
Voici ce que disait Ettijani sur cette "localité": «Nous arrivames le jour meme 
[c'est à dire le mercredi 7 Mars] dans une localité appelée Tadjeght 25. C'est le 
nom d'une plaine spacieuse où nous remarquames d'anciennes ruines des 
constructions de divers genres et des ouvrages hydrauliques de toutes sor-
tes ... » 26. 
La description du chroniqueur hafside nous permet d'ores et déjà d'iden-
tifier «la plaine spacieuse de Gigthi» à la grande plaine de Bou Grara qui fait 
partie de la frange còtiere de la plaine de la Jeffara; les «anciennes ruines» aux 
monuments antiques de la ville de Gigthi. Quant aux «ouvrages hydrauliques 
de toutes sortes ... », Hs conviendraient sans doute aux installations que nous 
avons pu découvrir récemment Aussi par l' adjectif «de toutes sortes», l'auteur 
voudrait-il évoquer le nombre impressionnant voire la diversité de ces instal-
lations ce qui témoigne toujours de l'importance de la nappe d'eau exploitée. 
Sur le pIan de la terminologie, nous constatons que le chroniqueur hafside 
est très précis quand il parle de l' eau. Ainsi dans le village de Kettana au sud 
de Gabès 27, il parla d'une «source jaillissante d'eau douce qui se répand dans 
un vaste bassin. De ce bassin l' eau se divise en petits ruisseaux qui vont en 
parcourant le bois y répandre leur bienfaisante fraicheur» 28. A Zarat (au sud de 
21 Sur le voyage d'Ettijani voir A. GRAGUEB, Notes sur le voyage de Tijani dans le sud 
tunisien dans "Cahiers de Tunisie", XXIV n. 93-94, 1976 p. 25-44; voir également les 
conclusions présentées par H. JAIDI: Les sites antiques de l'Ifriqiya et [es géographes arabes, 
Mémoire pour le certificat d'aptitude à la recherche, 159 p., Fac. des Lettres et sciences hum. 
Tunis 1977, sur Gigthi voir p. 110-111. 
22 A. ROUSSEAU, op. cit., p. 182. 
23 Carte duJorf1/50.oo è f. n. 159, Ras Marmour: 37 G 16' N - 9G 98' E. 
24 Carte de Medenine 1/100.oo0è, f.n. 92 Halfallah: 37 G 16' N - 9 G 55' E. 
2S «Dépouillé du préfixe berbère ta, le nom de Tajght n'est qu'une transformation très 
reconnaissable de celui de Gigthi» c'est l'hypothèse de CH. TIssOT, Géographie comparée de la 
province romaine d'Afrique T. II, Paris 1888, p. 202. 
26 A. ROUSSEAU, op. cit., p. 166. 
n Carte de Mareth 1/100.000 è f.n. 92, Kettana: 37G68'N-8G68'E. 
28 A. ROUSSEAU, op. cito p. 166. 
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Gabès)29, il parla d'«une source d'eau chaude qui s'écoule dans un grand et 
profond bassin»30, bien plus sur les bords de l'oued Mejessar au nord-est de 
Gigthi 31, le chroniqueur nous indique qu' «il [c'est à dire l' oued] fait meme 
tourner un grand nombre de moulins» 32. 
Les ouvrage hydrauliques de Gigthi décrits par Ettijani ne pouvaient etre 
ni des thermes ni des citemes antiques mais bien les installations hydrauliques 
que nous avons présentées dans ce travail. 
29 Carte de Mareth 1/100.000 è Zarat: 37040 N-SO 91 E. 
30 A. ROUSSEAU, op. cit., p. 166 
31 Carte d'Ajim 1/100.000 è, l'oued Mejessar: 37030-35 N-90 4E. 
32 A. ROUSSEAU, op. cit., p. 183. 
Habib Bak10uti 
L'hydraulique de Bulla Regia: 
les citernes publiques "BR3" 
Située à la lisière septentrionale de la moyenne vallée de la Mejerda, Bulla 
Regia appartient à cette région du Nord-Ouest tunisien qui est réputée dans 
l'antiquité, comme de nos jours, pour ses grandes richesses naturelles 1. Outre 
ses plaines alluviales propices aux grandes cultures céréalières, la région est 
particulièrement riche en eau. Elle reçoit en moyenne un peu plus de 500 mm 
d'eau par an et dispose du réseau hydrographique le plus étendu et le mieux 
foumi de toute la Tunisie 2• Les formations géologiques de ses reliefs lui 
permettent d'avoir de fortes potentialités d'eau souterraine (Fig. 1)3; une eau 
qui, lorsqu' elle ne sourd pas à travers les failles et fissures des flancs des 
montagnes ou des versants des vallées, s'installe dans une nappe phréatique 
dont le niveau est tellement proche de la surface du sol qu'il suffit, en année 
fortement pluvieuse, de creuser quelques mètres seulement pour la puiser on ne 
peut plus facilement 4• Mais, comme presque partout en Tunisie, l'eau dans la 
• Ce sont les citernes portées sous le n. 3 sur la carte qui figure dans "Les ruines de Bulla 
Regia" (page 13), publiée en 1977 dans la collection de l'Ecole Française de Rome par A 
BESCHAOUOI, R lIANOUNE ET Y. 1'HÉBERT. La' mention "BR" insérée désormais entre parenthèses 
dans le texte, renvoie à cet ouvrage; elle sera suivie du numéro que porte le monument concerné 
sur la carte en questiono 
I Pour une brève présentation géographique de la région de Bulla Regia, cf. A BESOIAOUOI, 
RlIANOUNE, Y. 1'HÉBERT, Les ruines de Bulla Regia, Rome, E.F.R, 1977, pp. 5-7, figg. 1 et 2 
(désormais cité "Les ruines ... "); Y. 1'HÉBERT,La romanisation d'une cité indigène d'Afrique: Bulla 
Regia, «MEFRA», 85, 1973, 1, pp. 247-248 (désormais cité La romanisation ... ); La carte de 
Tunisie au 50.000è (Type 1922), Feuilles n.: XXN (Fernana), XXV (Souk el Khémis), XXXI 
(Ghardimaou) et XXXII (Souk el Arba). 
2 Cf. L.liENIA, Climat et bilan de l'eau en Tunisie. Essai de régionalisation climatique par 
les bilans hydriques, Tunis, Publications de l'Université de Tunis 1,1993, notamment pp. 327-336. 
3 Cf. H. ROUVIER, Géologie de l'Extreme-Nord tunisien: tectoniques et paléographies 
superposées à l'extremité orientale de la chatne nord-maghrébine, Tunis, éditions du Service 
Géologique de Tunisie, 1985. 
4 Cf. Economie d'Eau 2000: Rapport, banque de données, volume: Ressources convention-
nelles, partie: Hydrologie, feuille Bulla Regia, Tunis, Ministère de l'Agriculture, Direction 
générale E.G. T.H., Juin 1992; M. MANAA, Cartes des Ressources en eau souterraine de la Tunisie, 
Echelle 1:200.000 (feuilles de Tabarka et Souk el Arba, n. 1 et 4), Tunis, DRE, Aotlt 1986; M. 
BALTI, Simulation de l'exploitation des nappes du Gouvernorat de Jendouba, Tunis, DRE, 
Mars 1988. 
694 Habib Baldouti 
Coupe structurale transversale de Jbel R'bia 
Echelle: 1/100000 
Loupes de oliuement 
faille 
Cong'--"ts et mem .... ~ 
(Tertonlen - 8urdlgellen ) 
~ c:.IcaI,.. Eoc»ne in'. ~ <Uni'" du KUMb) 
ht:"] Ar.ues et O'" 
:::.:::::: (OIieoc*ne sup - Tortonlen besal) 
c::;:::3I c.acaI .... 
e::::::J \Campenlen sup - t.leestrlchtlen In'.) 
~ t.lemes (campanian in' - Santonlen sup..) 
L.bo. cIe Certo. Fac. LeUr .. t.lANOUBA 
Fig. 1 - Coupe structurale transversale de Jbel R'bia. 
région de la moyenne vallée de la Mejerda n'est pas aussi abondante en toute 
saison, ni aussi disponible en toute année. Baignée par un climat méditerranéen 
chaud qui se caractérise par la prédominance de la saison sèche et par ses 
vicissitudes pluviométriques parfois brutales, la région connait de temps à autre 
de longues années de sécheresse qui font de l'eau une denrée rare s; d'où le 
grand intéret qu' avaient porté les Anciens à la construction des ouvrages 
hydrauliques (captages, barrages, réservoirs, citemes, bassins, etc.) afin de la 
contenir au maximum et surtout de mieux la gérer 6. 
Bulla Regia était parmi ces nombreuses villes de l' antiquité africaine dont 
S L.lIENIA, op. cit., p. 336. 
6 De nombreux travaux sur l'hydraulique antique ont été entrepris au début du siècle par les 
vétérans de l'archéologie tunisienne tels que P. GAUCKLER (Enquéte sur les installations hydrau-
liques romaines en Tunisie, publié par la Direction des Antiquités et Beaux Arts, Tunis, 1897-
1912), De la Blanchère (L 'aménagement de l'eau et l'installation rurale de l'Afrique ancienne, 
«Nouvelles archives des missions», VII, 1897), L. CARTON (Essai sur les travaux hydrauliques des 
romains dans le Sud de Tunisie, «B.A c.», 1889; Étude sur les travaux hydrauliques de la Tunisie, 
«RT», 3, 1896, pp. 281 à 292, 373 à 396 et 530 à 564; Étude sur les travaux hydrauliques des 
romains en Tunisie (suite et fin), «RT», 4, 1897, pp. 27-87; L 'hydraulique dans l'antiquité en 
Barbarie, «RT», 1912, pp. 221-230). 
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dont la piupart gardent encore Ies vestiges d'un aménagement antique l0. Il y en 
a au moins deux qui avaient grandement contribué à l'alimentation de la ville 
en eau potabIe: 
-la première ("BR 30") se trouve à l'intérieur meme de la cité antique, 
légèrement au-dessus du secteur du forum, c'est-à-dire dans une position 
topographique qui lui permettait de desservir Ies différents monuments et 
édifices publics qui se situent un peu plus bas, au centre et au sud de la ville. On 
l'appelle aujourd'hui "Mn el-Hamman". Naguère, lorsque la cité était tombée 
en désuétude et qu'on ne se rappelait meme plus son nom d'origine, on 
l'appelait "Hammam Eddarragi" 11, justement du nom de la source de "Mn el-
Hammam" qui jaillissait encore abondamment en son sein et qui était aména-
gée autrefois en un monumental nymphée. Lorsque Charles Tissot, Auguste 
Winkler, Henri Saladin, Louis Carton et bien d'autres passionnés d'archéolo-
gie visitèrent le site dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le nymphée était 
encore en bon état de conservation 12. Auguste Winkler en a reIevé et publié le 
pian tei qu'il se présentait en 1885 13• Mais il n'en subsiste pratiquement plus 
rien aujourd 'hui; seules queIques substructions marquent son emplacement. 
Toutefois, la source, elle, est toujours là, au centre du site archéologique de 
Bulla Regia. Elle continue - bien que réaménagée depuis 1884 en un captage 
Ain el-Hamman, Ain el-Gattous, Ain Charchara, etc ... (cf.AAT, "feuille Femana", Paris, 1893). 
De nature minérale, l'une de ces sources, - Aln Gnaa -, est actuellement exploitée (depuis 1990) 
par la société "Zulel" qui parvient à embouteiller, en été, 32400 litres d'eau par jour (chiffre de 
l'année 1994). le dois remercier ici M. Noureddine Ben Ayed, Professeur de géologie à 
l'Université de Tunis, qui m'a beaucoup aidé à mieux connaitre la formation géologique de la 
région de Bulla Regia. Ce qui est cité entre guillemets dans le texte de la note ci-dessus exposée 
appartient à H. ROUV1ER, op. cit., pp. 278-280. 
lO L. CARTON, Essai de topographie archéologique sur la région de Souk-el-Arba, «B.A.C.», 
1891, pp. 209-223 (désormais cité "Essai ... "); In.,Étude sur [es travaux hydrauliques des Romains 
en Tunisie, «RT», 4,1897, pp. 52-54 (désormais citéEtudes ... ); A. ANTrr, H. BROISE, Y. TlmBERT, 
Les environs immédiat de Bulla Regia, dans Recherches archéologiques franco-tunisiennes à 
Bulla Regia, I, Miscellanea, 1, Rome, E.F.R., 1983 (désormais cité Les environs ... ), pp. 152-153. 
11 L. CARTON, Essai ... , pl. XVI p. 207. 
12 CH. TIssOT, Le bassin du Bagrada et la voie romaine de Carthage à Hippone par Bulla 
Regia, extrait des «Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles 
lettres», Paris 1881, pp. 38-39; A. WINKLER, Notes sur les ruines de Bulla Regia, «Bulletin 
trimestriel des antiquités africaines», 3, 1885, pp. 113,120 et pl. XIV; H. SALADIN, Rapport adressé 
à Mr le Ministre de l'instruction publique sur la mission accomplie en Tunisie en Octobre-
Novembre 1885, «Nouvelles archives des missions», 2, 1892, pp. 430-437 et fig. 45; L. CARTON, 
Étude ... , pp. 56-58 et fig. 40. 
13 Cf. H. SAlADIN, op. cit., p. 431, fig. 45; L. CARTON, Étude ... , pp. 56-57, fig. 40. 
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destiné à alimenter en eau potable la ville moderne de Jendouba - 14 à répandre 
ses eaux, en excédent, sur une bonne partie du site. À la fin de l 'hiver, et surtout 
en année pluvieuse, le débit de la source devenant fort, les eaux coulent à 
profusion, traversent la route Bulla Regia-Bousalem (qui longe la façade sud 
du site) et vont se perdre dans le marais qui se trouve au pied des contreforts 
méridionaux de jbel R'bia 15. 
- La deuxième source qui devait également alimenter en eau potable la 
ville antique est celle de "Aln Ettolba". Elle se situe à l'extérieur de la ville, à 
quelques dizaines de mètres seulement vers le nord-ouest, au pied d'un 
imposant rocher calcaire qui se dresse sur la rive droite du ruisseau qui délimite 
actuellement l'ouest du site archéologique. Elle est aujourd'hui en grande 
partie ensablée (à cause de l' exploitation récente d'une carrière dont les méfaits 
commencent à menacer sérieusement le site tout entier) (Tav. I, a-b); mais dans 
les années cinquante, m'affirme-t-on, elle avait encore un débit assez fort pour 
satisfaire aux besoins en eau des paysans et agriculteurs cultivant les terres 
avoisinantes 16. Dans son "Étude sur les travaux hydrauliques des Romains en 
Tunisie", Louis Carton relève la présence, à la fin du siècle demier, d'un 
ensemble d'ouvrages hydrauliques antiques destinés à capter les eaux de la 
source de Aln Ettolba et à les conduire à bonne fin jusqu' a l' intérieur de la ville: 
«On relève, précise-t-il, les traces fort nettes de deux et peut-etre celles de trois 
aqueducs se dirigeant à peu près parallèlement vers la ville. Ce sont de simples 
murs, mais le canal de chacun était à une hauteur différente et devait desservir 
des quartiers de la ville de Bulla Regia dont l'élévation variait. .. » 17; «j'ai pu 
suivre dans la ville, affirme-t-il, un des aqueducs. Il traverse une habitation et 
versait une partie de son contenu dans des citernes privées, puis aboutissait aux 
grandes citernes ... » 18. Les "grandes citemes" dont parle Louis Carton, sont 
celles qu'il fait figurer avec la mention "citernes publiques" sur le pIan relevé 
par lui-meme à la fin du siècle dernier 19. Elles sont celles-Ià memes qui figurent 
14 A. WINKLER, op. cit., p. 113. 
15 Sur des indications d'une exploitation ancienne du marais en question, cf. L. CARTON, 
Étude ... , pp. 62-65. 
16 Outre les habitants des environs immédiats de la source, c'est M. Mohammed Ben 
Othmane Ahmadi, ancien chef de chantier du site et agé actuellement d'un peu plus de soixante ans, 
qui me l'a particulièrement affirmé. Je me dois à cette occasion de le remercier pour tous Ies 
services qu'il m'a aimablement rendus. 
17 L. CARTON, Étude ... , pp. 61-62. 
18 Ibid., p. 62. 
19 Ibid., p. 57, fig. 40. 
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aujourd 'hui sous le n. 3 sur le pIan du guide des "Ruines de Bulla Regia", 
publié en 1977 2°. 
Dans le cadre général des recherches que j' entreprends depuis peu sur 
l'eau dans les cités antiques de Tunisie, il m'a été permis d' étudier ces citernes 
en essayant de les intégrer au sein d'un programme global dont l' objet tend vers 
une meilleure compréhension du système hydraulique de Bulla Regia. 
Il s'agit donc des citemes qui se situent à l'extrémité sud-ouest du site 
(tav. II, a), nettement visibles à partir de la route Bulla Regia-Bousalem, de 
laquelle eli es ne sont séparées que par la c10ture qui ceme actuellement la cité 
en ruines. Auguste Winlder et le Dr Carton les ont remarquées dès la fin du XIxe 
sièc1e. Ils nous en ont laissé une description qui, bien que sommaire et peu 
soucieuse de l'exactitude, demeure cependant fort utile, car elle date d'une 
période où le tracé des remparts de la ville antique était encore bien reconnais-
sable 21, ce qui nous permet évidemment de mieux saisir la position qu' occupait 
le monument en question dans le contexte urbain environnant à l'intérieur 
meme de la ville. «En entrant par la porte nord-ouest, écrit Auguste Winkler en 
1885, [on aperçoit] les vestiges d'une constmction en maçonnerie de blocage. 
Les voutes, au nombre de huit, dont elle se compose, ont 7m70 de longueur, 
3m80 de largeur cbacune et 4m50 de hauteur sous c1ef; l' épaisseur des murs est 
de 2 mètres environ. C'étaient très probablement des citernes ... » 22. Nous 
verrons par la suite que cette description ne concerne en fait que la partie 
antérieure du réservoir (celle qui fait face au sud), sa partie postérieure étant 
alors entièrement enfouie sous terre. En 1891, le Dr Carton a cm cependant 
distinguer les principales composantes de l' ouvrage hydraulique: «C'étaient, 
précise-t-il, des citernes publiques ... L'ensemble a 28m de largeur sur 40m de 
profondeur. Il y a buit compartiments dont six de 20m de longueur, et deux 
situés chacun à une extrémité des autres, de 40 m de longueur. Ces derniers 
formaient deux des cotés d'un vaste bassin servant de filtre et qui avait pour 
autres cotés la face formée par l' alignement des six compartiments centraux 
d'une part, et un mur en blocage de l'autre. Un aqueduc en blocage y 
aboutissait» 23. Bien que trop scbématique et en partie erronée, la description 
consignée par Louis Carton a cependant l'avantage de rendre compte du 
20 A. BESCHAOUCH, R. HANOUNE, Y. TImBERT, Les ruines ... , p. 13. Elles figurent également 
dans l'AAT (avee relevé topographique), "feuille Femana". 
21 A. WINKLER, op. cit., pp. 114, 117 et pl. XIV; L. CARTON, Essai ... , p. 57 fig. 40; In., Étude ... , 
p. 61-62; A. ANTrr, H. BROISE, Y. THÉBERT,Les environs ... , pp. 137-141, 149 et 151. 
22 A. WINKLER, op. cit., p.117. 
23 L. CARTON, Essai ... , p. 213. 
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système d'alimentation du réservoir puisqu'il affirme plus haut que l'eau 
provient de Aln Ettolba. 
Auguste Winkler et Louis Carton sont pratiquement les seuls à s' intéresser 
au monument en le décrivant tel qu'ils l'ont observé à la fin du siècle demier; 
mais aucune fouille n'y a été pratiquée. Ce n'est qu'à partir des années 1960 et 
dans le cadre de la remise en valeur archéologique de l' ensemble du site, qu' on 
commença à porter de l'intéret à ces citemes: on dégagea la me antique qui 
longeait leur coté sud 24 et on restaura sommairement quelques-unes de leurs 
voutes. Elles furent partiellement nettoyées et dotées de portes qui ferment à 
clef25. Désormais elles servent de dépots où l'on continue encore de nos jours 
à conserver le matériel archéologique en réserve (Fig. 3). En 1971, et à 
l'occasion du creusement de tranchées d'assainissement le long des parois 
extemes des murs postérieurs du réservoir, notre collègue Mustapha Khanoussi 
eut l'opportunité de découvrir le départ d'une citeme qui fermait le coté 
septentrional du présumé "bassin filtre" dont Carton fait état dans sa descrip-
tion rapportée ci-dessus. C'est au début de l'année 1991 que nous avons 
commencé à fouiller cet ouvrage hydraulique 26• Les travaux, qui s'étaient 
échelonnés jusqu'ici sur trois campagnes de fouilles, ne sont pas à vrai dire 
entièrement achevés. Mais ils sont déjà assez avancés pour permettre une 
vision suffisamment claire et quasi complète de l'agencement architectural du 
monument et du système de circulation de l'eau en son sein (Fig. 4). 
D'apparence (Fig. 3), l'ouvrage se présente comme un quadrilatère plus 
large que long (environ 20 sur 33m), qui comprend huit citemes disposées en 
bande continue, orientées nord-sud et voutées en berceau en plein cintre. Elles 
ont chacune 18m de longueur sur 3m de largeur (Fig. 5). La citeme la plus 
occidentale dépasse cependant, du coté sud, de deux mètres la longueur des 
autres. Contrairement à ce que rapporte Carton, seule celle-ci s'allonge 
davantage vers le nord: elle est en fait liée à une autre citeme qui, de meme 
largeur, s'allonge de ce coté-Ià sur 14m de long environ. AI'extrémité nord du 
24 Ces travaux ont été éffectués dans les années soixante par Mr Mongi Boulouednine, affecté 
alors au site en qualité de contre-maitre (cf. M. BOULOUEDNINE, Bulla Regia, Hammam Derradji, 
fouilles et découvertes, «Fasti archaeologici», 12, 1957 (1959), p. 285-286, pIan C). 
2S La restauration des voutes et l' aménagement des portes ont été réalisés au début des années 
soixante-dix sous la direction du regretté Mohammed El-Fendri. 
26 Que mon cher collègue Mustapha Khanoussi veuille bien trouver ici l'expression de ma 
gratitude pour l'appui généréux qu'il n'a cessé de me prodiguer pour mener à bien mes recherches 
archéologiques aussi bien à Bulla Regia que dans toute la région du Nord-Ouest tunisien. Je dois 
également remercier mes étudiants qui ont participé avec grande efficacité à la fouille et dont le 
concours m'a été fort utile. 
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mur est de celle-ci, on voit déjà, sur une largeur de 4m environ, la parti e 
antérieure d'une citeme orientée ouest-est dont le dégagement a été entamé par 
notre collègue Mustapha Khanoussi. Une communication entre les oeux 
citemes est assurée par une petite porte soigneusement aménagée, constatée en 
bas de l'angle sud-ouest de la citeme transversale (lm85 de hauteur sur Om65 
de largeur, se terminant dans sa partie supérieure en forme d'abside) (Figg. 5 
et 6). La fouille que nous avons entreprise nous-meme, a permis de dégager la 
partie postérieure de cette citeme (Tav. II, b) et d'en relever ainsi les mesures 
complètes: Iarge de 3m20, la citeme forme à elle seule, avec 27m de Iongueur, 
la quasi-totalité du coté nord du réservoir. 
Par ailleurs, la fouille a surtout permis de découvrir un nouveau compar-
timent: il s' agit d'une citeme de seulement un mètre de largeur qui s' allonge en 
position transversale au niveau du coté sud de l' ouvrage hydraulique. Son mur 
nord, tel que le montre le pIan ci-joint (Fig. 5), est celui-Ià meme qui forme le 
mur sud des citemes n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et lO. A l' ouest, elle est limitée par la partie 
en saillie du piedroit est de la citeme n. 3. N'ayant conservé que sa partie 
inférieure, la citeme n'a plus que 2m de profondeur. A son extrémité est, est 
aménagé un escalier de huit marches constmites de monolithes tail1és dans le 
calcaire (Tav. III, a). De pIan droit, Ies six premières marches (dans le sens de 
la descente) s' étendent sur toute la largeur de la citeme. Les deux demières sont 
disposées en demi-marches prenant appui sur le mur sud de celle-ci. L'escalier 
monte vers une petite porte dont l' existence est marquée par un seuil (en pIace 
et bien conservé) se trouvant à fIeur du dallage de la me qui longe la façade sud 
du réservoir (Tav. III, b). Large de Om75, la porte ouvrait d'un seuI battant vers 
l'extérieur. En bas de son mur ouest et à 70 cm du niveau de son sol, la citeme 
est dotée en outre d'un orifice de communication en maçonnerie (35 x 20 cm) 
qui étabillsait le lien entre elle et la citeme n. 3 (Tav. IV). Les sept citemes qui 
se tiennent sur son coté nord lui sont reliées, chacune, par un tube en plomb (de 
7 à 8 cm de diamètre) 27 aménagé en bas de leurs murs méridionaux, à 20 cm du 
27 L'emploi des tubes en plomb à usage hydraulique est par ailleurs attesté dans plusieurs 
autres monuments à Bulla Regia-mème et dans de nombreux sites de l'antiquité romano-africaine. 
Dans le rapport qu'il publia en 1897 sur la fouille du nypmhée de Bulla Regia (celui de Ain el-
Hamman), le Dr Carton fait état d'un «long égout ou canal de pierre» au fond duquel «reposaient 
cinq tuyaux en plomb d'un diamètre variant de Om05 à Om19». «Ces tuyaux, poursuit-il, ont la 
forme de cylindres assez déformés. Sur leur périphérie, on remarque une saillie longitudinale 
divisée en deux par une fissure. On voit comme ces tubes ont été façonnés: on prenait une longue 
lame de plomb [de Om015 d'épaisseur] et on la repliait autour d'un cyIindre sur lequel les bords 
en étaient rapprochés puis réunis par un fort martelage. Les soudures étaient faites à l'aide d'une 
masse de plomb que l'on coulait autour des extrémités de chaque tuyau ... J'ai découvert, affirme-
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Fig. 5 - Les citemes publiques de Bulla Regia: pIan généraI, état initial. 
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sol (Fig. 7 et Tav. III, a). A l'angle sud-ouest en bas de son mur sud, se pIace 
une cavité qui marque le départ vers le sud d'une conduite d'évacuation 
souterraine: de section rectangulaire (50 x 30 cm), elle se situe à meme le niveau 
du sol de la citeme (Tav. V et Fig. 5). Bien que complètement disparue, la voute 
qui couvrait cette citeme est cependant très facile à restituer. Il devrait s'agir 
d'une voute en berceau (il pourrait s'agir aussi, le cas échéant, d'une voute en 
demi-berceau) de 50 cm de rayon, et dont les voussoirs devaient prendre appui 
d'une part sur le piedroit que constitue en l'occurrence le mur sud de la citeme 
en question, et d' autre part sur la partie supérieure du mur qui ferme de ce coté-
là les citemes n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et lO, laissée pour l'occasion en saillie (Tav. VI, 
a et Fig. 6). Une disposition analogue est par ailleurs observée par Dr Carton 
dans la ville voisine de Thubumica, où la face antérieure d'une batterie de cinq 
citemes est devancée, nous dit-il, par «un bassin (en position transversale) dont 
la voute ne dépasse pas la partie supérieure des pieds-droits des compartiments. 
Au-dessus de lui, le front des citemes (longitudinales) offre cinq belles fenetres 
d'aération, parfaitement conservées» 28. En était-il de meme en ce qui concerne 
la face antérieure de notre réservoir? Rien ne l'exclut. 
Tel qu'on peut le constater donc (Fig. 5), il s'avère que le monument 
hydraulique, presque carré (d'un peu plus de 33 m de còté), est formé dans 
l'ensemble de onze compartiments dont deux, attelés l'un à l'autre, constituent 
le còté ouest du quadrilatère (Ies nn. 2 et 3); deux autres, disposés transversa-
Iement de part et d' autre, constituent Ies cotés nord et sud (les nn. 1 et Il). Quant 
au còté est, il est partiellement formé par la citerne n. lO: un espace libre, de 
9m50 de largeur et complètement remblayé, se pIace de ce coté-là entre la 
citeme n.l et le murnord reliant les citemes nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et lO. Il est limité 
quant à la description des tubes qui nous concement. D'ailleurs, dans la fouille qu'il ont entreprise 
dans les thennes de Julia Memmia, Henri Broise et Yvon Thébert ont eux aussi fait état de l'emploi 
de ce genre de tuyaux» (H. BROISE et Y. 'fHÉBERT, Recherches archéologiques franco-tunisiennes 
à Bulla Regia, II, Les architectures, 1: Les Thermes memmiens, Collection de l'Ecole Française 
de Rome, Rome 1993, pp. 335). La fabrication de ces tuyaux était vraisembbablement faite selon 
les normes prescrits par Vitruve (cf. L. CAllEBAT, Vitruve, de l' architecture, livre VIII, Paris, Les 
Belles Lettres, 1973, pp. 160-167). Etait-ce dans la ville-meme qu'ils étaient fondés et fabriqués? 
On l'ignore. Dans l'état actuel des découvertes archéologiques à Bulla Regia, et nonobstant «la 
fonderie de cuivre» mentionnée par le Dr Carton (Rapport sur les fouilles faites à Bulla Regia en 
1890, «B.A.C.», 1892, p. 86) et étudiée par J. Bonte et R. Hanoune (dans Recherches archéologi-
ques franco-tunisiennes à Bulla Regia, I, 1, Miscellanea, I, Rome, E.F.R., pp. 107-110), aucune 
trace d'une fonderie de plomb n'est attestée. 
28 L. CARTON, Étude ... , p. 44 et fig. 33; cf. également CARTON et ClmNEL, Thubumica, 
«B.A.C.», 1891, p. 178. 
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Escalier de la citeme n° 11 
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Tavola IV 
Trou de communication entre la citerne n° 3 et la citerne n° 11 (photo prise à partir de 
la citerne n° 3, vers l'ouest). 
Tavola V 
Mur laissé en saillie pour servir de piedroit nord à la 
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La conduite d'évacuation vue de l'extérieur. 
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Fig. 6 - Coupe longitudinale BB'. 
o , s... 
Fig. 7 - Coupe transversale CC'. 
à l'ouest par la citerne n. 2. La fouille n'étant pas achevée, je ne peux me 
prononcer sur la fonction et l'usage de cet espace 29• 
Les murs du réservoir construits en blocage de moellons parementés en 
appareil "incertain" régulier (opus incertum) (Fig. 3), étaient protégés de 
l 'intérieur d'un enduit hydraulique de 4 cm d' épaisseur qui se compose de trois 
couches superposées: d'un gobetis à densité de gravillons appliqué directement 
sur le mur et regarnissant dans les joints, d'une couche intermédiaire à densité 
de tuileaux, et enfin d'un lissant à densité de chaux et de poudre de tuileaux 
(opus signinum). En grande partie dénudés aujourd'hui de leur enduit, les 
piedroits laissent apparaitre, chacun, deux alignements parallèles de trous de 
boulin aménagés à des intervalles réguliers: l'un au niveau de la naissance des 
voutes (au-dessous des premiers voussoirs) (Fig. 6), l'autre situé à environ 
lm50 plus baso Les voutes, en blocage elles aussi, ont été coffrées sur banches 
en deux étapes: la première a concerné les flancs, la deuxième était pour 
29 Carton croit y reconnaitre «un hassin filtre». Mais rien, pour le moment, ne permet de 
l'admettre en tant que tel (cf. supra, p. 698 et note 22). 
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achever les parties supérieures et aménager surtout les regards de ventilation 
(Fig. 8 et Tav. VII). Leurs intrados étaient protégés d'un enduit de mortier de 
platre. La découverte de la partie postérieure de la citeme n. 1 (Tav. II, b) nous 
a permis de constater que les extrados étaient revetues d'un mortier assez épais 
(de 4 à 5 cm), à forte densité de chaux melée à du gravier et à des tessons de 
céramique. Le sol du réservoir, de plus de lO cm d'épaisseur, est constitué de 
trois couches superposées de béton hydraulique: la première, de haut en bas, est 
en mortier en opus signinum, la deuxième est en mortier de cendre, la demière 
est en béton de tuileaux. Le tout est fondé sur un blocage damé (structura 
calcata) de plus de 80 cm de profondeur. 
C'est ainsi donc que se présentent l'architecture et la maçonnerie de cet 
édifice hydraulique. Employé du reste comme ouvrage de soutènement pour 
épauler le gradin sur le quel s' élève le fort byzantin (aménagé actuellement en 
maison de fouille: "BR 6"), il assure, du coté sud, une dénivellation de près de 
trois mètres (Tav. II, a). Le soutènement du gradin en question était relayé, à 
l'est de l'ouvrage (et sur le meme front), par un mur de grand appareil (dont 
quelques pierres seulement se tiennent aujourd'hui en piace) qui se termine, à 
une vingtaine de mètres plus loin, dans un petit carrefour où se rejoignent deux 
des principales artères de la ville: l'une vient du nord (probablement du quartier 
des maisons à étage souterrain); l' autre, venant de l'est (du secteur méridional 
des thermes memmiens), traverse le carrefour et longe vers l' ouest le cote sud 
de l'ourage hydraulique qui s'élève à sa droite 30• Large de huit mètres environ 
et soigneusement dallée, cette voie est limitée dans sa bordure sud par un 
monument non encore identifié, mais qui parait n'avoir aucun rapport avec 
notre réservoir. Atteignant le niveau des deux citemes les plus occidentales de 
l'édifice hydraulique, la voix parait toumer carrément vers le sud pour se 
diriger, semble-t-il, vers les grands thermes dont on voit les décombres àmoins 
de cent mètres de là ("BR 47") (Tav. VII). Le remblai qu'on avait utilisé pour 
le terrassement du gradin supérieur, avait complètement dissimulé les cotés est, 
ouest et nord du réservoir. Seuls les extrados des voutes ont été laissés à 
découvert; car, contrairement à d'autres installations hydrauliques qui furent 
également employées comme ouvrages de soutènement à Bulla Regia meme 
(telles que les citemes figurant sous le n. 1 sur le pIan du guide) 31, le réservoir 
ne paratt pas avoir supporté de constructions supérieures. Les citemes étaient 
30 Cf. A. BESCHAOUCH, R. HANoUNE, Y.1ìmBERT,Les ruines ... , p. 13 (le pIan du site) et pp. 
18-19. 
31 lbid., pp. 18 et 22; L. CARTON, Étude ... , pp. 60-61; H. BROISE, Y. 1ìmBERT, op. cit., p. 364, 
note 5. 
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d'ailleurs dotées chacune de trois regards de ventilation (de 50 sur 50 cm) 
qui sont aménagés à des intervalles irréguliers dans la partie supérieure de 
leurs voiìtes 32. 
Tel qu'elles se présentent donc et selon la disposition topographique du 
terrain sur lequel elI es sont construites (légèrement incliné vers le sud), les 
citernes qui composent cet imposant ouvrage hydraulique se répartissent 
comme suit: 
- Trois grandes citernes servaient de bassins de décantation (les nn. 1, 2, 
et 3). 
- Sept citernes servaient de réservoirs d'emmagasinage d'eau potable et 
limpide (les nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et lO). 
- Une citerne de service, la n. Il, jouait le role d'intermédiaire entre les 
bassins de décantation et les sept citernes réservoirs. C'est à partir de cette 
citerne là qu' on faisait évacuer l' eau à destination. 
Dépourvu de tout aménagement censé faire bénificier les citernes des 
eaux des pluies, c'était certainement par les sources que le réservoir se faisait 
alimenter en eau. Cette derniére devait lui parvenir par adduction soit de 
«Aln el-Hammam» soit, - comme croit pouvoir l'affirmer le Dr Carton -, de 
«Aln Ettolba» 33. Les sondages que nous avons effectués derrière les murs nord 
et ouest de la citerne n.l, au niveau desquels doit déboucher la conduite, n'ont 
donné rien qui puisse trancher la question 34. N ous attendons à ce que l' intérieur 
de la citerne n. 1 soit dégagé pour mieux l' élucider. Quoi qu' il en soit, l' eau que 
recevait le réservoir devait arriver par la citerne n. 1; elle passait ensuite 
successivement, par des portes de communication soigneusement construites, 
aux deux autres citernes de décantation (les nn. 2 et 3). Un orifice, placé à 70 
cm du sol dans l' extrèmité sud du piedroit est de la citerne n. 3 fait passer l' eau 
décantée dans la citerne n. Il (Fig. 6). C'était à partir de cette citerne et à travers 
les tubes de plomb qui les relient à celle-ci qu' on faisait remplir les sept citernes 
restantes 3S. En effet, des sondages ouverts dans la terre qui couvre en parti e le 
fond de ces citernes (Fig. 4) nous ont permis de s'assurer qu'il n'y a aucune 
communication initialement aménagée pour relier ces citernes entre elles d'une 
32 Panni ces regards, plusieurs sont actuellement obturés de l'extérieur. 
33 Cf. supra, pp. 697 et 698 (notes 17 et 22). 
).4 En revanche, les sondages ont révélé la richesse de ce secteur en structures fort intéressan-
tes auxquelles nous comptons consacrer une étude à parto 
3S Les tubes sont d'ailleurs légèrement inc1inés vers l'intérieur des citemes en guise de 
déversoirs. 
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Fig. 8 - Coupe transversale AA'. 
part et entre elI es et la citeme n. 3 d'autre part 36; ce qui confirme l'usage de 
réservoirs d'emmagasinage d'eau auquel étaient vouées les citemes. Dans le 
flanc est de la voute de la citeme la plus orientale de celles-ci (et à 70 cm du 
niveau de la naissance de la voute) trois trous alignés à des intervalles presque 
réguliers (de 60 x 40 cm) laissaient échapper le trop-plein du réservoir. Une 
rigole d'évacuation portée par un mur en double flanqué au piedroit est de la 
citeme en question, est destiné à faire couler l'eau en eccédent vers l' espace 
laissé libre derrière les citemes réservoirs (Fig. 8 et Tav. VI, b). 
La porte et l'escalier aménagés à l'extrémité est de la citeme n. Il per-
mettent de penser qu'à partir de celle-ci et pour toute fin utile, l'on pouvait 
commander à son aise au remplissage et à la vidange des citemes réservoirs. La 
conduite d'évacuation dont la cavité se trouve à l'angle sud-ouest de cette 
me me citeme (fav. V) est destinée à évacuer vers le sud les eaux décantées du 
reservoir. Des sondages nous l' ont confirmé (Tav. VIII). Or, vers le sud, et à 
seulement une centaine de mètres plus loin, se trouvent «Ies grands thermes 
sud» (Tav. VII) qui se placent d' ailleurs à un niveau topographique légèrement 
plus bas et, comme nous l'avons remarqué précédemment, une voi e parait Ies 
mettre en contact avec le réservoir. Ces thermes sont ideIitifiés comme étant des 
thermes d' été. Ils fonctionnaient donc en une saison où, le débit des sources 
devenant relativent faible, on se devait d 'user principalement d'une eau stockée 
en réserve dans des citemes publiques telles que celles qui font l' objet de la 
présente étude. La capacité de contenance (donc d' emmagasinage) de celles-
ci est d'environ 1200 mètres cubes si l'on ne considère que les sept citemes 
réservoirs seulement. C'est une quantité certes modeste, mais assez suffisante 
si elle n' était consommée que par les thermes sud. 
36 00 y a découvert cependant deux ttous ménagés tardivement en expédients, l'un pour lier 
la citeme n. 3 avee la D. 4, l'autte est établi entte la citeme D. 5 avee la citeme D. 6. 
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En guise de conc1usion, nous croyons pouvoir fournir une datation 
relative à notre édifice hydraulique: d'après la chronologie dans laquelle se 
pIace la plupart des monuments et des composantes urbaines qui forment le 
secteur sud-ouest de la ville de Bulla Regia et dont une partie a été dument 
fouillée et étudiée par Yvon Thébert au début des années soixante-dix (au 
sujet des Thermes de Julia Memmia et du gradin épaulé par Ies citernes 
"BR l") 37, et à la lumière des données préliminaires qui nous sont fournies par 
le matériel archéologique recueilli dans la stratigraphie d'un sondage que 
nous avons effectué dans ce sens au pied du mur sud de la citerne n. 11, il est 
fort probable que c'était au IIIe sièc1e (ou au tout début du IVe sièc1e) que l' on 
pourrait attribuer la construction de ces citernes et l'aménagement du gradin 
qu'elles soutiennent. L'étude de la céramique, non encore achevée, permet-
trait peut-etre d'affiner cette datation. 
37 H. BROISE, Y. THÉBERT, op. cit., pp. 355-356 et 362. 
Jean-Pierre Laporte 
Notes sur l'aqueduc de Saldae (Bougie) 
A) LA PROBLEMATIQUE 
L'alimentation en eau de Saldae était assurée par un aqueduc sur lequel 
nous sommes particulièrement documentés, à la fois par ses vestiges 1 et par une 
inscription de Lambèse2• Ces facteurs très favorables n'ont pas été complète-
ment mis à profit jusqu'ici. Cité dès 1743, l'aqueduc lui-meme reste très 
imparfaitement connu: les études archéologiques sur son dispositif exact ont 
commencé en 1865 et se sont arretées ... en 1866! Un aqueduc moderne a été 
construit en 1895 et 1896 avec le me me point de départ, sur un tracé semblable, 
en réutilisant un tunnel antique qui a fait couler beaucoup d' encre, sans que nul 
archéologue n'en ait vu l 'intérieur depuis 1875. Autant dire qu' il est nécessaire 
de rassembler l' ensemble de la documentation éparse de manière à préparer le 
travail des chercheurs qui, le moment venu, pourront entamer sur le terrain une 
étude approfondie, avec les méthodes et approches mises au point depuis une 
trentaine d' années 3• Ils ne seront pas déçus: on sait maintenant que les aqueducs 
antiques, construits parfois avec des techniques médiocres, et non sans repen-
tirs, ont été des chantiers quasi permanents4• D'autre part, l'existence possible 
d'un tracé abandonné peut réserver des surprises. 
1 s. GSEU..,Atlas archéologique, 1911, feuille VII, nl! 5,6,11 et Monuments antiques, 1901, 
p.249-252. On trouvera en annexe une bibliographie détaillée. Je tiens à remercier Philippe Leveau 
qui m'a conseillé dans la mise au point de ce dossier. 
2 Sur cette inscription, voir ci-dessous, pp.736 - 754. 
3 Parmi les nombreuses études récentes sur les aqueducs, citons notamment: A W. V AN 
BUREN, s.v. "Wasserleitungen", R.E., XIII, Al, 1955, col. 453-486. PH. LEVEAU et J.-L. PAILLET, 
Aqueduc de Cherchel, 1976 (185 pp. et 10 pl. h.t. dépliantes, avec bibliographie générale p. 7). PH. 
LEVEAu, s.v. ''Aqueducs (Antiquité)", Encyclopaedia Universalis, t. 2, 1985, p. 692-696, (avec une 
bibliographie p. 696). K. GREWE,Atlas der romischen Wasserleitungen nach Koln, Cologne, 1986. 
ID., Der Romerkanal Wanderweg. Ein archaeologischer Wandfùhrer, Trèves, 1988. (Collectit), 
L 'Aqueduc de Nimes, et le Pont du Gard, Archéologie, Géosystème et Histoire, sous la direction 
de Guilhem Fabre, Jean-Luc Fiches et Jean-Louis Paillet, CNRS, Conseil général du Gard, 1992. 
Les acquis et les problématiques actuels sont notamment précisés par Philippe Leveau dans le 
chapitre XV (p. 223-250) de cet ouvrage: L' aqueduc de Nimes et les aqueducs antiques, avec une 
bibliographie récente étoffée. 
4 PH. LEvEAu, et J.-L. PAILLET, Aqueduc de Cherchel, p. 44. 
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Une inscription lapidaire érigée par Nonius Datus, l' ingénieur topographe 
qui avait préparé le tracé et suivi quelques étapes de la construction de 
l'aqueduc de Saldae, a été très souvent citée. Elle nécessite pourtant une 
relecture complète. Le texte traite du creusement du tunnel plus que de la 
construction de l' ensemble de la conduite. Si le hasard de la découverte de cette 
pierre a fait la renommée deNonius Datus auprès des archéologues et historiens 
modemes, il ne faudrait cependant pas exagérer la prouesse technique, assez 
banale. Il était certes un ingénieur compétent, d' ailleurs apprécié de ses 
supérieurs, mais il doit l'essentiel de sa gIoire au fait que les Salditains avaient 
eu recours à de mauvais exécutants, il est vrai confrontés à une difficulté 
particulière. Cette inscription permet de se faire une idée assez précise de 
l'intervention de ce spécialiste, et par son intermédiaire, des étapes de la 
construction de l'aqueducs: 
- étude de faisabilité technique vers 137 après J.-C.? 
- début des travaux un peu avant 150, 
- fin des travaux en 153 ou 154. 
L'une des questions importantes qui se posent, mais que nous ne pouvons 
résoudre ici, est celle d'une survie ou d'une réutilisation de la conduite antique 
pendant le Moyen Age. Deux indices historiques vont dans ce senso À la fin du 
XIe siècle, El Mansour, souverain hammadide de Bejaia, «se plaisait à distri-
buer les eaux dans les parcs et Ies jardins»6, ce qui laisse supposer une 
alimentation en eau abondante qui ne pouvait venir que d'un aqueduc. Ce 
demier devait déboucher dans de grands bassins signalés au XIXe siècle 7. 
Quelques années avant 704 de l 'Hégire (1304 ap. J .-C.), sous l' émir Khaled, un 
nommé Ben el Emir aurait travaillé aux aqueducs de Bougie 8. Ces travaux sont 
bien dans la tradition hafside9• Cependant, on ignore Ieur ampleur. Ils ont pu 
S Voir ci-dessous, p. 753, fig. 8. 
6 mN KHALoOUN, Histoire des Berbères, édition et traduction de Stane, t.U, p. 52. 
7 Sur ces bassins, cf. ci dessous, p. 733, note 78. 
8 ABOU-L-ABBAS AHMED EL KHATIB, Farésiade, ed. et trad. A. Cherbonneau, «Joumal Asia-
tique», mars 1849, p. 202-203. Ben-EI-Emir s'appelait Mohammed-ben-Yousef el Hamdani 
l' Andaloux.Il avait commencé sa carrière en devenant le gendre du hadjeb (chambeIlan) de l'émir 
Abou Zakarya Abou-l-Kasem ben Abou-I-Hai: «Auparavant, il avait travaillé aux aqueducs de 
Bougie. Par suite de son alliance, il fut élevé au caidat de Constantine». n s'y montra un 
administrateur aetif puis se déclara indépendant. Il fut vaincu par l' émir Khaled, venu de Bougie, 
en 704 H. 11304. 
9 Les aqueducs antiques de Tunis furent réparés au XIII" siècle par El Mostansir Billah (1249-
1277), essentiellement pour alimenter ses jardins d'Abu Fihr, avec un bassin de 209m 180,5Om. 
D'autres travaux sont signalés entre 1277 et 1343, puis sous Abou Farès Abd el Aziz (1413-1435) 
et Abou 'Amr 'Utman (1435-1487). J. M. SOUGNAC, Travaux hydrauliques hafsides de Tunis, ~ 
Congrès FSSAN, Tlemcen, 1936, t.U, p. 517-580. 
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éventuellement ne porter que sur la partie aval de l' aqueduc antique. On 
pourrait à titre purement conjectural rapprocher la destruction de l' aqueduc, 
en réalité indatable, des différents sièges de Bougie par les Abd el Wadides 
ou les Mérinides, mais un simple glissement de terrain atout aussi bien pu le 
mettre hors d'usage sans que la ville ait les moyens de le remettre en état. Il 
fut ensuite passé sous silence. 
B) HISTOlRE DES RECHERCHES 
L'aqueduc antique de Bougie fut signalé sommairement par Shaw dès 
1743 10• Mais il fallut attendre l'occupation française pour le voir étudier. Les 
troupes françaises débarquèrent à Bejaia le 29 septembre 1833, et prirent la 
ville après plusieurs jours de combat acharné 11. Presque aussitot, les officiers 
de la petite gamison assiégée constituèrent une "Société d'essais et de recher-
ches" (historiques et archéologiques) 12. Parmi eux, Prieur, payeur militaire de 
la pIace, communiqua régulièrement le résultat de ses travaux à l' Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres. Le 1 cr juillet 1836, cette demière entendit la 
communication d'une lettre de Prieur relative à un aqueduc, à d'autres 
monuments et à des inscriptions latines trouvées sur le «territoire des Kabayles 
d'Ettoudja». On apprit par cette lettre que «les Scheiks de la tribu d'Ettoudja 
n' ont pas voulu permettre à un de leurs compatriotes de prendre copie des 
inscriptions» 13. Les renseignements furent quelque peu précisés en aoiìt 1836 
par une autre lettre du meme Prieur: «Ayant appris par des Kabailes que dans 
la tribu hostile d'Ettoudja, à quatre lieues de Bougie, il existait un aqueduc à 
deux étages, de trente trois arcade s, qui amenait anciennement l' eau à la ville 
jusqu'à un réservoir conservé encore aujourd'hui, il a relevé les traces de cet 
lO Voyages de M. Shaw, M.D., dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, La 
Haye, 1743, T.I (Royaume d'Alger), eh. VIII, p. 126-127: «Sur la montagne de Toujah, on 
découvre des tuyaux de plomb, qui servaient autrefois à conduire de l'eau à Saldae de cette 
montagne, où il y en a d'excellente». 
11 La conquete militai re de Bougie été contée par le menu par le général comte de 
Comulier-Lucinière, La prise de Bone et de Bougie d'après des documents inédits (1832-
1833), 1895, p. 301-333. Des dates c1és sur les premiers temps de l'occupation française de 
Bougie sont rassemblées de manière commode par L. PIESSE, Itinéraire historique et descriptif 
de l'Algérie (Guide Joanne), 1862, p. 400-410 (p. 373-382 de l'édition de 1879). 
12 RASE, «Journal des Savants», 1837, p. 656. 
13 Archives de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, séances de 1836, registre E 
81, p. 232. Le compte rendu signale qu' «à la lettre, estjoint un dessin grossier de l'aqueduc>>, 
mais ce document n'existe plus dans le dossier. Je tiens à remercier Mme Dondin-Payre de 
m'avoir signalé ce document et celui qui suit. 
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aqueduc jusqu'aux postes les plus avancés». Il entendit dire «que les arcades 
portent plusieurs inscriptions, que surtout on en remarque une près de la source, 
qui a <trois ou> quatre mètres de hauteur et de largeur» 14. On n'entendit plus 
parler par la suite de ces inscriptions, aussi peut-on se demander si e1les n'ont 
pas été détruites pour éviter des revendications territoriales de la part des 
Français. 
En 1836, Lapène ne fit qu'une courte allusion à l'aqueduc 15. Une dizaine 
d'années après la conquete, l'étreinte des tribus autour de la ville se desserra. 
On put plus facilement explorer les alentours. En 1848, Carette consacra 
quelques lignes à la conduite, en citant ses traces près du fort Clauzel, les arches 
d'El Hanaiat, Ies sources de Toudja 16. Curieusement, 1 'attention se relacha. On 
peut seulement citer un court mémoire de Texier publié en 1851 17: «On retrou-
ve le long de la route, sur le flanc des montagnes, le canal qui dans ses circuits 
parcourt une distance plus que double que celle qui existe en ligne droite». 
En 1858, Féraud (qui avait quitté Bougie en 1854) mentionna très 
brièvement à «El Hanaiat», près du village de Taguemount, sept ou huit 
arches de l' aqueduc qui amenait à Bougie par des conduites apparentes les eaux 
d'Aln Arbalou, autour de laquelle on trouvait des ruines éparses 18. 
En 1865, Melis (ou Mélix), sous-lieutenant au 3e tirailleurs, tenta de 
suivre le tracé de l'aqueduc sur toute sa 10ngueur l9• En 1866, E. Dewulf, 
capitaine du Génie 20, était en mesure de donner des calculs de débit sur une 
partie de la conduite au voisinage immédiat de la ville 21. La meme année, on 
découvrit à Lambèse le cippe de Nonius Datus 22• En 1868, Christian de 
Vigneral, qui aurait pu suivre la conduite et en donner une description aussi 
précise que pour nombre de sites de Grande Kabylie, se contenta héIas de 
14 Rapport fait à l'Académie royale des Inscriptions et Belles Lettres dans sa séance du 
3 aoOt 1836 par la Commission des Antiquités de la France (Mémoires reçus du 2 juillet 1835 
au 25 juillet 1836), p. 4-5. RASE, «Journal des Savants», 1837, p. 662. 
15 E. LAPÈNE, Vingt-six mois à Bougie, Paris, 1839, p. 19. 
16 A.A. CARETTE, Exploration scientifique de l'AIgérie, Etudes sur la Kabylie proprement 
dite, 1848, p. 10-11 et 70-71. 
17 CH. TExIER, «RA», VIII, 2,1851-1852, p. 575. 
18 L. FÉRAUD, Notes sur Bougie, «Revue africaine», 3, 1858-1859, p. 305. La montagne 
s'appelle Tadrart Arbalou, en Kabyle: "la montagne des sources". 
19 Mrus, Notice sur l'aqueduc de Bougie, «RSAC», 10, 1866, p. 316-319, 2 pl. 
20 E. DEWULF, capitaine du Génie à Bougie peu avant 1866, fut ensuite commandant supérieur 
d'Aln Beida. 
21 E. DEWULF, Notes sur les vestiges de l'aqueduc romain venant de Toudja à Bougie, 
«RSAC», 9, 1865, p. 23-30, 2 pl. 
22 Voir ci-dessous, p. 759, Annexe 1, Bibliographie de l'aqueduc de Saldae. 
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paraphraser Mélix et Dewulf23. Nombre de visiteurs et de touristes remar-
quèrent bien les arches de Tiahmaine, ainsi en 1867, le commandant Duhous-
set 24, mais aucun ne décrivit les vestiges avec précision. Le relais passa aux 
autorités civiles, qui dès 1873, s'assuraient un cinquième des eaux de Toudja 
et une bande de terrain de quatre mètres de large pour le passage d'une future 
conduite. En 1875, les Ponts et Chaussées s'intéressaient au tunnel 25, puis à la 
construction d'un aqueduc moderne. Les travaux eurent lieu en 1895/1896 
(deux ans seulement). On réutilisa le tunnel antique 26• Malheureusement, les 
archéologues, qui auraient pu relever une précieuse documentation pendant les 
travaux, ne furent pas au rendez-vous. Meme l'attribution à la ville de Bougie 
du cippe de Nonius Datus, tiré du Musée de Lambèse, passa presque ina-
perçue 27• 
Les indications de Gsell, tant dans les Monuments antiques 28 publiés en 
1901, que dans l'Atlas archéologique édité en 1911 29, renvoient toujours à 
Melix et Dewulf. L'intéret s' était déplacé définitivement vers l' inscription de 
Nonius Datus. En 1940, Carcopino proposa, sans doute à tort, de débarrasser 
le texte d'une correction qui lui paraissait abusive 30. En 1951, Tutein 
Nolthenius donnait une courte notice sans etre venu sur pIace 31. 
En 1953, Jean Birebent, hydraulicien de renom, passa à Bougie et s'in-
téressa à l'aqueduc lui-meme. Il se rendit effectivement sur pIace et prit des 
photos des arches de Tiahmalne. Il semble n'avoir pas suivÌ l'aqueduc lui-
23 CHR. DE VIGNERAL,°Ruines romaines de l'Algérie, /, Kabylie du Djurdjura, 1868, p. 152-
154. 
24 Commandant E. DUHoussET, Excursion dans la Grande Kabylie, Le Tour du Monde, 
t. XVI, 1867, p. 273-304. p. 287: l'auteur longe les arches (el hanaiat) avant d'arriver à Bougie. 
2S Anonyme, Aqueduc de Bougie, «Rev. af.», XIX, 1875, p. 335-336. 
26 Sur cette construction, voir ci-dessous, p. 762. Annexe 3. A cette époque, un certain Dr 
Chevalier, résidant à Bougie, visitait le chantier et prenait au passage des photographies des arches 
de Tiahmaine, cf. «RSAC», 39,1895-1896, p. 316-317. 
Z7 D.L. (?),Attribution d'un cippe à la ville de Bougie, «Rev. af.», XL, 1896, p. 84 (cippe de 
Nonius Datus). 
28 ST. GSEll, Monuments antiques de l'Algérie, 1901, p. 249-252, 276, 278. L'aqueduc de 
Bougie n'est pas signa1é dans S. GSEll, Enquete administrative sur les travaux hydrauliques 
anciens enAlgérie, Bibliothèque d'Archéologie Mricaine, t. VIII, 1902, parce que cette enquete 
avait été centrée sur les vestiges de travaux à destination agricole, Gsell renvoyant à sesMonuments 
antiques pour les travaux à destination urbaine (cf. p. 3 et note 2 de l'Enquete). 
29 GSEll,Atlas archéologique de l'Algérie, 1911, feuille VII, n. 
30 J. CARCOPINO, La fin du Maroc romain, «MEFR», LVII, 1940, p. 349-448, p. 406. 
31 A. TUTEIN NOLTIIENIUS, Over Romeinse waterleidingen in Noord Afrika, «Tidjschrift 
van het Koninglijk Nederlands Aardrijks Kundij Genoetschap», t. LXVIII, 1951, p. 175-182, 
6 fig. Simple compilation donnant une description sommaire d' après Mélix et Dewulf et 
l'inscription de Nonius Datus (= FA, 6, 1951, n. 3717). 
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meme, pour s'intéresser plutot au captage, ce qui était d'ailleurs sa spéciaIité. 
Curieusement, il a donné dans une pubIication spéléologique des détails 
intéressants sur la nature de la source, en fait une résurgence 32, tandis qu'il ne 
donnait guère dansAquae romanae que des informations tirées de Mélix et de 
Dewulf, et un pIan qui parait n' etre qu'une compilation, d' ailleurs bien faite 33. 
Les études sur les aqueducs prenaient un essor considérable, notamment 
avec les travaux de Philippe Leveau et Jean-Louis Paillet sur l'aqueduc de 
Cherchel, exécutés en 1968-1969 et publiés en 1976 34• Quelques années plus 
tard, Philippe Leveau retrouva l' entrée ouest du tunnel mais ne put la franchir 
pour visiter la galerie 35. En 1985, j'ai pu obtenir des photos aériennes qui 
permettent aujourd'hui de préciser le tracé de la conduite 36• Les choses n'ont 
pas bougé depuis. Cependant, des constructions modemes tendent à se multi-
plier aux alentours des arches de Tiahmai'ne. Le réaménagement des routes et 
l'extension rapide de la ville de Bougie font peu à peu disparaitre des vestiges 
discrets qu'il serait urgent de reconnaitre de manière détaillée. 
C) DESCRIPTION TOPOGRAPIDQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
La résurgence de Toudja 
Le massif calcaire du Gouraya qui surplombe Bougie étant un karst 
extremement fissuré, l'eau de pluie coule presque directement dans la mero Il 
n'était pas possible d'en attendre des ressources hydriques importantes 37• Il 
falIut aller chercher l' eau à la source très abondante de Toudja, qui jaillit à 370 
md' altitude, à 16,5 km à voI d' oiseau à l' ouest de Saldae, au flanc du massif 
calcaire de Tadrart Aghbalou ("la montagne des sources"), qui culmine à 1313 
32 Voir ci-dessous, notes 37 et 38. 
33 1. BIREBENT,Aquae romanae, 1962, p. 466-473, "Aqueduc de Bougie". Je tiens à remercier 
chaleureusement Mme Birebent et son fils de m'avoir permis de consulter Ies notes de Jean 
Birebent et de m'avoir remis des tirages de ses photographies, dont certaines illustrent le présent 
artic1e. 
34 PH. LEVEAu et J.-L. PAIUlIT, L'alimentation en eau de Caesarea de Maurétanie et 
l'aqueduc de Cherchel, Paris, 1976, 185 p., 10 pl. 
3S A la suite de cette reconnaissance, Philippe Leveau rédigea une notice, S.V. "Saldae",Die 
Wassersorgung antiker Welt, Stiidte, III, M ensch und Wasser, Geschichte der Wassersorgung, III, 
Mainz, 1988, p. 215-218. 
36 Photographies aériennes IGN, ALG 24-26-250, nn. 194 à 208. 
37 J. BIREBENT, Explorations souterraines en Algérie, «Annales de spéléologie», VIn, 1, 
1953, p. 45. Des captages de faible importanee ont été signalés par J. BIREBENT, Aquae romanae, 
1962, p. 471-473, mais en aueun cas ils n'auraient pu suffire à l'alimentation d'une ville. 
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m 38. Il Y avait en fait plusieurs "sources", ainsi décrites avant leur nouveau 
captage moderne: «Les sources de Toudja se trouvent sur le versant méridional 
de Takalats, l'un des pics les moins élevés de cette chaine de montagnes, et 
forment l' oued Gh' ir, qui se jette dans la Soummam, à 12 kilomètres de Bougie, 
après un parcours de quelques lieues seulement. Elles fournissent des eaux 
excellentes et abondantes. La plus importante est celle qui coule à coté de la 
mosquée et que les Kabyles appellent Ain-Seur; elle débite 56.161litres d'eau 
par minute. Celles qui sont situées à l'ouest, nommées Hammam-Melloul et 
Ain-Aouin, donnent un volume d'eau moins considérable» 39. Ain Seur est en 
fait une mauvaise transcription par des visiteurs français du mot kabyle 
"ansor", qui signifie "source à débit abondant". D'un point de vue hydrologi-
que, il s'agit de la résurgence d'un cours d'eau souterrain 40. 
Le dispositif exact du captage antique reste à déterminer 41. La seule 
description ancienne est celle-ci: «Les alentours des sources offrent quelques 
ruines; on trouve des blocs de maçonnerie épars çà et là: ce sont les restes de 
l'ancienne prise d'eau. De plus, on peut voir dans le soubassement de la 
mosquée des pierres assez bien taillées, provenant d'une construction romai-
ne» 42. En fait, ces pierres pouvaient appartenir à d'importants batiments 
antiques signalés aux alentours immédiats de la source. Vers 1900-1910, des 
vestiges divers (poteries, fragments de statues, inscriptions, fragments de 
sculptures en haut reliet) ont été trouvés à coté du jardin de l'école de Toudja. 
Ils furent alors entreposés dans un marabout abandonné du voisinage, sans que 
l'on sache ce qu'ils sont devenus depuis 43• Il ne semble pas qu'on doive les 
attribuer à un monument marquant le captage 44• 
38 J. BIREBENT, Explorations soute"aines enAIgérie, p. 45-46. 
39 Maoc, «RSAC», 9, 1865, 25-26. 
40 J. BIREBENT, loc. cit., p. 45. La galerie d'arrivée étant ennoyée, il ne put pénétrer dans le 
réseau actif souterrain, mais remarqua que son tracé était jalonné sur le plateau par une série de 
doIines alignées 
41 li est probable que le captage antique a été repris et remanié lors de la construction de 
l'aqueduc moderne. La consultation des archives de l'A.P.C. (mairie) de Bejaia ou du Service de 
I 'Hydraulique donnerait sans doute des éléments intéressants. Différentes techniques de captage 
attestées dans le monde romain ont été rappelées par Ph. LEVEAU, dansAqueduc de Nìmes, 1992, 
p.224-225 
42 MÉUX, «RSAC», 9, 1865, 25-26 
43 A. IBAZIZEN, Le pont de Beréo'Mouch, ed. La Table ronde, 1979, p. 124-125. 
44 Contrairement à une opinion répandue, les captages n'étaient pas marqués par des 
monuments les célébrant en tant que tels (PH. LEVEAU, dansAqueduc de Nimes, 1992, p. 224). A 
Toudja, on peut imaginer de manière beaucoup plus vraisemblable la résidence d'un important 
prince indigène. C'est à proximité qu'a été trouvée la stèle funéraire d'un princeps datant 
probablement du Ier siècle ap. J.-C.: e/L, VIII, 8984, cf. J.-P. LAroRTE, Datation des stèles libyques 
figuréesde Grande Kabylie, L'Africa romana, t. IX, 1992, p. 413-415, fig. 
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-,-u ... ,onnr"'l'lTtrTracé visible sur photographies aérlennes 
---- Trac' attesté par les textes 
~ Tracé probable le long d'une route ou d'un chemin moderne 
.......... Tracé hypothétique 
Fig. 1 - Le tracé de l'aqueduc, d'après descriptions anciennes et photographies 
aériennes. Synthèse J.-P. Laporte. 
Le tracé de l' aqueduc 
L'aquedue moderne, qui a repris l'essentiel du traeé antique était long de 
21,6 km (pour une distance à voI d'oiseau de 16,5 km), avee un départ à une 
aititude de 362,10 m et une arrivée en haut de la ville à 154,73 m 4S, soit un 
dénivelé totai de 207 m. La pente moyenne n'a pas id de signifieation compte 
tenu de divergences importantes de eette valeur suivant Ies tronçons. L'aque-
due antique, plus long, devait mesurer de 25 à 26 km de long, si l'on en eroit 
le rapprochement des données provenant de trois types de doeuments: Ies 
deseriptions préeédentes, deux eartes au lI50.000e de 1935 et 1965, une série 
de photographies aériennes datant de 1959. 
4S Sur ces chiffres relatifs à l 'aqueduc moderne, voir ci-dessous, p. 762, Annexe 3: Construc-
tion de 1'aqueduc moderne. 
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Pont-aqueduc aérien (el hanaiat) de Tihamaine 
Tunnel d'El Habel 
---
route ou chemln moderne 
Les descriptions anciennes sont toutes incomplètes et rarement précises, 
de plus la toponymie retenue a évolué depuis le XIXe siècle. Pour la région de 
Bougie, nous disposons de deux cartes au l/50.000e. La première est fondé e sur 
des levés de 1886, mais elle a été révisée en 1935 (c'est pour cela notamment 
qu'on y trouve le tracé de l'aqueducconstruit en 1895-1896). Si on la compare 
aux photographies aériennes, elle comporte quelques imprécisions de détail, 
mais conserve le souvenir de nombreux détails disparus et une toponymie 
relativement abondante. Une seconde carte a été dessinée par l'IGN en 1965, 
à partir de levés stéréotopographiques aériens de 1959, non complétés sur le 
terrain. Elle est beaucoup plus exacte du point de vue du relief, mais a perdu 
nombre de détails qui intéressent de près ou de loin l' archéologie, et a meme 
déplacé des toponymes. Enfin, les photographies aériennes permettent de 
donner une vue d' ensemble assez exacte, d 'intégrer à la problématique nombre 
de segments qu'il conviendra de réviser sur le terrain. La convergence de ces 
sources imparfaites pour notre sujet permet de donner une idée de l' aqueduc 
antique sensiblement plus précise que celle dont nous disposions jusqu'ici, 
720 Jean-Pie"e Laporte 
Ueu-dit Atlas Coord. Altitude Longueur Long.(km) Observations sur le tronçon 
f. VII. Lam en (environ) Dènivelé(m) 
n· bert mètres enkm Pente(%) 
lA Aésurgence 385.7 370 
-V 
Vestiges du captage (disparus) 
da Toudia 696.1 Vestiges signalés par Mélix (1865) 
Dèbut 386.9 3.8 + phofo aerittnne 
8 Pont-aquedue 7 697.8 ---0:3 10 Pont-aquedue (el hanatal) C de Tiahmai"ne 387.1 
---o:a 
0.26% vestiges visiblas an élévation 
Fin 698.2 Photo aerienne: traces douteuses 
D Villagede 387.1 360 
Sidi Abdallah 699 7 Tracé non discemabl. sur 
E Entrée 386.-1 355 
--o:s 
photographie .. erienne 
iTunnel 8 703.1 10.1 Tunnel de 560m visiti en 1865 et 1875. remis 
d'EIHabel 386.-1 
~ 
10 en saNice en 1695 pour l'aqueduc moderne 
F Sortie 703.6 0.10% Le traeé ramonlait vers le nord. Il ne 
G Maraboutde 9 387.3 350 paralt pas visible sur pho1D aérienne. 
Si Mettah 704.4 0.8 Mercier (l 888) : simple canal de 0.2Om 
H 387.8 345 Béton+briques. couvert de dalles plat" 
704.9 -----r.a Photographie aérienne : conduite 
I 388.8 340 
'"--'--T.6 <1 en sailUe sur la crète. 705.1 20 Mélix(1865) Taourirtn'Aitrahma: 
J 388,9 0.5001. 250m d'aqueduc sur la mute du XlXe sièc:le. 
707 ~ Condune probablement détruite 
K Adrar ou Farnou 11 388.9 330 ll'emplaeement du carrefour ,outier. 
707.3 2 Mélix (1865) wstìges près d'Ad,ar 
L 388.2 ~ 2.5 OlI Farnou + photos a$riennes. 708.8 119 Conduite probablementdétruite 
M 388.1 211 4.76% à l'.mplacement du earrefour routier. 
709.3 3.5 51 La routa du XXe siede a probablement repri$ (ou 
N Damous 388.2 160 1.46% loogé eltlldement le tra<:éde la oonduite antigue 
710.8 mè!ix (1865) : eylindre maçonné de 0,45m 
O SidtAhmed de diamètre. à Damous. 
Amokrane Dewulf (1850) : Conduite "en lorme 
p "chàteaud' 15 d'égoiit modern." sur 100 mètres. 
Amimoun" 1.5 1.5 Bassins médiévaux (Ilammadides?) 
10 
Q Entréedans 386.8 150 0.67% Conduite mandrinée de O.15m 
la ville moderne 712.2 dediamè1re 
Total Longueur 25.4 kmenvilOn 
Déoiw!é 220 m 
Penta 0.870/0 % (pourcentage global pau signifieatif) 
Fig, 2 - Aqueduc de Saldae: Lieux, coordonnées et pentes. Coordonnées Lambert, alti-
tudes, longueurs et pentes ont été relevés ou calculés à partir de la carte au lISO.OOOe. 
meme si l'évaluation des longueurs, des altitudes, et done des pentes, reste à 
préciser par des levés sur le terrain 46. 
46 Le calcul des cotes a été fait à partir des cartes IGN au 1/50.000 et de la cote d'origine 
donnée par les ingénieurs modemes. Il s'agit donc id d'indications d'une fiabilité relative. 
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Le choix du tracé 
«Les sources de Toudja alimentaient l'oued Gh'ir, affluent de la rive 
gauche de la Soummam. Il aurait pu etre possible de les canaliser le long de 
l'oued et de contourner le Djebel Bou Braham pour revenir vers Saldae, au 
nord. Mais la vallée de l'oued Srir s'interpose entre le djebel Bou Braham et le 
Djebel Gouraya au flanc duquel est installée la ville. La solution qui fut préférée 
consistait à suivre la ligne de crete qui partage les eaux entre la mer au nord et 
la vallée de la Soummam de façon à atteindre le Djebel Gouraya. Ce tracé 
présentait deux difficultés principales pour lesquelles furent édifiés deux 
ouvrages d'art»: une pont-aqueduc et un tunnel 47. 
De Toudja à Tiahmai"ne (El Hanai"at) (A-B) 
Mélix indique qu'entre Toudja et les arches de Tiahmalne, la conduite 
contournait par le sud le petit massif de Berroudj 48 et traversait ensuite l' oued 
el Hammam, ruisseau à sec en été, coulant du nord au sud 49. La photographie 
aérienne confirme ce tracé, bien reconnaissable depuis Toudjajusqu'au pont-
aqueduc. 
Le pont-aqueduc (El Hanai"at) de Tiahmai"ne (B-C) 
La crete s'abaissait à l'ouest de Tiahmai'ne avant de remonter un peu plus 
loin. Il convenait de ne perdre que le minimum d' altitude pour attaquer à une 
hauteur suffisante la ligne de crete située à quelques kilomètres en aval. Pour 
franchir cette dépression, on construisit une ligne d' arches. Le site est souvent 
dénommé «col d'El Hanai'at», appellation inexacte, car il s'agit d'une crete et 
non d'un col. El Hanai"at est un mot arabe signifiant "les arceaux". 
Cette partie aérienne de l'aqueduc avait environ 300m de long. On a 
annoncé jusqu'à trente trois arches, chiffre qui reste à vérifier. Au début du 
siècle, il restait dix-huit piliers de pierre de taille (dont beaucoup à bossages). 
47 Cette analyse du problème est empruntée à PH. UVEAU, s.v. "Saldae",Die Wassersorgung 
antiker Welt, Stadte, III, Mensch und Wasser, Geschichte der Wassersorgung, III, Mainz, 1988, 
p.215-218. 
48 MÉux, «RSAC», 9,1865, p. 27, signale «des restes de l'ancienne conduite ... à 200 m de 
Toudja, sur le versant sud du Tiderer Breroudj». BlREBENT,Aquae romanae, 1962, p. 468 (citation 
d'après Mélix). 
49 MÉUX, «RSAC», 9, 1865, p. 27: «Au delà de ce ruisseau, on aperçoit à gauche du chemin 
des vestiges peu importants de l'aqueduc rornain; parmi ces débris, très peu portent encore des 
traces de leur ancienne destination». 
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Ils n'avaient pas tous la meme section. Ceux des extrémités étaient de simples 
dés de pierre plus étroits au sommet qu'à la base. Les piles du centre, les plus 
élevées, mesurent 1,50 m sur 2,10 m de section à la base, et atteignent encore 
lO mètres de hauteur, ce qui n'a rien d'exceptionnel so. Elles étaient munies à 
mi-hauteur d'arcs d'entretoisement destinés à lutter contre la déformation 
d'arches élevées SI; cette technique est relativement fréquente sur les petits 
ponts servant à franchir un ravin profond S2, mais a été utilisée parfois pour de 
grands ponts-aqueducs S3. Sur certains piliers, on voit encore le sommier qui 
supportait la retombée des arcs supérieurs, disparus tout comme le canal lui-
meme. Sur l'une des piles centrale s, à 6 m de hauteur, une lacune provient 
semble-t-il de l'arrachement d'une dédicace ou d'une inscription commémo-
rative S4• En dessous, un bloc présente un énorme phallus ailé, image apotro-
paique c1assique qui a de tout temps frappé l'imagination SS. 
Tronçon C-D 
Au delà du pont de Tiahmaine, la canalisation semble avoir été construite 
en briques, et aurait été recouverte de dalles de pierre. «Elle suivait constam-
meot le tracé de l'actuelle route des cretes qui, d'ailleurs, semble avoir 
so On trouve quelquefois des arches de 30m de haut, lorsque le relief le rendait nécessaire, 
cf.les exemples cités par PH. LEVEAU, La construction, «Les Dossiers de l'Archéologie>>, 38, oct.-
nov. 1979, p. 13. 
51 Voir des arcs d'entretoisement à deux niveaux intermédiaires sur le pont-aqueduc de Los 
Milagros à Merida (Espagne), cf. cliché dans N. SMITIl, Les techniques hydrauliques des Romains, 
«Pour la Science»,juillet 1978, n. 9, p. 33, fig. 5. Contrairement à ce que laisse entendre cet auteur, 
il s'agissait d'un dispositif permanent et non pas seulement utile au cours de la construction. 
52 Au delà de 20 m de hauteur, les architectes romains préféraient en généralle système des 
ponts superposés, sans doute moins sensibles aux déformations latérales; cf. PH. LEVEAu, La 
construction, dans «Les Dossiers de l'Archéologie», 38, oct.-nov. 1979, p. 14. 
53 A Cherchel, le pont du Chabet Ilelouine montre encore des entretoises en pIace; cf. 
PH. LEvEAu, J.-L. PAlLLET,Aqueduc de Cherchel, 1976, p. 73, fig. 39 (p. 70), fig. 43 (p. 72), fig. 
60 (p. 96). 
54 L' emplacement de cette inscription qui a manifestement été arrachée se trouve à 12 assises, 
soit environ 6 mètres par rapport au sol anden Qa route actuelle a été surhaussée d'environ 50 cm). 
Nous avons vu plus haut (p. 714) que son arrachement pourrait avoir été volontaire et dater des 
environs de 1835 / 1836 
55 MÉLlX, «RSAC», 9, 1865, p. 28: «Les Kabyles des environs en ont fait depuis long-
temps un lieu de pélerinage: des superstitieux y viennent apporter de l'huile qu'ils répandent 
au pied de ce pilastre, espérant par là faire cesser la stérilité de leur femme». Au début du XXe 
siècIe, la légende n' était pas connue d'un jeune enfant qui se hissa à grands efforts sur le pilier 
pour embrasser «les mammelles de la romaine» (en fait Ies massifs compléments du phaUus 
susdit!), voir l'amusant récit d'A. IBAZlzEN, Le pont de Beréo'Mouch, 1979, p. 116-120. 
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Fig. 3 - Les trois piliers centraux du pont -aqueduc (el hanalat) de Tiahmalne. Dessin J.-
P. Laporte d'après photographies. A: Emplacement de l'inscription disparue. B: Le 
pha11us ai1é. C: Départ des arcs d' entretroisement disparus. 
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emprunté un tracé romain» 56. Elle continuait jusqu' à Si Abdallah, point à 
partir duquel il fallut faire un choix. En effet, au delà et à l'est de ce village, la 
crete se dirige vers la montagne nommée Tadrart 57, qui culmine à 520 mètres. 
La conduite se trouvant alors à une altitude d'environ 350m, devait passer 
soit au nord soit au sud. La position du tunnel d'El Habel montre queNonius 
Datus choisit de passer vers le sud. 
Un tracé nord abandonné? 
Cependant, si l' on suit sur photographie aérienne la crete vers l'est au delà 
de Sidi Abdallah, des traces confuses apparaissent de manière sporadique au 
nord et en contrebas. Au point X (C.L. 388/701), la photographie aérienne 
semble montrer une masse linéaire qui barre le haut de la conque d'un vallon. 
Il ne s'agit pas d'un accident naturel (par exemple d'une strate calcaire 
redressée à la verticale), car le pendage des couches géologiques des alentours 
ne correspond pas. Enfin la carte au lI50.000e 1886 révisée 1935 porte à cet 
endroit l'indication RR, qui semble s'appliquer à cette construction, sans que 
cela soit tout à fait certain 58. Il pourrait bien y avoir là des vestiges d'une 
importante construction linéaire antique. Ce ne peut pas etre une route, qui 
aurait épousé la courbe du vallon, soit verticalement par une montée puis une 
descente, soit horizontalement par une courbe suivant le me me niveau. Il ne 
reste guère que la possibilité d'un tronçon d' aqueduc différent de celui que nous 
connaissions jusqu 'id. En l' absence de prospection au sol, il convient de rester 
prudent. Mais, il faut désormais envisager que l'aqueduc de Bougie ait pu avoir 
une origine et une histoire plus mouvementée que celle que l'on imaginait 
jusqu'ici. 
Le tracé sud (D-E) 
Nous avons dit plus haut que Nonius Datus avait choisi de contourner 
"Tadrart" par le sud. Le tracé exact depuis Sidi Abdallah jusqu' au tunnel d'El 
Habel n'est pas certain, car il n'est pas facile de déterminer sur les photo-
graphies aériennes ce qui revient à la conduite antique, à l'aqueduc moderne, 
ou tout simplement à des chemins, encore que ceux-d soient beaucoup plus 
S6 J. BIREBENT, Aquae romana e, 1964, p. 468. 
57 En Kabyle, tadrart signifie "la montagne"; cette éminence n'a pas de nom spéeifique. 
58 Dans l'Atlas archéologique, f. VII, n. 7, Sto Gsell a noté ceci: «RR au nord de la montagne 
de Tadrart. Carte au 1/50.000». Gsell n'a done pas bénéficié d'indications précises sur ees ruines. 
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libres par rapport à la pente. La conduite moderne franchit ce tronçon presque 
en ligne droite par une pente rapide suivie apparemment par un siphon inversé. 
Bien que la question puisse se poser, il est peu probable qu'il en ait été de meme 
pour la conduite antique, qui a plutot serpenté le long du flanc sud de Tadrart, 
en épousant les nombreux ravins qui festonnent des pentes accentuées et 
fortement ravinées. Rien de dair n' apparait sur les photographies aériennes. 
Par contre, la carte au lI50.000e (modèle 1886 révisé 1935) indique dans ce 
secteur et à environ 360-355m d'altitude un chemin qui suit exactement une 
courbe de niveau sur un kilomètre à voI d' oiseau. Ce tracé, très inhabituel pour 
un sentier, pourrait représenter un tronçon de la conduite. 
La longueur du tracé au sol était largement supérieure à la ligne droite. 
Faute de mieux, j' estime à sept kilomètres la longueur au sol de la conduite 
entre Sidi Abdallah et l'entrée du tunnel d'El Habel. 
Le tunnel d'El Habel (E-F) 
A sept kilomètres à voI d' oiseau de Toudja, la ligne de crete, de direction 
est-ouest et d'environ 410 mètres d'altitude, vient rejoindre une ligne de crete 
sud-est/nord-ouest au delà de laquelle se développe la vallée de l'oued S'rir. 
Cette seconde ligne de crete est sensiblement plus haute (elle culmine à 520 m). 
L'aqueduc la franchissait par un tunnel, à 86 mètres au dessous du col qui sé-
pare en cet endroit les deux vallées de l'oued S'rir et de l'oued Dhir, affluents 
de la Soummam59• Bien que ce tunnel ait été réaménagé et réutilisé vers 1895 
pour l'aqueduc actuel, nous le connaissons fort mal. On recopie avec per-
sévérance la longueur de 428 m donnée en 1865 par Mélix, qui n'avait pu . 
parcourir (et donc mesurer) la galerie obstruée, tandis que les techniciens de la 
fin du XIXe siède qui la remirent en service firent état de 560 m60, chiffre 
auquel nous nous référerons désormais. 
L'entrée se trouve à 100 mètres à l'est du village d'El Habel, que la carte 
de 1965 localise d'ailleurs à 1 km trop à l'ouest, en raison d'une méprise 
compréhensible compte tenu de la méthode 61. Entièrement cimentée à l' époque 
moderne, elle présente encore toutefois un aspect voisin de son aménagement 
59 La hauteur de 86 m a été donnée par un anonyme, «Rev. af.», t. XIX, 1875, p. 336. Elle 
devrait naturellement etre vérifiée. 
60 Voir ci-dessus, p. 762 pour les indications disponibles sur l'aqueduc moderne. 
61 Sur la carte 1886 révisée 1935, l'indication "El Habel" se trouve entre deux figurations 
de village, l'un à droite, l'autre à gauche. Le cartographe de 1965 ne travaillant que sur 
photographies aériennes, a choisi d'appliquer le toponyme au village de gauche, alors que le 
vrai El Habel était celui de droite. 
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antique, dessiné en 1875 62• A moins de penser que l' eau ait pu etre laissée à ciel 
ouvert, les vestiges subsistants font imaginer là une sorte de tour dont la face 
avant se serait effondrée. Il y avait en tout cas une pièce rectangulaire dans 
laquelle on descendait par trois marches jusqu'à un bassin circulaire, dans 
lequell'eau de la conduite se déversait en arrivant de la gauche. Après avoir 
séjoumé brièvement dans le bassin, elle entrait dans le tunnel. Bien que 
modeste, cette entrée, surmontée d'une niche, aujourd'hui maçonnée, mais 
d'origine antique, présente un certain caractère monumental, avec moulure et 
arc aveugle. Les clés de la porte de fer (moderne) qui ferme le tunnel n'ayant 
pu etre retrouvées, nous ne disposons pas de description récente de la galerie. 
En 1875, un anonyme a indiqué que la voute n'était maçonnée que sur six 
mètres aux extrémités. Pour lui, «I 'intérieur n'est qu'un simple entaillement du 
sol, avec soubassement de conduite ... A dix mètres de l' entrée ouest, existe un 
regard en forme de puits circulaire maçonné» 63. Et il poursuivit ainsi: «Il est 
encore difficile de le traverser d'une extrémité à l'autre, parce que, vers le 
milieu de la longueur, les parois se sont nipprochées par suite du tassement des 
terres, mais c'est un travail de déblaiement fort peu considérable à effectuer; et 
il ne reste presque rien à faire pour rendre l'aqueduc à son ancienne destina-
tion»; cette dernière notation ne s'appliquait bien sur qu'au tunnel. 
Le regard «en forme de puits circulaire maçonné», à dix mètres seulement 
de l' entrée ouest, n' était probablement pas le seuI. Ceci montre que l' on utilisa 
ici la technique de forages horizontaux simultanés à partir de puits verticaux. 
Ce procédé permettait de multiplier les fronts de taille, et donc de réduire de 
manière importante le délai total. Mais ici, le tunnel devait passer sous une crete 
escarpée culminant à 86 mètres au dessus de la conduite. Rapidement, les puits 
à creuser auraient du avoir une telle profondeur qu'il devenait certainement 
plus économique de se contenter de forer seulement à l'horizontale64• Les 
conséquences techniques étaient importantes. Dans une galerie construite à 
faible profondeur, avec de nombreux puits, les erreurs angulaires, meme très 
sensibles, peuvent etre corrigées d'un puits à l' autre. Ici, rien de teI, il fallut sans 
doute creuser plusieurs centaines de mètres sans avoir de possibilité de corriger 
la direction. Un librator expérimenté commeNonius Datus aurait su garder le 
62 ANONYME, Aqueduc de Bougie, «Rev. af.», t.XIX, 1875, p. 334-6, pIan et élévation de 
l'entrée du tunnel. Ici, fig. 4. 
63 ANoNYME, ibidem, p. 335. 
64 On notera toutefois que des puits atteignent 80 m pour l' aqueduc de la Durance à Aix. Lors 
de la future exploration du tunnel de l' aqueduc de Saldae, il sera intéressant de noter quelle est la 
relation entre la hauteur des puits et l' espacement entre eux, et à partir de quelle épaisseur de terrain 
on renonça à pratiquer des puits verticaux. 
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Fig. 4 - Entrée ouest du tunnel d'El Habel. Elévation et pIan, dessin anonyme, 
«Rev. af.», 1875, p. 335. 
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cap; mais il n'était pas là ... Cette circonstance fut très certainement à l'origine 
de la mésaventure des Salditains 6S. 
Le débouché aval du tunnel, qui n'ajamais été examiné par un archéolo-
gue, est indiqué sur la carte 1886 modifiée 1935 (mais ne l'est plus sur la carte 
modèle 1965). 
TronçonF-G 
A partir de notre point p66, le relief imposait un large S vers le nord, 
correspondant au contoumement d'une crete, puis du ravin de tete de l'Ighil 
N'Bou Rebia. Pour ce tronçon, je n'ai pas pu repérer la conduite sur les 
photographies aériennes, mais le tracé est certain. 
Tronçon G (Si-Meftah)-H 
La conduite longeait une voie romaine très bien conservée en 1865, mais 
aujourd'hui détruite par la route moderne qui en a repris le tracé: «On remarque 
sur la route meme des vestiges considérables de l' aqueduc romain. Dans cet 
endroit est situé le tombeau du célèbre marabout appelé Sidi Nefta» 67. En 1888, 
Mercier est un peu plus précis; la conduite, souterraine, était «un simple canal 
de 0,20 md' ouverture maçonné en briques soutenues par un béton assez épais 
recouvert en dalles plates» 68. 
TronçonH-I 
La route moderne sinue le long de la pente ouest un peu en contrebas de 
la crete que la conduite antique suit en ligne presque parfaitement droite. Sur 
photographie aérienne, elle apparait nettement en relief par rapport au sol 
environnant. Certains des accidents de la crete ont certainement donné lieu à 
des ouvrages plus importants qu'un simple mur de soubassement. Mais aucun 
témoignage précis levé sur le terrain ne décrit pour l'instant ce tronçon. 
65 Nous examinoos plus loin, pp. 744-745, la nature des déboires des Salditains, à la 
lumière de l'inscription de Nonius Datus. 
66 J. BIREBENT, Aquae romanae, 1962, p. 468 décrit eo une phrase seulement le segment F-
O. Nous en donnons ici une présentation plus détai1lée. 
67 MÉUX, «RSAC», 9, 1865, p. 28. 
68 MERCIER, «BcrH», 1888, p.131-132. J. BlREBENT, Aquae romanae, 1962, p. 468, donne 
un croquis de cette section sans que nous sachions s'il l'a vue sur le terrain ou s'il l'a restituée 
d'après la description de Mercier. 
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TronçonI-J 
La conduite oblique vers l'est et adopte un tracé sinueux à partir du point 
I. Elle a été signalée dans ce secteur en un point que je ne sais pas situer avec 
précision: en 1865, à Tagrout-Imoulah, «des décombres et quelques traces de 
l'ancienne conduite d'eau gisent sur ce point à droite du chemin» 69. Plus loin, 
au dessus de Taourirt (Taourirt-n'ait-Rahma en 1865), «on trouve sur une 
étendue de 250 mètres, sur la route, des restes d' aqueduc très reconnaissables; 
on peut voir aussi seize pierres de taille à gauche du chemin et des matériaux 
de démolition dans le talus du fossé qui suit une direction transversale au 
chemin» 70. Il n'en reste rien aujourd'hui. 
TronçonJ-K 
La conduite parait avoir été détruite par l'aménagement du carrefour 
moderne entre la RN 24 et la route des cretes, au sud-ouest d'Adrar ou Farnou. 
Tronçon K-L-M 
La conduite réapparait très nettement sur photographie aérienne après 
avoir traversé la RN 24. Nous avons ici un témoignage précis de Mélix: «Adra-
rou-Farnou: des vestiges de canal sont presque enfouis dans la terre et espacés 
sur la droite parallèlement à la route. Ce point est important comme repère pour 
le relèvement de l' aqueduc romain» 71. À cet endroit, l' altitude est encore de 
330 mètres environ. Au delà, l' aqueduc plonge vers la plaine suivant un tracé 
bien visible sur les photographies aériennes. Il atteint la cote 211 au point M 
après seulement 2,3 km à voI d'oiseau, environ 2,5 km sur le terrain, soit une 
pente d'environ 4,76 %. Cette forte différence de niveau (47,6 mètres au 
kilomètre) supposait des dispositifs spéciaux, soit un système de chutes 72, soit 
69 MÉUX, «RSAC», 9 ,1865, p. 28. Le chemin muletier du XIX" siècle était probablement 
différent de la route actuelle, et plus proche de la crete. 
70 MÉUX, «RSAC», 9 ,1865, p. 28. 
71 MÉUX, «RSAC», 9,1865, p. 29. Le village nommé Adrar ou Famou se situe en fait au 
nord-est du point où fut repérée la conduite 
72 Des systèmes de chutes aménagées sont bien attestés sur différents aqueducs. A Autun, le 
grand aqueduc de Montjeu présentait 22 cascades, ruptures de pentes destinées à lutter contre le 
ilot trop rapide venu du Morvan, qui risquait de faire éclater la conduite. Quatorze d'entre elles 
(cascades 9 à 22) se suivent immédiatement au passage le plus dangereux formant un angle presque 
droit. P.-M. DuvAL, Travaux sur la Gaule, Il,1989 (coll. EFR, 116), p. 1046. D'autres aqueducs 
comportaient des systèmes de rupture de pente: Saint-Étienne, la Brévanne, Genève, Lyon, 
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une conduite forcée (il faudrait une prospection sur pIace pour trancher). Une 
autre solution serait de pIacer là les tuyaux de plomb signalés par Shaw au 
XVIIIC siècle 73. Compte tenu du prix de revient de ce matériau, on en avait 
sans doute limité l' emploi aux tronçons les plus pentus. Seule la prospection 
sur le terrain permettra (peut-etre) de trancher entre ces solutions. 
Le tronçon L-M a disparu dans l'aménagement du carrefour entre la RN 
24 et le chemin menant à Demous. 
Tronçon M-N (Demous) 
Le chemin qui longe le flanc sud du Gouraya, emprunte nettement le tracé 
de la conduite antique. Du point M jusqu'à Demous (point N), sur 2,8 km 
environ à voI d'oiseau, 3,5 km au sol, l'aqueduc descend de 211 à 160 m, soit 
une pente régulière de 1,46%. Demous, qui ne figure pas sur les carte s, se situait 
à la racine de l' arete que terminait le fort Clauzel. Ce point montrait des vestiges 
ainsi décrits en 1865: «Lorsqu'on arrive à Clauzel <en fait, à Demous>, on 
rencontre dans les terres, en contrebas du chemin, des fragments de maçonnerie 
répandus sur le sol; l' inspection de ces vestiges permet d' établir que l' aqueduc 
avait la forme cylindrique, et que les dimensions étaient les suivantes: diamètre 
intérieur: 0,45 m. épaisseur: 0,55 m. On peut voir sur le meme emplacement des 
débris provenant d'un aqueduc de force moindre. Diamètre intérieur: 0,25 m; 
épaisseur: 0,30 m. Ce sont sans doute les restes du conduit qui amenait dans le 
grand aqueduc venant de Toudja le tribut de la fontaine qui jaillit sur ce 
point» 74. 
Tronçon N-O (de Demous à la ville) 
La conduite devait continuer de meme, mais nous n'en avons pas de 
description précise, à l' exception de deux points: Sidi Ahmed Amokrane et le 
passage sous les fortifications modemes de Bougie. 
Dougga, Stora. Sur l'aqueduc de Stora, cf. H. VERTET, Les aqueducs de Rusicade, Joumées 
d'études sur les aqueducs romains, Lyon, 1977 (1983), p. 358. Sur l'aqueduc de Caesarea de 
Maurétanie, à l'amont du grand pont du Chabet nelouine, on avait installé trois sections de plans 
inclinés tombant dans des cylindres quijouaient le ròle des «marmites des géants» dans les torrents. 
La chUte d'eau brisait le courant. Le systeme est également attesté à Rome sur l'Aqua Marcia, 
d'autres sur de petits aqueducs. PII. LEVEAU, J.-L. P AIILET, Aqueduc de Cherchel, 1976, p. 76-77. 
73 Voir ci-dessus, p. 713, note lO. 
74 MÉUX, «RSAC», 9, 1865, p. 29, cité par DE VIGNERAL, loc. cit., p. 154. 
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Sidi Ahmed Amokrane 
En 1865, «aux portes de la ville de Bougie, et sur une étendue de plus de 
cent mètres, la route est bordée à droite par des vestiges de la conduite romaine. 
Un tronçon d'aqueduc se montre au dessus du sol. Il est surmonté d'un regard 
destiné à faciliter la visite de l'intérieur de l'ancienne conduite d'eau» 75. C'est 
probablement le meme tronçon, situé entre Si Amokrane et Sidi Touati, que 
Dewulf décrivit l'année suivante: «la conduite dans le voisinage de Bougie 
est formée de petits matériaux reliés entre eux par un mortier d'excellente 
qualité. Les parois intérieures sont recouvertes d'un bon ciment. Ce qui m'a 
frappé dans cette conduite d'eau, c'est la forme de sa section, qui est précisé-
ment celle des égouts modemes de Paris (voirfig. 5, c). Plusieurs coupes m'ont 
donné la meme section. Des lignes très régulières, formées sur les parois 
latérales par des dépòts calcaires, marquaient les niveaux ordinaires de l' eau de 
la conduite. La pente était de 0,25 m pour 175 m, et les regards étaient espacés 
de 48,70 m d'axe en axe. La section déterminée par les lignes de dépòts 
calcaires et la pente permettent de calculer quel était le débit ordinaire de la 
conduite, et on arrive au chiffre de 3600 litres par minute. D'après M. Mélix, 
la seule source d'Ain Seur débite 56,161litres par minute. Une faible partie des 
eaux de Toudja était donc amenée à Bougie. Le débit maximum de la conduite 
étaitde 7300litres parminute» 76,soit 121 litres par seconde, 10.512m3 parjour. 
Passage des fortifications modernes de Bougie 
«Dans les fossés creusés en 1866 -1867 à Bougie, en vue de la construction 
de nouvelles fortifications, cette conduite d' eau a été coupée. Elle se composait 
d'un simple parallélépipède de béton de 0,40 m de còté, ayant à l'intérieur une 
conduite mandrinée de 0,15 m de diamètre. Le béton avait été coulé dans une 
tranchée sur une épaisseur de 0,12 à 0,14 m; un mandrin avait été posé dans 
l'axe de la conduite, faisant suite à une section précédente, et ensuite recouvert 
d'une nouvelle couche de béton de 0,12 à 0,14 m d'épaisseur. Le mandrin se 
Tetirait dès que le béton de chaque section avait pris un peu de consistance, pour 
etre employé sur la section suivante» 77. 
75 Mmlx, «RSAC», 9,1865, p. 29; cf. CARETIE, Études, 1848, p. 10-11: «on trouve aussi à 
l'extérieur de l'ancienne enceinte, sur la route de fort Clauzel, des traces nombreuses dont il est 
facile de suivre la direction». 
76 E. DEWUI.F, «RSAC», 10, 1866, p. 317. 
n MERCIER, «BCI1I», 1888, p. 132. 




Fig. 5 - Coupes de la conduite. 
-A: ASi Meftah, d'après MERCIER, «BCfH», 1888, p.131 etJ. BIREBENr,Aquae 
romanae, 1962, p. 468. 
- BI et B2: A Demous, d'après Mrux, «RSAC», 9, 1865, p. 29 et pl. I. 
- C: A Sidi Ahmed Amokrane, d'après DSWULF, «RSAC», lO, 1866, pl. 
- D: Une conduite à }'entrée dans Bougie, d'après MERCIER, «BCfH», 1888, 
p.132. 
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Bassins de réception 
En arrivant à Bougie, l' aqueduc remplissait une série de grands bassins 78, 
étagés les uns au dessus des autres sur la pente du Gouraya. Gsell a considéré 
ces aménagements comme médiévaux. Ils peuvent en effet remonter à l' époque 
hammadide ocre siècle) ou hafside (XIIle-XIve siècles), en effet, la conduite 
elle-meme fut remaniée au Moyen Age dans la dernière partie de son cours. 
Grand réservoir au lt camp supérieur" 
Une branche de l'aqueduc de Toudja aboutissait dans la partie haute de la 
ville, derrière l'hopital civiI, dans un grand réservoir antique 79, qui semble 
avoir été précédé de vestiges peu nets de bassins de décantation d' époque 
indéterminée 80. 
Réparé plusieurs fois depuis l' époque romaine, ce grand réservoir fut 
restauré et remis en service de 1895-1896 pour accueillir les eaux du nouvel 
aqueduc81• En voici une description en 1865, don c avant sa restauration 82: «La 
citeme qui recevait les eaux de Toudja est située dans la partie nord-est du 
Camp supérieur. Elle est actuellement remplie à moitié par Ies débris de 
démolition provenant de voiìtes et par Ies terres qu'elles supportaient. Ce 
bassin, qui a la forme d'un carré long de 15,85 m de Iargeur sur 29,60 m (= lO 
pieds) de longueur, a une profondeur de 15,50 m». Deux rangées de piliers 
partageaient l'intérieur en trois vaisseaux et portaient les voiìtes. La capacité 
pouvait atteindre 7.271 mètres cubes. Mélix continue ainsi: «Il présente des 
extrémités au nord et au sud; la face ouest est parallèle au chemin qui conduit 
à la porte du grand ravin. Il y a dans la partie supérieure de la face est une entrée 
avec un escalier aujourd'hui impraticable, qui va longer intérieurement la face 
sud pour arriver au radier. Cette citeme, dont la construction re monte assuré-
ment aux premières années de l'occupation romaine, a été souvent restaurée; 
elle porte de nombreuses traces de travaux plus récents». Elle fut remise en 
service en 1895, au moment de la construction de l'aqueduc moderne. 
78 DELAMARE,Exploration,pl. V,àdroite. DEWULF, «RSAC», lO, 1866,p. 316-319. MERClER, 
~BCfH», 1888, p. 132. GSELL, Monuments antiques, t.I, 1901, p. 251. DE BEYUÉ, Kalaa des Beni 
Hammad, 1909, pl. VI. 
79 ST. GSELL, Atlas archéologique, feuille VII, 12, n. 13. 
80 ST. GSELL, Monuments antiques, I, p. 276-278. 
al ST. GSELL, Atlas archéologique, feuille VII, n. 13 et Monuments antiques, I, p. 276-278. 
52 MÉLIX, «RSAC», 9,1865, p. 30. 
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Fig. 6 - Le grand réservoir du "Camp supérieur". D'après FÉRAUD, «RSAC», 9, 1865, 
pl.l. 
Notes sur l'aqueduc de Saldae (Bougie) 735 
Capacité de l'aqueduc 
A 51.161 litres par minute, la résurgence de Toudja donne environ 
80.640 m3 par jour. Il est certain que seuI e une faible parti e de ce fIot 
important était amené jusqu'à Saldae. Philippe Leveau a estimé que l'aque-
duc antique pouvait débiter une dizaine de milliers de mètres cubes par jour 83. 
On a pensé que l'indication de 5 modii portée sur le monument de Nonius 
Datus pourrait indiquer un débit de 25 à 26.000 mètres cubes par jour (300 
litres par seconde) 84. La différence, du simple au double, reste mince compte 
tenu de l'imprécision des données techniques de base. Mais il n'est pas sur 
que ces 5 modii concernent vraiment le débit de l'aqueduc de Sa Ida e 85. 
D'autres approches sont possibles à partir des caractéristiques techni-
ques relevées. Nous disposons en effet de plusieurs indications sur les coupes 
de la conduite maçonnée. Celle de Si Meftah appartenait sans aucun doute à 
l'aqueduc antique, dans une section où la pente faible permettait un simple 
canal en D, recouvert de dalles; mais la section de 0,20m de còté parait très 
faible; on peut se demanders'il n'y avait pas une autre conduite. Les tronçons 
signalés à Demous étaient des conduites forcées, entièrement fermées, plus 
adaptées à des pentes rapides. La méconnaissance de ces pentes ne permet pas 
de calculer le débit maximal. 
A Sidi Amokrane, on connait la section mouillée (indiquée par deux 
Iignes de dépòts calcaires) et la pente, ce qui permet des calculs approxima-
tifs 86• En 1866, le débitjournalier sur ce tronçon a été estimé par un homme 
de l'art à 5.184 m3/jour (3600 litres par minute, 60 litres par seconde) en 
moyenne et 10.512 m3/jour (7300 1/mn, 1211/s) au maximum 87. On peut sans 
doute s'arreter à ces chiffres, qui demanderaient toutefois à etre confirmés. 
83 PII. LEVEAU, sv. "Saldae", Die Wassersorgung antiker Welt,loc. cit., 1988, p. 215-218. 
84 Voir ci-dessous, p. 752. 
85 Voir ci-dessous, p. 752. 
86 Pour un calcul de débit des aqueducs, voir par ex empIe la formule de Bazin citée par 
PH. LEVEAU et I.-L. PAILLET,Aqueduc de Cherchel, p. 65. Il est dair que son application, assez 
aisée en principe, nécessite une connaissance des paramètres techniques nettement supérieure 
à celle dont nous disposons aujourd'hui pour l'aqueduc de Saldae. 
81 DEWULF, «RSAC», 10, 1866, p. 317. 
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D) LE DOSSIER ÉPIGRAPHIQUE DU TUNNEL 
Une partie du dossier administratif de l'aqueduc antique de Bougie a été 
conservée sur une stèle épigraphe de Lambèse qui permet de reconstituer le 
déroulement d'une péripétie majeure: le percement du tunnel d'El Abel. 
Souvent cité, ce document mérite cependant un réexamen attentif. 
Découverte en 1866 à 400 m à l'est des principia de Lambèse 88, en 
remploi dans un mur antique, cette stèle fut offerte en 1896 à la ville de Bougie, 
à l' occasion de l' achèvement de l' aqueduc moderne 89. Elle est depuis cette 
époque juchée sur un sode en fonte sur une petite pIace en face de la Mairie 
(A.P.C.). Le cippe hexagonal est haut de 1,65 m; chaque face est large de 0,45m. 
A première vue, le monument semble complet. En fait, seule la moitié 
antérieure est antique 90. Le début et la fin du texte devaient se trouver sur la 
partie postérìeure manquante. Chaque face est divisée en trois parties. En haut, 
le buste d'une divinité féminine, dont la tete est cassée; son nom est inscrìt en 
dessous dans un cartouche à queues d' aronde. Le reste de la pierre est occupé 
par une longue inscription, qui devait couvrir les six faces du monument. Sur 
les trois faces subsistantes, les trois divinités sont la Patience, le Courage, 
l'Espérance ; la première et la troisième sont complètement vetues; la seconde 
est représentée en Amazone, le sein droit découvert et un baudrier sur l' épaule. 
La partie conservée de l'inscription comporte 84 Iignes. Les lettres sont hautes 
de 2,5 cm; à l'exception des Iignes 64 à 84 (1,5 cm); les noms des Vertus, aux 
Iignes 1, 27 et 52 sont hauts de 5 cm. 
88 ClL VIII 2728 = 18122 = ILS 5795. R. CAGNAT, Musée de Lambèse, 1895, p. 67-71, pl. 
VI, fig. 1. Texte reproduit avec quelques rectifications de lecture par Y. LE BOIIEC, La Troisième 
LégionAuguste, 1979, p. 212, note 269, p. 378 et 533. Traduetions: P.-A. FÉVRIER, «Les dossiers 
de l'Archéologie>>, n. 38, 1979, p. 88-89, et J.-P. MARTIN, Le siècle des Antonins, 1977, p. 56-58. 
Commentaires: lLS 5795; GSELL,Monuments antiques, t.I, 1901, p. 249, sq. Un moulage, sur lequei 
l'inscription est rehaussée de rouge, est conservé à Rome, au Museo de la Civiltà Romana. Lors 
de sa découverte en 1866, celte inscription a particulièrement marqué la psychologie des Français, 
cf. J. HEURGON, L' auvre archéologique française enAIgérie, «Bull. Ass. Guillaume Budé», 1956, 
fase. 4; p. 6-7. 
89 D.L.(?), Attribution d'un cippe à la ville de Bougie, «Rev. af.», XL, 1896, p. 84. 
90 Peu avant le transfert de la pierre à Bougie, CAGNAT, loc. cit., p. 67, notait que «la moitié 
du monument a disparu aujourd'hui, si bien qu'il ne reste plus que trois faces»; ce qui correspond 
bien au dessin donné par FÉRAUD, «RSAC», XII, 1868, pl. (ici, fig. 7). A l' arrivée à Bougie, la pierre 
a été flanquée d'un parallélépipède demi-hexagonal identique qui reconstitue le cippe hexagonai 
d'origine. Les faees modemes ont été taillées en prenant pour modèle Ies faces antiques 
suhsistantes. L'emplacement des inscriptions disparues a été utilisé pour seeller des plaques de 
falence rappelant l'histoire de l'aqueduc antique et celle de l'aqueduc moderne qui a pris sa pIace 
(voir ci-dessous en annexe 4 un résumé de ces indications). 
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Fig. 7 - La partie antique de la dédicace de Nonius Datus, d'après FÉRAUD, «RSAC», 
12,1868, pl. V. 
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Le vétéran Nonius Datus, qui a lui-meme rédigé ce texte, y a rassemblé 
plusieurs pièces administratives concemant ce qu'il considérait comme son 
reuvre maitresse, la construction de l' aqueduc de Bougie. Ce sont pour 
l'essentiel des copi es de lettres échangées par son supérieur hiérarchique, le 
légat de la Legio III Augusta, et le procurateur de Maurétanie Césarienne. La 
pratique n'est pas exceptionnelle en soi 91. Ces documents ne sont pas donnés 
dans l'ordre chronoIogique: Nonius Datus a d'abord inclus dans son récit Ies 
pièces qui lui paraissaient les plus importantes, puis a donné à la suite d' autres 
qu'il devait considérer comme annexes. La distinction est très nette, car il fit 
graver ces demières en caractères plus petits et les fit précéder des mots: «Ut 
lucidius labor meus circa duc(tum) hoc Saldense pareret aliquas epistulas 
subieci», «Pour éclairer mon travail sur cet aqueduc de Saldae, j'ai ajouté 
quelques lettres». Compte tenu des lacunes initiale et finale, la composition du 
texte ne peut etre qu' approchée. Elle prend une certaine teinte religieuse 92, car 
le haut de la pierre montre les bustes de Patientia, Virtus et Spes, vertus 
divinisées que Nonius Datus voulait honorer et remercier. C'étaient aussi 
celles dont il avait diì faire montre dans cette affaire. Sans que cela enlève 
rien à l'intéret de ce document, il convient en effet de garder à l'esprit qu'il 
s'agit d'abord d'un monument d'auto-satisfaction et d'auto-glorification. Le 
librator l'avait peut-etre destiné à sa propre tombe 93, pour que la postérité se 
souvienne de lui. Il y a d'ailleurs réussi auprès des archéologues et des 
historiens modemes, après un intermède de 17 siècles d'oubli ... 
1 - La genèse de l'affaire (vers 137). 
Nous ne savons pas comment la ville de Saldae envisagea, prépara, puis 
décida la construction d'un aqueduc. Elle dut sans doute constater rapidement 
la difficulté technique du travail 94• Il fallait un librator, c'est-à-dire un 
géomètre spécialiste du maniement de la libra, un niveau optique utilisé pour 
le nivellement 9S. Meme s'il ne se limitait pas à I 'hydraulique, le librator était 
91 Les colons des domaines impériaux africains faisaient parfois graver dans la pierre leur 
correspondance avec les bureaux impériaux. Voie également le "marbre de Thorigny", e/L XIII 
3162. H.-G. PFLAUM, Le marbre ou Thorigny, Bib. Ecole Chartes 292, 1948, 71p. 
92 Le caractère eeligieux du monument a été souligné par Y. LE BoHEC, Troisième Légion 
Auguste, 1985, p. 379. 
93 La destination funéraire a été évoquée notamment pae R. CAGNAT, Musée de Lambèse, 
1895, p. 70. 
904 Sur la nature de cette difficulté, cf. ci-dessus, p. 717. 
9S Cf. DAREMBERG et SAGUO, Dict. Ant., s.v. "libralor'. Libra est également le nom du relevé 
issu de nivellement lui-meme. 
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particulièrement qualifié pour mesurer les différences de niveau 96 et détermi-
ner le tracé des aqueducs. On pourrait traduire son titre par celui d'ingénieur 
topographe. Pendant le haut Empire, il était en général militaire 97. 
Meme à l'échelon d'une province, on n'avait que rarement besoin d'un tel 
spécialiste, aussi fallait-il s'adresser aux autorités qui pouvaient en disposer, 
quelquefois directement l' empereur 98. La ville de Sa Ida e s' adressa ici pour ce 
faire à son représentant dans la province, le Procurateur de Maurétanie 
Césarienne, Petronius Celer, attesté dans cette fonction en 137 99• Celui-ci fit 
appel au Légat de la IIIc légion Auguste. 
2 - Le détachement d'un expert militaire 
Du coté militaire, la demande était recevable, car traditionnellement, 
l'armée détachait des sous-officiers ou des spécialistes qu'elle plaçait à 
la disposition de certains secteurs de la vie économique, carrières, cons-
tructions ou travaux de génie civil 1oo• Le Légat de la IIIC légion Augus-
96 Au premier siècle, Trajan conseilla à Pline le Jeune de demander un niveleur au procurateur 
de Mysie, pour étudier si le lac de Nicomédie ne risquerait pas de se vider si on tentai t de le relier 
à la mero Pline le Jeune, Correspondance, ed. Marcel Durry, Belles Lettres, 1947, livre X, lettre 42, 
p. 41-42: Potest nos sollicitare lacus iste committere ilIum mari velimus. Sed piane explorandum 
est diligenter ne, si dimissus in mare fuerit, totus effluat, certe quantum aquarum et unde accipiat. 
Poteris a Calpurnio Macro petere libratorem, et ego hinc aliquem tibi peritum eius modi operum 
mittam: «Le lac dont tu me parles pourrait me donner envie de le joindre à la mero Mais il faut étudier 
avec le plus grand soin si une fois relié à la mer, il ne s'y déversera pas en entier, et en tous cas 
combien il reçoit d'eau et d'oò. Tu pourras demander un niveleur (librator) à Calpumius Macer, 
et moi je t'enverrai d'ici un spécialiste de ce genre de travaux~. Sur Calpurnius Macer, légat 
impérial de la province de Mésie inférieure, cf. CIL III, 777. E GROAG, A. SElN, P.I.R., II, Berlin, 
1936, pp. 53-54. 
'17 Pour le haut Empire, la quasi totalité des libratores connus sont militaires, alors qu' au bas 
Empire, on comptera parmi eux des artifices civils. Code Théodosien, 13, 4, 2. 
98 Pline le Jeune, gouvemeur de Bitbynie, demanda à Trajan de lui procurer un ingénieur 
ou un architecte (libratorem vel architectum), pour mener à bout l'aqueduc de Nicomédie; 
Pline et Trajan, Correspondance, (lettre 37 dans l'édition M. DURRY, Les Belles Lettres, 1947, 
livre X, p. 37-38); voir également la réponse de Trajan (lettre 38). 
99 B.E. THOMASSON, Laterculi, 41, col 410, n. 11. B.E. THOMASSON, Die Statthalter der 
romischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diocletianus, Lund, 1960, t. II, p. 255. A. 
MAGiONCALDA, I procuratori-governatori delle due Mauretaniae, dans M. CmuSTOL e A. MA-
G10NCALDA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, Sassari, 1989, p. 19. Un fragment 
d'inscription mentionnant C. Petronius Celer a été découvert à Cherchel: PH. LEvEAu, N. 
BENSEDDlK et F. RoUMANE, Nouvelles inscriptions de Cherchel, «BAA», V, 1971-1974, p. 176, 
n. 4, =A.E. 1976,738. 
100 J.-M. CARRI~, Le r6le économique de l'Armée dans l'Egypte romaine, Colloque 
Armées et Fiscalité dans le monde antique, 1977, p. 373-374. J. LESQUIER, L'armée romaine 
d'Auguste à Dioclétien, Le Caire, 1918, p. 239 sq. 
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te 101, qui disposait de tels spécialistes 102, aeeéda done à la demande du Pro-
curateur de Césarienne. Il ehoisit un certain Nonius Datus 103. Librator à cette 
époque (done vers 137), ce demier sera evocatus en 149, puis veteranus libra-
tor vers 153. 
3 - La remise des plans (vers 137) 
Nonius Datus vint à Sa Ida e pour prendre les mesures, faire le nivellement, 
indiquer le traeé. Bien qu'il ne l'ait pas précisé, ear cela allait de soi, il utilisa 
eertainement groma et chorobate suivant la teehnique maintenant bien con-
nue 104. A l'issue de sa mission, il remit au gouvemeur de Césarienne laforma 
de l'aquedue, e'est-à-dire sans doute à la fois un pIan 105, et les instruetions 
éerites guidant la réalisation teehnique. Ce doeument est mentionné par Nonius 
Datus, alors que, raeontant l'inauguration de l'aquedue, il se remémore les 
débuts de son aventure: primus libram feceram, ductum atsignaveram, fieri 
institueram secundum formam quam Petronio Celeri pro( curatori) dederam. 
Le nivellement ayant été effeetué, les plans réalisés et remis au proeurateur de 
Césarienne (plutot qu' aux autorités de Saldae, remarquons-Ie), Nonius Datus 
repartit sans doute vers sa gamison de Lambèse. Il avait done donné un appui 
teehnique décisif mais ponetuel. 
4 - Une visite de contrale (peu avant 150) 
Porcius Vetustinus, gouvemeur de Césarienne, éerivit àL. Novius Crispi-
nus, légat propréteur de la lIre Légion Auguste pour le remercier d' avoir laissé 
101 Nous ne savons pas en toute certitude quel était le correspondant de Petronius Celer, 
peut-etre Q. Cassius Secundus, attesté comme Ugat de la Legio III Augusta en 138. R.E., III, 2, 
1744, n. 88; Suppl. XIII, 318;P.I.R., 521, ThOMAsSON, 170-171. Y.1.EBOIIEc,La troisi~me légion 
Auguste, 1989, p. 125. 
102 On connait plusieurs libratores de la Legio III Augusta, Y. LE BOHEc, La troisième légion 
Auguste, 1989, p. 212. Voir également un librator discens (élève) dans l'Aurès sous Alexandre 
Sévère, L. wcm, Un aqueduc romain dans l'Aur~s, «Rev. af.», 85,1941, p. 29-30 (=Etudes, p. 
267-270) =A.E., 1942-1943,93. 
103 Y. LE BOHEc, La troisi~me légion Auguste, 1989, p. 212. 
104 l-P. ADAM, Groma et chorobate, Exercices de topographie antique, «MEFRA», 94, 
1982, p. 1003-1029. 
105 A l'époque flavienne, une unité militaire pIace une bome de délimitation à Henchir 
Meskine, entre Thabora et Thinissua; elle agit en suivant les indications d'un document carto-
graphique, la forma Martiana. CIL VIll23910; N. DuvAL, S. LANCELetY. LE BoHEC,Lagarnison 
de Carthage sous l'Empire, «BCfH», 1984, p. 49. 
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venir Nonius Datus à Saldae et lui demander de l'y laisser quelques mois de 
plus. 
Porci Vetustini ad Crispinum: «Benignissime domine, feeisti et pro 
eetera humanitate ae benivolentia tua, quod misisti ad me Nonium Datum 
evoeatum, uti traetare[ m] eum eo de operibus, quae euranda suseepit. Et ideo, 
quamquam tempore urguerer et Caesarea(m) 106 festinarem, tamen Saldas 
exeueurri et aquae duetum bene inehoatum, sed magni operis inspexi et quod 
absolvi sine euram Noni Dati non potest, qui it simul diligenter et fideliter 
traetavit. Et ideo rogaturus eram, concedere nobis, uti mensibus aliquis rei 
agenda e immoraretur, nisi incidisset <in> infirmitatem eontractam <ex 
laboribus?> ... ». 
(Lettre de) Porcius Vetustinus à Crispinus: «Très généreux maitre, tu as 
fait tant par humanité que par bienveillanee, que tu m'as envoyé l'evocatus 
Nonius Datus, pour que je traite avee lui des travaux qu'il a entrepris. Et pour 
cette raison, bien que j' ai manqué de temps et que j' aie été pressé de me rendre 
à Caesarea, cependant, j'ai fait un détour par Saldae et j'ai inspeeté l'aque-
due, bien commencé mais en grands travaux (?). Et parce qu'il ne peut etre 
achevé sans la surveillanee de Nonius Datus, qui s'en est oeeupé à la fois avee 
diligence et fidélité. Et pour cette raison,je devais te demander de nous accorder 
qu'il reste quelques mois, pour gérer la ehose, à moins qu'il ne tombe dans la 
maladie contraetée (à l'occasion des travaux?)>>. 
Porcius Vetustinus, successeur de Petronius Celer comme procurateur 
de Césarienne, est eonnu par un diplome militaire de 150 107• L. Novius 
Crispinus, légat propréteur de la Legio III Augusta, est attesté sur des inserip-
tions des années 147-149 108; en 149 ou 150, il était eonsul suffeet, don e la lettre 
que lui adressePorcius Vetustinus est antérieure à 150. On connait le légat des 
années 145-146, consul de 147, C. Prastina Paeatus. La présente lettre est done 
postérieure à 146 et antérieure à 150 109• Porcius Vetustinus étant (encore) 
106 Contrairement à J. CARCOPINO, La fin duMaroc romain, «MEFR», 1940, p. 406 =A.E., 
1941,117, nous acceptons la lecture Caesarea(m). 
107 ILS 9056 (Brigetio). B.E. THoMASSON, Statthalter, II, 1960, p. 256. MAGlONCAlDA, I 
procuratori,loc. cit., p.19. 
108 B.E. THOMASSON, R.E., suppl. XIII, 1973, col 318. Y. LE BoHEC, Troisième Légion 
Auguste, 1989, p. 212, note 270. 
109 Ceci permet de faire commencer au moins dès 149 le gouvemement de la Césarienne par 
Porcius Vetustinus, que Thomasson ne plaçait qu'en 150 (B.E. THOMASSON, Statthalter, II, 1960, 
p. 256), suivant une tendance d'aiIIeurs générale. II revient à Y. LE BoHEC, Troisième Légion 
Auguste, p. 212, note 270, d'avoir remarqué que sa lettre à L. Nonius Crispinus impliquait qu'iI 
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procurateur en 150, elle doit se situer plutot vers la fin de la période 147-149. 
Nonius Datus était alors evocatus, c'est-à-dire vétéran rappelé au service (ou 
maintenu sous les enseignes). D'un point de vue purement militaire, ceci 
confirme l' existence d' évocats venus des légions et leur demeurant attachés 110. 
L'aqueduc était bien entamé. Porcius Vetustinus demandait à ce que 
Nonius Datus vienne suivre les travaux pendant quelques mois. Le procura-
teur de Césarienne assumait ainsi scrupuleusement une responsabilité qui lui 
incombait 111. Le légat de la Legio III Augusta accéda à sa demande. Pour 
l'instant, tout semblait bien se dérouler. Nonius Datus dut mettre en pIace le 
chantier ou suivre les travaux quelque temps avant de repartir pour Lambèse. 
Rien dans le texte n'évoque l'intervention de la main-d'reuvre militaire à 
ce stade. Ce sont donc les services techniques de Saldae, ou des entreprises 
payées par la ville, auxquelles incombèrent les travaux. Ils avaient sans doute 
commencé simultanément la construction des parties aériennes et souterraines. 
5 - Le percement du tunnel 
Le percement du tunnel avait probablement déjà commencé lors du 
second passage de Nonius Datus. En effet, cette opération était l'une des plus 
longues que l'on avait à faire, l'une de celle qu'il convenait d'entamer au plus 
tot. La technique était bien connue 112. L'aqueduc de Nimes en donne des 
exemples intéressants, bien que le travail y ait été fort négligé 113. On com-
était déjà en fonction auparavant. Son prédécesseur, T. Flavius Priscus c. Gallonius Fronto, est 
attesté entre 145 et 149, A. MAGIONCALDA, I procuratori, loc. cit., p. 19. J.-P.I..APoRTE, Rapidum, 
1989, p. 212, n. 7. 
110 Y. LE BoHEC, Troisième LégionAuguste, 1989, p. 212 et note 272. 
111 Ulpien, Du livre II sur la fonction de proconsuJ, Digeste, I, 16, 7: «IJ doit inspecter les 
édifices religieux et les bAtiment publics afin de voir s'ils sont en bon état ou s'ils nécessitent 
quelque réfection. Si des constructions ont été engagées, il doit se préoccuper de les faire achever, 
pour autaot que la commune en ait les moyens, et de nommer selon I 'usage des curateurs de travaux 
efficaces, ainsi que de foumir les services de militaires (ministeria quoque militaria), afin d'aider 
ces curateurs pour ces travaux éventuels». Ce texte à l'usage des proconsuls était en fait utilisable 
par les autres gouvemeurs. Rédigé sous Caracalla, il consacre un usage plus aocien: le contrale de 
l'état des bàtiments publics et de leur achèvement représentait déjà l' essentiel de l' activité de Pline 
le Jeune en Bithynie, avec la vérification des comptes. Cf. F. JACQUES, Les cités de l'Occident 
romain, du 1~ siècle avant I.-C. au VIe siècle après I.-C., Documents traduits et commentés par 
F. JACQUES, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 165-166, texte 90. 
112 Voir notamment Héron d'AJexandrie, Traité sur la Dioptre, eh. XV: "Percer une 
montagne par un tunnel rectiligne, étant donné sur la montagne les orifices du tunnel". 
113 L 'Aqueduc de Nimes, et le Pont du Gard, Archéologie, Géosystème et Histoire, sous la 
direction de G. FABRE, J.-L FIOIES, et J.-L. PAllLET, CNRS, 1991, p. 299-315, n. 4: Creusement 
des galeries. 
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mençait à creuser le tunnel par les deux bouts. On forait les galeries à partir de 
puits creusés à partir de la surface jusqu' au niveau requis. En soi, le percement 
de telles conduites souterraines n'était pas une prouesse éclatante. 
Ici, la galerie traversait des schistes, faciles à perforer; elle n' était pas 
particulièrement longue 114. La disposition du terrain était à la fois favorable et 
défavorable. Nonius Datus a donné à ce sujet une précieuse indication techni-
que: <<Rigor autem depalatus erat supra montem ab orientem in occidentem». 
«Le tracé avait été déterminé par des jalons (depalatus = piqueté) placés sur la 
montagne d'est en ouest». Cette particularité a été fort bien relevée et analysée 
par J.-P. Adam 11S: «Il faut entendre par là que le tracé ne contoumait pas la 
montagne et se contentait, ce qui est toujours préférable lorsque le relief ne s 'y 
oppose pas, de conserver la me me direction en surface, ce qui permettait, lors 
du creusement, de conserver un alignement vérifiable en permanence de part 
et d'autre». Le travail était donc en théorie facile, au moins dans la vérification 
de l'alignement vertical. 
Malgré toutes ces facilités, les entreprises locales ne surent pas mettre en 
reuvre les plans qui leur avaient été remis. Il est intéressant de voir pourquoi. 
On rencontre ici une limite de la technique antique: d' autres aqueducs montrent 
des erreurs de direction dans le creusement des galeries 116. Des anomalies de 
ce type sont d'ailleurs encore attestées au XIXc siècle 117. Il semble que certains 
114 Dès le VIe siècle avant J .-C .• Eupalinos avait construit un tunnel de près de 1100 m de long 
pour alimenter en eau la ville de Samos. CH. FABRIC1US, «Athenische Mitteilungen». t. 9,1884, p. 
159 et sq. J.-G. LANoELS. Engineering in the Ancient World, Londres 1978, p. 40. J.-P. ADAM. 
Groma et chorobate, Exercices de topographie antique, «MEFRA». 94, 1982, p. 1006, note 11. 
HERMANN J. KIENASf. Bauplanung und Bautheorie der Antike. Berlin. 1984 (Deutsches Arch. 
Institut), p.l04-HO: "Planung undAusfiihrung des tunels Eupalinos". C'est Hérodote (III. 60), qui 
donne le nom de l'architecte. Eupalinos. responsable de cet ouvrage d'art sous le règne de 
Polycrates (troisième quart du VIe siècle av J.-C.). Cet aqueduc est long de 1100 m et passe sous 
une colline de 300 m de hauteur, avec un section carrée allant de 1,70 m à 2,40 m. Tout donne à 
penser que le percement fut effectué en commençant à chaque extrémité, en raison des rectifica-
tions de direction et d'une différence de hauteur visible aux abords supposés de la jonction des 
deux galeries. 
115 J.-P. ADAM. Groma et chorobate, «MEFRA», 94. 1982, p. 1025. 
116 Parmi les erreurs d'alignement repérées dans des galeries d'aqueduc antiques, citons 
l'aqueduc de Nimes, particulièrement négligé sur ce point. Cf. Aqueduc de Nimes, 1991. p. 306: 
"Problèmes de nivellement et de pilotage". Les erreurs repérées au niveau des raccordements sont 
parfois considérables: jusqu' à deux mètres, alors que les puits n' étaient espacés que d'une trentaine 
de mètres. Deux galeries de pilotage se croisèrent meme pendant plusieurs mètres sans se 
rencontrer, alors qu'elles n'étaient qu'à quelques décimètres l'une de l'autre.Aqueduc de Nimes, 
p.310. 
117 F. FATOU, Procédés historiques de creusement des galeries. Les souterrains du canal 
du Verdon (1865-1875), Tunnels et ouvrages souterrains, Journées d'études CE/F/C/, 
novembre 1984, p. 273-282. Une entreprise a réussi la galerie de Maurras (4136 m. lO puits) 
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entrepreneurs anciens n'aient pas su reporter aisément au fond d'un puits une 
direction repérée en surface, ce qui nous parait pourtant simple puisqu'il suffit 
de deux fils à plomb 118. Nombre des tunnels d'aqueducs se trouvaient à faible 
profondeur (moins de lO mètres). Dans ce cas, on jalonnait le tracé et on 
creusait des puits espacés d'une trentaine de mètres que l'onjoignait de proche 
en proche par des tronçons de galeries. Ceci permettait à la fois de multiplier 
les fronts de taille et de rectifier les erreurs de direction sans qu' elles se 
cumulent. Mais tel n'était plus le cas si chacune des deux demi-galeries avait 
une centaine de mètres ou plus. Un écart angulaire minime au départ pouvait 
devenir considérable. 
Or la crete à franchir culminait à 86 mètres au dessus du niveau du tunnel 
d'El Habel. Rapidement, l'épaisseur du terrain rendit plus couteux le creuse-
ment périodique de puits, et l' on dut les espacer. Il fallut probablement creuser 
la section centrale sur une forte longueur (plusieurs centaines de mètres?) sans 
aucun puits. C'est alors que se produisit l'erreur. Sa nature est précisée par le 
diagnostic de Nonius Datus: «superior fossura dextram petit ad meridiem 
versus, inferior similiter dextram suam petit ad septentrionem: duae ergo 
partes relicto rigore errabant ... »: «La galerie supérieure déviait à droite du 
coté du sud; la galerie inférieure à droite également du coté du nord. Les deux 
tronçons, en s'écartant de la ligne droite (rigor), suivaient donc une fausse 
direction .... » Ils n'avaient don c guère de chance de se rencontrer. 
Les mots "supérieure" et "inférieure" ne doivent pas tromper. Nonius Da-
tus, qui s'est bien rendu compte de leur ambigulté, a tenu à préciser ce qu' il 
entendait par là: <<Ne quis tamen legenti error fiat de fossuris, quot est scriptum 
'superior' et 'inferior', sic intellegamus: superior est pars qua cuniculus 
aquam recepit, inferior, qua emittit». «Pour qu'on ne puisse se tromper sur les 
travaux de creusement, voici ce que j' entends par supérieure et inférieure: la 
galerie supérieure (= amont) est celle par laquelle l' eau arrive, la galerie 
inférieure (= aval) est celle par laquelle l'eau sort». Le texte est donc précis: 
l' erreur ne s'est pas produite dans un pIan vertical, mais dans un pIan horizontal. 
Il y a là un point important en ce qui concerne le role de l'Armée dans la 
construction de l'aqueduc de Saldae. S'il y a eu erreur dans le percement du 
tunnel, c'est précisément parce queNonius Datus n'avait pas suivi de bout en 
bout le creusement du tunnel et n'était pas resté suffisamment sur pIace pour 
surveiller le chantier de bout en bout. 
tandis qu'une autre a commis des erreurs importantes dans le creusement de la galerie de 
Ginnasservis (5283 m, 12 puits). Le canal du Verdon à Aix en fournit d'autres exemples. 
118 Voir une proposition dansAqueduc de Nimes, 1991, p. 305-306. 
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On commença à se douter de quelque chose lorsque l'on s'aperçut que la 
somme des longueurs déjà creusées était supérieure à l'épaisseur de la monta-
gne: «per/oratio operis cuniculi longior erat effect( a) quam montis spatium». 
À Nimes, il fallut sans doute près un an de travail pour creuser les 111 m de la 
galerie des Cantarelles 119 dans des conditions il est vrai beaucoup plus 
favorables puisque la faible profondeur permettait de multiplier puits et donc 
équipes au travail. À Saldae, on avait sans doute déjà déployé trois ou qua tre 
ans d' efforts lorsque l' on s' aperçut de l'impasse technique! Un peu d' expérien-
ce des travaux publics permet d'imaginer 18 siècles plus tard l'affolement 
grandissant des acteurs. 
Une fois épuisés le délai convenu et les crédits prévus, les services 
techniques arguèrent certainement de difficultés imprévues pour expliquer le 
retard; ils obtinrent sans doute un nouveau délai, pendant lequel ils s' activèrent 
de plus belle, ouvrant peut-etre une ou des galeries rayonnantes 120. Il fallut un 
temps certain avant que la vérité n'éc1ate, que les entreprises n'admettent leur 
incapacité aux responsables politiques locaux. Ceux-ci découvrirent sans 
daute tardivement qu'ils avaient doté leur ville d'un aqueduc entièrement 
terminé, mais qui ne fonctionnait pas faute du percement de quelques dizaines 
de mètres de rocher. La situation était grave: les membres du corps municipal 
pouvaient redouter d' etre accusés de négligence, et meme, suivant une constan-
te de la politique romaine, d'en répondre sur leurs biens personnels 121. I1s 
durent hésiter avant de se résoudre à "arreter les frais". C'est certainement la 
mort dans l'ame qu'ils se résolurent à révéler le problème à l'autorité provin-
ciale. 
119 Aqueduc de Nfmes, 1991, p. 312-313. 
120 Il serait souhaitable que l' on dispose un jour du pian du tunnel. Il montrera sans doute, 
à coté du, raccord définitif, des amorces de galeries abandonnées, si elles ne furent pas 
pudiquement rebouchées ... 
121 Voir par exemple dans le cas de l'aqueduc de Nicomédie, la lettre de Trajan à Pline: 
«Curandum est ut aqua in Nicomedensem civitatem perducatur. Vere credo te ea qua debebis 
diligentia hoc opus adgressurum. Sed, medius fidius, ad eandem diligentiam tuam pertil1et 
inquirere, quorum vitio, ad hoc tempus tantam pecuniamNicomedenses perdiderunt, ne, CLIni imer 
se gratificantur, et incohaverint aquae ductus et reliquerint. Quidquid itaque eompereris perler il1 
notitiam meam». «Il faut s'occuper d'amener de l'eau à Nicomédie. Je suis sur que tu remettras à 
l'ouvrage avec le zele voulu. Mais, Bon Dieu (medius fidius), il faut te mettre avee le me me zèle 
à reehereher les responsables qui ont fait perdre tant d' argent aux Nicomédiens; il ne faut pas qu' ils 
aient commeneé et abandonné ces aqueducs en se partageant les erédits. Porte done à ma 
connaissance tout ce que tu apprendras». Pline le Jeune et Trajan, Correspondance, Livre X, lettre 
38 (ed. DURRY). Le scandale était grand puisque le juron de l' empereur est le seui que l' on eonnaisse 
sous sa piume! Sur medius fidius, juron réservé aux hommes (ou, à la rigueur, aux femmes mal 
élevées) cf. J. WACKERNAGEL, Ind. Forschungen, I, p. 411. 
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6 - Nouvelle démarche faite par T. Varius Clemens, procurateur de Césarien-
ne, auprès de M. Valerius Etruscus, légat propréteur de la Legio III Augusta 
(vers 153?). 
«<Valerius Clemens, Valerio> Etrusco: Et Salditan<a>e civitas splen-
didissima et ego, cum Salditanis, rogamus te, domine, uti Nonium Datum 
veteranum Legi(onis) III Aug(ustae), libratorem, horteris veniat Saldas, ut 
quod relicum est ex opere eius perficiat». «Varius Clemens à Valerius Etru-
scus: La splendidissime cité salditaine, et moi, d'accord avec les Salditains, 
nous te prions, o maitre, d'exhorter Nonius Datus, vétéran de la légion III 
Auguste, libralor, à se rendre à Saldae, pour qu'il acbève ce qui reste à ter-
miner de ses travaux». 
La "très splendide cité salditaine", par la voix de ses autorités municipales 
(non nommées), avait demandé au procurateur de Césarienne d'intervenir à 
nouveau pour obtenir le retour de Nonius Datus. Tout comme ses prédéces-
seurs, T. Varius Clemens s'adressa au Légat de la Troisième légion Auguste, 
M. Valerius Etruscus. 
Il y a là un (petit) problème cbronologique. D'un cOté, T. Varius Clemens 
est connu comme procurateur de Césarienne en 154 et vers 156 122, et M. 
Valerius Etruscus, comme légat de la Troisième légion en 152, alors que l'OD 
considère que son successeur T. Marcius T.f., Poi., Avitus (?) commanda la 
légion entre 152 et 158 123• Il est clair que l'une ou l'autre des carrières (sinoD 
les deux), est imparfaitement connue. Faute de mieux, nous admettrons ici que 
T. Varius Clemens et M. Valerius Etruscus ont pu etre simultanément eD 
fonction pendant quelques mois en 153 124. 
De son coté, Nonius Datus était devenu vétéran. Il s'était probablement 
établi à Lambèse meme (puisqu'il y fit ensuite élever l'inscription qui nous 
occupe). Meme après sa libération, il avait gardé son titre de librator (il n'est 
pas qualifié d'ex librator) 125. La cbose n'est pas forcément très significative, 
122 T. Varius Clemens, procurateur de Césarienne (154-156 circa), fut ensuite procurateur de 
Rhétie (156n-158 circa) A.MAGlONCAlDA, I procuratori, ibidem, en particulier p. 19-20 et 126, 
avec Ies références antérieures. 
123 Y. LE BOMBe, Troisième Légion Auguste, 1989, p. 125. 
124 Y. LE BOMBe, Troisième Légion Auguste, 1989, p. 212, penche pour 151-152. 
125 Y. LE BOMBe avait pensé que Ies vétérans restaient sous l'autorité du Iégat et que meme 
après Ieur libération ils pouvaient garder Ieur titre. Y. LE BoHEc, Troisième Légion Auguste, 
1989, p. 212. 
Notes sur l'aqueduc de Saldae (Bougie) 747 
en ce que Nonius Datus effectua à Saldae une mission qui était strictement dans 
le prolongement de sa carrière antérieure. 
Nous allons toucher maintenant un point non négligeable d'histoire 
militaire. Le procurateur de Césarienne demande au légat de la Ile légion 
Auguste «uti Nonium Datum veteranum ... horteris veniat Saldas». Le choix du 
verbe hortor (exhorter à, conseiller de) est important en ce qu' il montre que T. 
Varius Clemens ne s'attendait pas çà ce que le légat de la Legio III Augusta 
donne une instruction ou un ordre à un vétéran. Juridiquement, Nonius Datus 
était dane bien dégagé des obligations militaires, contrairement à ce que l' on 
a pu inférer précisément de cet acte 126. 
Meme s'il en avait théoriquement le droit, le vétéran Nonius Datus, établi 
à Lambèse, aurait probablement eu du mal à refuser ce qu' on lui demandait. En 
fait, le problème ne se posait pas tant il eut manifestement d' orgueil à répondre 
présent! 
7 - L'arrivée de Nonius Datus 
A partir de ce moment, tout dut aller très vite. N onius Datus prit sans doute 
rapidement la route qui conduisait de Lambèse vers Saldae. Il rencontra en 
route une sérieuse difficulté: <<Profectus sum et inter vias latrones sum passus; 
nudus saucius evasi cum meis; Saldas veni». <de suis parti (de Lambèse) et 
en chemin, j' ai été victime des brigands. Dépouillé de mes effets et blessé, je 
me suis sauvé avec les miens. Je suis arrivé à Saldae». 
Compte tenu du relief, Nonius Datus a dfi venir de Lambèse en passant 
par Sitifis, puis par la route qui traversait les Babors pour rejoindre la cOte 
à Muslubium. Il est facile d'imaginer une embuscade dans cette région au 
relief tourmenté 127. Nonius Datus ne parle que de brigands, latrones, qui 
l'ont dépouillé, sans le tuer. Alors qu'il écrit lui-meme san propre éloge, il lui 
aurait été facile de transformer cette mésaventure en fait d'armes, ce qu'il n'a 
pas fait; aussi il serait excessif de parler à cette occasion de "situation 
anormale" 128, d' arguer de ce fait pour parler d' insécurité permanente en liaison 
avec la "résistance à la romanisation" 129, ou d' évoquer les révoltes et les 
126 Y. LE BOHEC, ibid., p. 312. 
127 Un siècle et de mi plus tard, on devait d' ailleurs construire sur celte route un centenarium 
à Aqua Frigida, GSELL, Atlas, feuille VII, n. 61. CIL, VIII, 20215. 
128 CAGNAT,Armée, 1913,2" édition, p. 50 et n.l. 
129 B~ABOU, Résistance, 1976, p. 144. 
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opérations militaires en Césarienne sous Antonin le Pieux. Enfin, le librator 
parle des "siens", et non d'une quelconque escorte. Cette absence d'escorte 
militaire correspond bien au fait que Nonius Datus n'était plus sous les 
enseignes. Contrairement aux précédentes, sa troisième mission à Saldae avait 
un caractère plus civiI que miIitaire. L'attaque qu'iI subit ressortait d'un simple 
fait divers appartenant au domaine social et pas (ou pas encore) au domaine 
politique 130. 
8 - Le consta t (rapport de Nonius Datus) 
Finalement arrivé à Saldae, Nonius Datus se présenta au procurateur de 
Césarienne, qui l'attendait: «Clementem procuratorem conveni. Ad montem 
me perduxit, ubi cuniculum dubii operis flebant, quasi reliquendus habebatur, 
ideo quot perforatio operis cuniculi longior erat effect(a) quam montis spati-
um». «le me présentai au procurateur Clemens. Il me conduisit dans la 
montagne, où les ouvriers découragés parlaient d'abandonner les travaux de la 
galerie, puisque le creusement déjà fait dépassait la longueur de la montagne». 
Il est intéressant de noter que, de meme qu'il avait remis la forma au 
procurateur de la province, c'est encore à lui queNonius Datus s'adresse en 
arrivant à Saldae. Les autorités civiles, celles-Ià meme qui avaient demandé 
le retour du librator, ne sont pas mentionnées dans son dossier. Elles 
n'avaient sans doute plus voix au chapitre, à moins queNonius Datus, en bon 
militaire, n'ait eu quelque condescendance vis-à-vis des civiIs qui n'avaient 
pas su mettre en reuvre ses plans. 
9 - Le diagnostic du spécialiste 
Le diagnostic fut immédiat. Nonius Datus vit aussitot la nature de 
l'erreur que nous avons examinée plus haut: «Apparuit fossuras a rigorem 
errasse». «Il apparut que les galeries s'écartaient de la ligne droite». 
lO - L 'achèvement des travaux 
«Cum opus adsignar( em), ut scirent, quisquem modum suum perforatio-
130 Nous suivons ici, et sur ce point, P. ROMANEW, Province, 1959, p. 358 et Y. LE BoHEc, 
La troisième légionAuguste, 1989, p. 378-379. Ceci n'exc1ut nullement de prendre en considéra-
tion les nombreux témoignages, autrement précis, sur les difficultés militaires dans la région aux 
II", III" et IV" sièc1es. Mais il s'agit d'un autre sujet que celui que nous traitons ici. Sur le brigandage. 
voir les références citées par Y. LE BOHEc, loc. cit., p. 379, note 109. 
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nis haber(et), certamen operis inter classicos milites et gaesates dedi et sic ad 
compertusionem montis convenerunt». «En fixant le travail, de manière à ce 
que chaque ouvrier sut ce qu'il avait à faire, j'ai institué un concours entre des 
marins de la flotte et des Gésates; et c'est ainsi qu'ils attaquèrent la percée de 
la montagne». 
Le fait que Nonius Datus ait mis en compétition deux unités distincts 
implique que là encore on attaqua des deux còtés le percement de la galerie de 
raccordement. Et c'est là que se pIace la vraie prouesse technique du fibrato,.: 
parcourir environ 250 mètres d'une galerie que l'on sait trop longue et déviée 
de la ligne droite, s' arreter en un point et décider de creuser dans une direction 
précise; faire la meme chose dans l'autre galerie, et réussir à ce que finalement 
les deux tronçons de raccordement se rejoignent. Il y a là un petit chef d' reuvre 
de triangulation, dont il sera fort intéressant d'examiner la réalisation et la 
réussÌte lorsque l' on pourra pénétrer dans le tunnel. 
Le personnel que 1'0n mit à la disposition de Nonius Datus n'était 
certainement pas très nombreux. Ceci pour des raisons pratiques. L' exemple de 
Nimes montre que l'on forait la galerie en deux temps, d'abord la partie haute 
jusqu'à la jonction, puis la partie basse. L' on ne voi t guère comment forer un 
tunnel relativement étroit à plus d'un ouvrier de front. Pour se faire une idée, 
on peut admettre pour chaque équipe deux à trois foreurs se relayant jour et nuit, 
et autant de personnes pour évacuer les déblais, plus une dizaine d'hommes 
pour assurer services et intendance; en tout, une vingtaine d'ouvriers, peut-etre 
moins, par équipe. 
Nonius Datus eut 1 'habileté de mettre en compétition les deux équipes qui 
creusaient chacune de son còté, ce qui assura un meilleur rendement. Il n 'y avait 
sans doute que quelques dizaines de mètres de rocher à perforer. A Nimes, 
l'avancement parait avoir été de l' ordre de l' ordre de 20 centimètres par jour 
de chaque còté 131,40 centimètres en tout, un mètre en deux jours et demi. Si 
nous adrnettons, exempli gratia, 50 mètres à creuser, il aurait fallu 125 jours, 
soit environ 4 mois, avant que le dernier pan de rocher ne tombe, puis quelques 
dizaines de jours de plus pour que 1'0n raccorde aussi la partie basse, probable-
ment déjà entamée en arrière du front de taille principal 132• 
131 Aqueduc de Nimes, 1991, p. 303. 
132 J.-P. AoAM (Groma et chorobate, cit., p. 1024) a évalué la durée de percement du 
raccordement à qua tre ans, sans expliquer son calcul; «ce qui donne la mesure du travail exigé 
pour le percement d'un tunnel long de 428 m». Il s'agit d'une erreur d'interprétation: 
)'essentiel du tunnel était déjà creusé. Les quatre ans sont probablement un bon ordre de 
grandeur pour la totalité du creusement du tunnel. Nous penchons pour une durée située entre 
4 et 6 ans (voir ci-dessus, p. 754). 
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On n'alla certainement pas chercher bien loin la peti te quarantaine de 
personnes nécessaires à un travail en lui-meme physique, mais bien peu 
quaIifié, pour une durée aussi courte. Ils venaient probablement de Sa/da e 
meme, ou des environs immédiats. 
La tache fut confiée à des militaires, ce qui n'a rien d'étonnant, car 
l'Armée ne foumissait pas seulement des spécialistes, mais aussi parfois la 
main-d' reuvre nécessaire à certains travaux publics 133 de caractère utilitaire ou 
en tout cas profane 134. D'un còté, cela permettait d'alléger les charges des 
collectivités locales, de l'autre, cela constituait un excellent entrainement 135. 
Arretons-nous un instant sur les deux unités citées: des marins de la flotte et des 
auxiliaires, des Gésates. 
On a considéré que les marins étaient venus spécialement de Caesarea, 
siège du commandement de la Flotte de Césarienne 136. Aurait-on fait venir 
spécialement de si Ioin une vingtaine d'hommes pour un travail aussi peu 
spécialisé? Cela parait douteux. On pourrait certes imaginer qu'il s'agissait 
d'une partie de l' équipage du bateau sur lequel T. Varius Clemens était venu de 
Caesarea, s'il était venu par bateau (ce que nous ne savons pas). Mais, pressé 
par d' autres responsabilités, il ne séjouma sans doute pas longtemps à Saldae, 
et son équipage serait reparti avec lui. Enfin il ne faut pas oublier que la rade 
de Bougie foumit l'un des meilleurs ports naturels d' Algérie, bien supérieur par 
exemple à celui de Cherchel. Pourquoi quelques soldats de marine n 'y auraient-
ils pas été stationnés en permanence 137? 
Les Gésates, levés à l'origine en Rhétie 138, étaient une troupe auxiliaire 
armée d'un gourdin, le gaesum, arme de tradition celtique 139. Il n'y a aucune 
133 Cf. un rassemblement commode des sources dans R. MAc MUllEN, Soldier and Civilian 
in the Later Roman Empire (Cambridge, Mass., 1963) et un tableau donné par M. ClAVEL et P. 
L~~QUE (edd.), Vil/es et structures urbaine dans l'Occident romain, collo U2, 1971, p. 218. 
134 H. JOUFFROY, La construction publique en ItaUe et dans l'Afrique romaine, Strasbourg, 
1986, p. 223, qui souligne la destination utilitaire ou en tout cas profane des constructions ainsi 
aidées par la troupe. 
135 Y. LE BOHEc,Armée romaine, 1990, p. 116-117. 
136 A propos des marins de la flotte miIitaire basée à Cherchel, voir Ph. LEVEAU, Caesarea de 
Maurétanie, 1984, p. 47-48 et M. REDD~, Mare nostrum, 1986, p. 245-248. 
137 M. REDD~ (Mare nostrum, 1986, p. 249), qui a naturellement remarqué la présence de 
soldats de la flotte à Saldae, a estimé qu'il «est certain que le port a abrité un détachement naval. 
mais de manière tout-à-fait temporaire». Pourquoi temporaire? 
138 Deux inscriptions les appellent Raeti gaesati (CIL VII 1002, EsPIDwIDrnu, Epigraphie 
romaine du Poitou et de la Saintonge, p. 172). Voir aussi Tu. MOMMSEN, Provinzialmilizen. 
«Hermes»,22, 1887, p. 549. 
139 On recrutait ces soldats dans les pays celtiques, surtout eD Rhétie. Y. LE BoHEc,Armée 
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raison de penser qu'ils appartenaient à la LegioIII Augusta, contrairement à ce 
qui a été écrit 140. Nous ne savons pas où ceux-ci étaient stationnés, mais on 
n'était sans doute pas allé chercher bien loin un aussi petit détachement. Ils 
appartenaient sans doute à l'armée de Maurétanie Césarienne, et étaient 
probablement basés à Saldae, ou dans les alentours immédiats. Faisaient-ils 
partie d'une cohorte ou d'un numerus, on ne sait 141. On pourrait éventuellement 
imaginer qu'il étaient chargés de la police et de la garde du littoral l42• 
Confier des travaux à deux unités distinctes n'est pas un cas isolé, mais, 
dans les autres cas que 1'0n peut citer, les deux troupes ont des fonctions 
différentes: l'une est assignée à la protection, et l' autre aux travaux 143. Ici, elles 
sont toutes deux mises au travail et rien ne laisse supposer une nécessité de 
protection. 
L'affaire fut rondement menée. Sur l'inscription qu'il dédie lui-meme à 
sa propre gIoire, Nonius Datus montre le nai'f orgueil du spécialiste, que l'on 
entend presque dire: lorsque l' on fait appel à moi, cela ne traine pas ... 
11 - L'inauguration 
<<Ergo ego, qui primus libram feceram, ductum atsignaveram, fieri in-
stitueram secundum formam, quam Petronio Celeri pro(curatori) dederam, 
romaine, 1990, p.131; R. HEUBERGER, «Klio», XXXI, 1938, p. 60-88. LArouR-GAYET,Antonin le 
Pieux, p.169, n.l, a traduit à tort le mot de Gésates par "mercenaires", en suivant Mommsen qui 
s'appuyait lui-meme sur un texte de POLYBE (Bistoire, II, 22); TH. MOMMsEN, «Arch. Zeitung», 
1871, p. 7 et les notes du C.l.L., VIII, 2728. 
140 G. R. WATSON, The Roman Soldier, Londres, 1969, p. 144. N. BENSEDDlK, Troupes 
auxiliaires, p. 182, n. 239. Nous suivons tout-à-fait sur ce point la rectification de Y. LE BoHEC, 
Troisième LégionAuguste, 1989, pp. 378, note 107. 
141 N. BENSEDDlK (Troupes auxiliaires, 1982, p. 72) considère Ies Gésates de cette inscription 
comme des membres d'un numerus venu de Numidie. Si l'on pouvait accepter facilement leur 
appartenance à un numerus, la liaison avec la Numidie reposait sur l'idée implicite que Nonius 
Datus, venant de Lambèse, avait amené des soldats avec lui. Mais, d'une part il n'aurait pas parlé 
des "siens", d'autre part il n'aurait pas été attaqué en chemin ... 
142 On connait à Hippone un détachement de soldats chargés de la police et de la garde du 
littoral. ClL VIII 5130=17402: mi/es cohortis XlII urb(anae), (centuria) Si/vani agens supra 
ripa(m) Bippone Reg(io). Saint Augustin, lettre 115, cite un «tribunum qui custodiendo /ittori 
constitutus est». 
143 Un texte du pseudo-Hygin montre une autre répartition du travail: l'infanterie de 
marine construit les routes et ce sont des cavaliers maures et pannoniens qui sont en charge de 
la sécurité des travailleurs; Y. LE BOHEc, Armée romaine, p. 138, d'après CH. PICARD, 
Castellum Dimmidi. Mais l' effectif employé pour la construction d'une route sur des milles et 
des milles devait etre largement supérieur à celui que nécessitait le percement de quelques 
dizaines de mètres d'un tunnel étroit. 
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( effeci)>>. «(C'est) donc moi qui ait terminé les travaux, moi qui avais le premier 
effectué le relevé des niveaux, avais établi le tracé de l'aqueduc et organisé le 
travail suivant le pIan que j'avais remis à Petronius Celer»I44. 
Les autorités provinciales et municipales soulagées purent enfin inaugu-
reT l'ouvrage: «Opus effectum, aqua m issa, dedicavit Varius Clemens 
proc(urator)>>. «L'ouvrage ayant été achevé, l'eau ayant été envoyée, le 
procurateur Varius Clemens l'a inauguré» 145. Le procurateur T. Varius Cle-
mens est attesté en Césarienne entre 154 et 156 146• Pour le procurateur, c'était 
une inauguration de plus, pour Nonius Datus une flerté, et pour les autorités 
municipales le soulagement de voir se terminer un cauchemar. 
Modios V. Cinq mesures. 
L'eau coulait enfin, et en abondance. Cinq modii équivalent à 43 litres 
770 147 • Ceci correspond-t-il au débit de l'aqueduc? Cette idée se heurte à 
trois étrangetés: 
a) Le modius était une mesure utilisée pour les solides, pIutòt que pour 
les 1iquides. 
b) Si malgré tout l' on se fie aux calcuIs de M. Lanciani, ces cinq modii 
pourraient représenter environ 300 litres à la seconde, près de 26.000 mètres 
cubes par jour 148. Dans ce cas, il se serait agi d'un ouvrage au débit très 
important, comparable au débit de l'aqueduc du Gier à Lyon 149. Cela fait 
vraiment beaucoup. 
c) On ne voit pas bien à quoi cette indication pouvait etre utile sur une 
inscription élevée à Lambèse, c'est-à-dire 200 km de Saldae. 
Pour ma part, je rappelle que le texte dont nous disposons est incomplet 
et je me demande si ces 5 modii ne pourraient pas s' appliquer, non au débit de 
l'aqueduc, mais une offrande annuelle (de grain?) instituée par Nonius Datus 
en dévotion aux divinités qui figurent en haut de sa stèIe. 
144 Voir ci-dessus, note 99. 
145 Voir ci-dessus, note 122. 
146 Sur les dates de T. Varius Clemens, cf. ci-dessus, et note 122. 
147 R. CAGNAT, Musée de Lambèse, p. 71. 
148 R. l..ANCIANI, I commentari di Frontino, Rome, 1880, eh. XVI, par. 2. 
149 Pour le chiffrage du débit de plusieurs aqueducs, cf. M. BAIlJIACHE, Débit des aqueducs 
romains, Journées d'études sur les aqueducs romains, 1983, p. 40-41 







Le pont-aqueduc de Tiahmalne. Photographie Jean Birebent, vers 1950. 
Tavola III 
Le pilier centraI. Photographie Jean Birebent, vers 1950. 
Piliers du pont-aqueduc dans un partie moins élevée et donc dépourvue d'arcs d'entre-
toi sement. Photographie l-P. Laporte, 1992. 
--
Tavola IV 
Tracé linéaire au nord de la crete de Tadrart (point X du pIan). Vestige éventuel d ' un 
tracé abandonné. Agrandissement d'une photographie aérienne de 1959. 
La conduite au sommet de la crete entre les points H et 1. Agrandissement d ' une 
photographie aérienne de 1959. 
Datation Etapes de la Durée Contribution des 
c:cnstruction autcrités civiles 
Projet d'aqueduc Engagement du projet 
vers 137 Etude de faisabilité quelques 
mois 
Travaux Recherche de5 
préparatoires 10an5 financements 
environ + décision 
1 Oémarrage du chantier Surtoute 
................... ......................................... . .................. 
lapériode 
147n49 Visite de controla quelquas Construdion da : 
J~.~.~!!~.~) .{~!!.~~~.~!l.~~~~~.!.l ••• .'!!~i~ ••••••••••• - 25/26 km de conduite 
lOtaI : - 1 pont aqueduc 
4à5ans -1 tunnel de 500 m. 
Percement d'une 
(153 1) galene de raoc:ordement quelquas 
d. gui ... plus de 50 mètres mois 
(1531154 1) Inauguration 
DISCOURS ClASSIQUE 
·La construdion dure una quinzaine d'années 
·La construdion est suivia de bout en bout par rArmée 
Contributlon des Procuraleur de 
autorités militaires fcésarienne 
Fourniture d'un librator Petronius Celer 
• paur calculer le tracé ( ...... 1137) 
FoumiiU·;e·d·un·iibratOi······· PO;CiU~··········· 
~~.~~~.'!.~~!.~!.9.C?!!~~! .. ~!~.~!!~ ....... 
-Foumiture rr·Varius 
- d'un librator aamens 
- 40 hommes anviron ' (154-vers 156) 
Idem 
PROPOSmON DE LECTURE 








( ... 1152) 
1 
-le procurateur da Césarienna veilla à menar à bien 
une construdion publique importante 
-l'Armée foumit une aide techniqua pond1Jelle et limit6e 
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E) INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS 
Le discours archéologique et historique sur les aqueducs antiques passe 
par un certain nombre de points obligés: la durée de la construction, le role de 
l'armée dans sa construction (lorsqu'il y a lieu de s'interroger sur ce point), le 
rOle de l'eau dans la cité, le financement de la construction et de l'entretien. 
L'interprétation traditionnelle de la construction de l'aqueduc de Saldae 
a été utilement résumée par P.-A. Février 1SO: «L'affaire a donc duré un temps 
assez long, mais que l'on ne peut bien préciser. Si l'on admet avec Thomasson 
qu'en 144 Petronius Celer avait déjà quitté la Province et avait été remplacé par 
Honoratus, on voit que la construction a couvert au moins une quinzaine 
d'années et qu'elle a été suivie, de bout en bout, par un ingénieur de la IIIe 
légion qui a fait plusieurs déplacements sur les lieux. La responsabilité 
teehnique apparait eonfiée à un homme qui dépend du légat propréteur et 
l'exécution - au moins dans le demier temps - à des soldats de la flotte de 
Cherchel et à d'autres troupes». 
Pour ma part,j' aurai de ce dossier une lecture sensiblement différente, tant 
sur la responsabilité des travaux que sur leur durée réelle. En ce qui concerne 
la durée, les deux dates limites sont "vers 137" et "vers 153". On retro uve bien 
la quinzaine d'années évoquée par P.-A. Février, mais il est clair que l'on n'a 
pas donné le premier eoup de pioche dès le début. La première venue deNonius 
Datus a da correspondre à une simple étude de faisabilité. Il restait à prendre 
la décision, à reehercher et obtenir les financements publics et privés. Devant 
un ouvrage de cette importance, tout cela a pu prendre plusieurs années, la 
construction elle-meme adone duré nettement moins longtemps que l' on ne l'a 
dit. Tant René Cagnat 151 que Georges Lacour-Gayet 152 étaient sans doute plus 
proches de la vérité en eonsidérant que les travaux ont débuté peu avant la lettre 
de Porcius Vetustinus à L. Novius Crispinus (No 4 de notre classement), entre 
147 et 149. Dès lors, si l' on date la fin des travaux peu après 153, la construction 
n'a duré que de 4 à 6 anso 
Sur le second point, l'aqueduc de Bougie a été souvent cité comme un 
exemple d'ouvrage de génie civiI réalisé totalement 153 ou au moins majoritai-
rement par la main d'reuvre militaire. P.-A. Février a notamment souligné «le 
150 P.-A FtvIuER,Armées et aqueducs, loc. cit., 1983, p. 134. 
lSI R. CAONAT, Musée de Lam~e, 1895, p. 70. 
m G. LAcoUR-GA.YET,Antonin le Pieux et son temps, 1888, p. 167 et 169. 
m J.l..Assus, VIlle Congrès d'archéologie classique, 1963, p. 245. 
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role joué dans l'armée pour la construction - et peut-etre pour la diffusion des 
techniques - bref le role civiI des militaires meme sous le haut Empire» 154. 
Il faut aussitot souligner les limites de cette idée: le role de l'armée se 
réduit dans le cas présent au pret d'un technicien de haut niveau, ici un géomètre 
spécialisé, dont une ville n'a pas l' emploi en permanence, et, en cas d'urgence, 
à la foumiture d'un contingent limité de travailleurs. On ne saurait prétendre 
que l'armée a effectué le travail de bout en bout. A l'origine, c'est-à-dire vers 
137, Nonius Datus n'a fait qu'établir la forma. Sa venue vers 149 peut 
correspondre soit à une simple précaution complémentaire (d' ailleurs justifiée 
par la suite des événements) soit au lancement des travaux. Celle de 153 
consiste en une intervention exceptionnelle rendue nécessaire par un problème 
technique inattendu. Pour etre décisifs, ces apports n' en ont pas moins été 
limités. 
Ces travaux appartiennent à une tradition courante de l' armée romaine, 
récemment soulignée par H. Jouffroy, qui a remarqué par ailleurs que la 
participation militaire n'est attestée que pour des constructions et ouvrages 
utilitaires, et jamais de tempI es 155. Mais cette intervention n'est ici que 
ponctuelle. 
Beaucoup plus que l'intervention de l'Armée, qui parait ici plutot limitée 
par rapport à ce que l'on a dit ou écrit, ce qui frappe ici est plutot le role 
apparemment effacé de l'autorité municipale. Il est vrai que la composition du 
dossier peut l'expliquer: soucieux de sa propre gIoire, Nonius Datus a certai-
nement sélectionné dans la correspondance relative à l' aqueduc ce qui montrait 
qu'il était apprécié par de grands personnages, rien moins que le Légat de sa 
propre légion et un procurateur provincia!. En bon militaire, il ignorait sans 
doute superbement les autorités civiles, et, dans le cas présent, mieux valait 
éviter d'insister sur leur responsabilité de la municipalité dans l'erreur de 
percement du tunnel... 
En fait, si l' on redasse les documents dans l' ordre chronologique et si l' on 
liste les travaux nécessaires (fig. 8), il est dair que ce sont les autorités civiles 
qui ont supporté la plus large partie des efforts, la maitrise d'ouvrage et le 
financement 156. 
154 P.-A F~R, Armées et aqueducs, loc. ciI., p. 140. Cette tbèse a été bien illustrée par 
B. ISAAC, The Limits ofthe Empire, 1990, Oxford, 1990, p. 333, sq. 
155 H. JOUFFROY. La construction publique en Italie et dans l'Afrique romaine, Stra-
sbourg, 1986, p. 223-225. 
156 Sur le dossier du financement, voir ci-dessous, p. 757. 
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Le role des procurateurs provinciaux est particuIièrement mis en valeur 
par cette inscription. Au fil des années, les différents personnages qui se sont 
succédés au gouvemement de la Césarienne ont rempIi une mission tout à fait 
conforme à ce que nous savons de leur role, par exemple à travers la correspon-
dance de Pline et de Trajan: 
- écouter les besoins de la municipaIité, 
- intervenir (à plusieurs reprises) auprès d'autorités extérieures à la 
province pour obtenir un technicien qualifié, 
- mettre à disposition des troupes (ici en nombre réduit) pour participer 
à une construction publique. 
- veiller personnellement à l'achèvement de travaux publics. 
Vient ensuite le role de l' eau dans la cité. La construction de l' aqueduc de 
Saldae n'intervint que plus d'un siècle et demi après la fondation de la 
colonie 157• Jusque-Ià, on s'était contenté de recueillir les eaux de pluies et de 
capter les sources proches, au débit réduit 158. Pourquoi faut-il tout à coup 
recourir au captage d'une source beaucoup plus importante et pérenne, au prix 
de travaux certainement très couteux? Sans doute, pour reprendre une phrase 
de P.-A. Février, «pour céder aux exigences plus grandes d'une bourgeoisie 
municipale soucieuse de paraitre, en donnant thermes et fontaines et aussi de 
s' opposer au reste de la population en multipliant les jeux d' eau à l' intérieur de 
la maison». On a insisté en effet un temps sur le c6té superfétatoire des grands 
travaux hydrauliques antiques, sur le gaspillage de l' eau, voire des fonds 
publics l59• Depuis, Philippe Leveau a utilement rappelé l'utilité que Frontin 
voyait dans la mission que l'empereur lui assignait: «L'administration des 
eaux ... embrasse autant que l'utilité, l 'hygiène et meme la sécurité de la ville», 
lS7 Salda e, ville très ancienne, avait vu vers 25 avant J .-C.la déduction de vétérans de la Legio 
VII (plus tard Claudia), cf. PUNE, H.N., V,20. CIL, VIII, 8931, 8933,20683. 
158 Nous avons vu plus haut que les calcaires fissurés du Gouraya ne permettaient pas 
d'espérer des débits importants (cf. p. 716, note 37). Les quelques captages antiques repérés 
par J. Birebent (Aquae romana e, 1962,p. 471-472)n'ont pu donnerquedesfiletsd'eau d'usage 
limité. 
159 Thermes et fontaines publiques étaient de gros consommateurs d'eau, et l'abandon 
des aqueducs à la fin de l' Antiquité est davantage lié à la disparition des thermes qu'à quelque 
sauvage destruction. A l'inverse, ceci pourrait laisser à penser que leur construction tendait à 
satisfaire un goGt ostentatoire des bourgeoisies municipales qui auraient financé un luxe le plus 
souvent inutile. PH. LEVEAu et J .-L. PAILLET,L 'alimentation en eau de Caesarea de Maurétanie 
et l' aqueduc de Cherchel, Paris, 1976, passim. La fragilité de ces ouvrages entrainait des couts 
d'entretien élévés, d'un niveau difficile à maintenir sur la durée. Une défaillance me me de 
courte durée de l' organisation et/ou des finances municipales pouvait leur etre fatale. 
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ce demier point contre les incendies 160.11 est d' ailleurs tout à fai t significatif que 
la meme utilisation hygiénique ait été évoquée explicitement dans le cas de 
l'aqueduc moderne de Bougie l61• 
Pour ma part, je pense que le coté "travaux de prestige", ne porte que sur 
un excédent relativement marginaI, tandis que l' essentiel du débit était effec-
tivement utilisé. Le cout marginai d'une section de quelques centimètres carrés 
de plus que le strict nécessaire était certainement si faible qu'il eut été ridicule 
de limiter la section pour faire montre d'une pseudo économie. Un changement 
effectif du mode de vie (par exemple la mise en service des thermes) et 
l'augmentation du confort ont pu se doubler de celle du nombre d'habitants à 
desservir. En me limitant au cas de la région, je vois dans la construction des 
différents aqueducs, non seulement la conséquence d'un changement de mode 
de vie, mais aussi celle d'un développement de la population urbaine (sinon de 
la démographie générale), déjà perceptible dès l'époque d'Hadrien: augmen-
tation du nombre de villes occupées sur la cote et dans l'intérieur, croissance 
rapide du nombre d'inscriptions funéraires, qui ne parait pas explicable 
seulement par une plus grande romanisation d'une population urbaine, dont le 
nombre serait resté constant. 
Du coté financier, peu de chose à dire: rien n'indique le cout de la 
construction de cet aqueduc. On peut sans doute s' en faire une idée très 
grossière. S'il serait difficile de comparer l'aqueduc de Sa Ida e à ceux de 
Rome 162, on peut penser aux 3,3 millions de sesterces de l' aqueduc de 
Nicomédie 163. Le financement de travaux importants a du exiger des sommes 
160 Frontin, Les aqueducs de la ville de Rome, c.1 (ed. et trad. P. Grimal, Belles lettres, 1961, 
p. 2): «aquarum iniunctum officium cum ad usum tum ad salubritatem atque securitatem urbis 
pertinens». «L'administration des eaux qui embrasse autant que l'utilité, l'hygiène et meme la 
sécuritédelaville».PH.LEVEAu,Aqueducs(Antiquité),EncyclopediaUniversalis,t.2,1985,p.695. 
Dans le meme sens, on pourra utilement s'interroger sur les conséquences conceptuelles d'une 
réévaluation récente de l'organisation des répartiteurs d'eau antiques, A MAussARD,A-t-on bien 
lu Vitruve? A propos de De Architectura, VIII, 6, 1-2, Mélanges R. Chevallier, voI. 2, t. 1 
(Caesarodunum, XXVII!), 1994, p. 201-208. 
161 MELIx, «RSAC», 9,1865, p. 23:«I'approvisionnement d'eau doit etre en rapport avec le 
cbiffre de la population, des animaux, des plantes et avec Ies exigences des services publics, 
nettoyage des rues, Iavage des égouts». 
162 Au premier siècIe, il avait fallu 350 millions de sesterces pour construire à Rome l'Aqua 
Claudia (68 km) et l'Anio Novus (86 km), soit au total154 km, sept fois plus que l'aqueduc de 
Saldae. Compte tenu du fait que ces deux aqueducs avaient nécessité des ouvrages d'art très 
importants, le cot1t relatif de l'aqueduc de Bougie a été certainement très inférieur. Sur le problème 
des contraintes financières, cf. PH. LEvEAu, dansAqueducs de Nimes, 1992, p. 233-235. 
163 Sous Trajan, la vilJe de Nicomédie gaspiJla 3.318.000 sesterces pour un aqueduc 
inutilisable. Le scandale ne portait pas sur la somme, mais sur le fait que l'ouvrage soit 
inutilisable. Pline le Jeune, Correspondance, Livre X, Lettres à Trajan, n. 37. 
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considérables, mais le dossier de Nonius Datus reste muet sur ce point. 
Financement privé par des notables évergètes, financement municipal, pro-
vincial ou impérial, on ne sait 164; probablement un peu du tout, mais mieux 
vaut avouer ici le manque de textes précis que de nous perdre en conjectures. 
En terminant ce travail, il convient de souligner l'intéret d'un explora-
tion précise de l' aqueduc de Saldae, et ceci sur la totalité de son tracé: les 
sections, Ies pentes, les dispositifs de rupture de pente, Ies traces de réfections 
médiévales, etc. Un relevé exhaustif du tunnel présente un intéret tout à fait 
particulier. Outre un suivi précis de l'erreur d'exécution et de sa correction, 
de nombreuses questions techniques pourront etre abordées: 
- D'abord, l'espacement des puits qui ont dii faciliter le percement des 
deux extrémités du tunnel. 
- L'épaisseur du terrain à partir de Iaquelle on renonça à en forer. 
- Le profii et le mode de taille de la galerie. 
- Les traces multiples certainement conservées par ses parois: traces des 
outils, Iogements pour les Iampes, mais aussi marques d'orientation, de 
distance, de hauteur, voire inscriptions et graffitis. 
Puisse ce petit dossier etre utile à ceux qui se Ianceront dans cette 
aventure ... 
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BIBLIOGRAPHIE DE L'AQUEDUC ANTIQUE DE BOUGIE 
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Armées et aqueducs, loc. cit., p. 138-140. Le dossier de l'évergétisme a été précisé par M. 
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Notes sur l'aqueduc de Saldae (Bougie) 759 
-1888 G.l..AcoUR-GAYET,Antonin le Pieux et son temps, 1888, p. 167-170. 
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-1896 D.L. (?), Attribution d'un cippe à la ville de Bougie, «Rev. Af.», XL, 1896, p.84. 
- 1901 ST. Gsell, Monuments Antiques de l'Algérie, t. I, 1901, p. 249-252, p. 276 et 278. 
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TEXTE DE L'INSCRIPTION CIL VIII 2728 = 18122 (= ILS 5795) 
Ligatures: 1.5 et 16: ni; 39 te (dans quo est) ; 1.40: ua; 1.42 na; I. 43 et 44: it; 1.44, 
46,61: um; 1.37 et 53: ne; 1.56: amo Les doubles traits (/I) représentent les changements 
de colonnes . 
... ] Il Patientia, Il Virtus, Il Spes, [ ... 
... ] Il Etrusco. Et Salditane cilvitas splendidissima et I ego, cum Salditanis, 
roglamus te, domine, uti Nonilum Datum, veteranum I Legi(onis) III Aug(ustae), 
libratorem, I horteris veniat Salldas, ut quod relicum I est ex opere eius perfi/ciat. 
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Profectus sum et inlter vias latrones sum I passus; nudus saucius evlasi cum meis Saldas 
velni. Clementem procuraltorem conveni; ad monltem me perduxit, ube cunicu/lum 
dubii operis flebant, I quasi reliquendus habelbatur, ideo quot perlforatio operis 
cuniculli longior erat effect(a) I quam montis spatium. I Apparuit fossuras a rilgorem 
errasse, adeo ut I superior fossura dexl/tram petit ad meridilem versus, inferior I 
similiter dextram I suam petit ad septenltrionem: duae ergo parltes relicto rigore erI 
rabant. Rigor autem I depalatus erat supra I montem ab orientem I in occidentem. Ne 
quis I tamen legenti error fiat I de fossuris, quot est I scriptum superior et I inferior, sic 
intellegalmus: superior est pars qua I cuniculus aquam recepit, I inferior, qua emittit. 
Cum I opus adsignar( em), ut scirent, I quisquem modum suum I perforationis haber( et), 
I certamen operis inlter classicos mililtes et gaesates dedi I et sic ad compertusi/lonem 
montis convenelrunt. Ergo ego, qui prilmus libram feceram, I ductum atsignaveram, I 
fieri institueram selcundum formam qu( a)m I Petronio Celeri pro( curatori) I dederam, 
opus effectum I aqua missa, dedicavit I Varius Clemens proc(urator). 
ModiosV 
Ut lucidius labor meus circa duc(tum) I hoc Saldense pareret aliquas elpistulas 
subieci: I 
Porci Vetustini ad Crispinum I Benignissime domine, fecisti I et pro cetera 
humanitate ac benivollentia tua, quod misisti ad me Nonilum Datum evocatum, uti 
tractare[ m] I cum eo de operibus, quae curanda I suscepit. Et ideo, quamquam temlpore 
urguerer et Caesarea(m) fesltinarem, tamen Saldas excucurl ri et aquae ductum bene 
inchoaltum, sed magni operis inspexi et I quod absolvi sine curamNoniDalti non potest, 
qui it simul diligenlter et fideliter tractavit. Et ideo I rogaturus eram, concedere no/bis, 
uti mensibus aliquis rei agenldae immoraretur, nisi incidisset (in) I infirmitatem 
contractam 1/ [ •••••.•••••••.• 
ANNEXE3 
CONSTRUcnON DE L'AQUEDUC MODERNE 
Après la conquete de Bougie en 1833, la population autochtone s' enfuit en presque 
totalité. Elle fut remplacée très lentement par une population d'origine européenne. 
Malgré des précipitations abondantes 165; le problème de l' eau se posa aussitòt. En 1853, 
le colonel Dieu, commandant supérieur de Bougie, fit exécuter les premiers travaux 
pour amener en ville les eaux d' Ai'n Rouman, source située un peu à l' ouest de la ville 166. 
165 M. RtGuls,Notice sur les portsdeBougieetDjidjelli, Ports maritimesde la France, 1892. 
p. 7: «Bougie est l'un des points où il pleut le plus dans le département de Constantine. En quatorze 
ans, de 1856 à 1870, le pluviomètre a accusé une moyenne annuelle de l,188m dont O,949m 
d'octobre à mars». 
166 L.-CH. F'tRAuo, Notes sur Bougie, «Rev. af.», ID, 1858-9, p. 305. 
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Malgré cet apport, la situation était délicate. En 1865, la peti te ville française ne 
disposait que d'un petit nombre de sources, pour la plupart captées, ce qui ne permettait 
d'alimenter que trois points: l'hopital militaire, Sidi-Touati et le fort Barral, enfin un 
abreuvoir construit à rentrée de la plaine près du pare à fourrages 167. En été, l'alimen-
tation était insuffisante pour une ville qui comptait alors 2000 habitants. Les eaux 
reeueillies à Sidi Touati et Barrai étaient de plus souillées de matières salines ou 
organiques «qu' elles reneontrent, avant d' arriver aux conduits, dans les terres en 
culture, ehargées généralement de débris végétaux» 168. Une solution rapide était de 
remettre en état «Ies nombreuses citemes, qu' on trouve à ehaque pas sous le sol; les 
débris de conduits qu' on découvre» ... Mais on regardait avee quelque envie les vestiges 
de l'aquedue antique, et l'on se disait bien qu'il faudrait un jour en revenir à cette 
solution 169. 
Les moyens financiers devaient etre minees et surtout la source de Toudja se 
trouvait sur un terrltoire d'une soumission toute relative. La situation ehangea après la 
révolte de 1871, sa répression violente, les confiscations de terres et de droits qui 
s'ensuivirent. En 1873, le raehat des terres par les tribus fut accompagné de clauses 
conservatoires sur le cinquième des eaux de Toudja et sur une bande de terrain de 4 m 
de large pour la conduite 170. En 1875, les Ponts et Chaussées s' intéressaient au tunnel 171. 
En 1889, on étudia le projet de construetion 172, alors que la population urbaine comptait 
4889 habitants 173. La construetion se déroula finalement sur deux ans, en 1895 et 1896. 
Le partage des eaux issu des accords de 1873 fut respeeté 174: seui un einquième des eaux 
fut dirigé sur Bougie, tandis que le reste continua à arroser les jardins et les orangeraies 
167 F~UD,Notes sur Bougie, «Rev. af.», III, 1858-9, p. 305 
168 MÉUX, Notes, «RSAC», 9, 1865, p. 24. 
169 MBlx, Notes, «RSAC», 9, 1865, p. 23. 
170 Archives d'Outre Mer, Aix en Provence, M. 84, p. 74 Conventioo du 20 aoOt 1873 avec 
la Djemaa et les propriétaires de la tribu de Toudja. Le cinquième des eaux de Toudja avait été pris 
eD rachat du séquestre de 1871 et attribué à l'Etat. Oroit également sur une bande de terrain de 4m 
pour la conduite. 
171 ANoNYME, Aqueduc de Bougie, «Rev. af.», 19, 1875, p. 335 
172 Archives d'Outre Mer, Aix en Provence, L.8, 9 (1889). Rapport sur les améliorations à 
apporter. Projet des Ponts et Chaussées d'amener à Bougie un cinquième du débit des sources de 
Toudja en suivant à peu près le tracé de l'aqueduc romain. 
l73 M. RroUlS, Notice sur les ports de Bougie et Djidjell~ Ports maritimes de la France, 1892, 
p.9. 
174 Le partage des eaux a été mal compris par Jean Birebent qui semble avoir ignoré 
l'accord de 1873: «Aujourd'hui encore une canalisation part de la source pour alimenter la 
ville de Bougie, distante de 18 km. Mais la plus grande partie des eaux, pour ne pas dire le plus 
SOuvent la totalité, est distraite pour faire marcher les moulins du village et pour irriguer les 
quelques orangeraies du coin. Il serait évidemment possible de donner satisfaction à tout le 
monde, car il y a suffisamment d'eau. Mais il y a là, parait-il, un problème de politique locale 
pas commode à solutionner en raison du caractère de ces populations», J. BIREBENT, Explora-
tions souterraines en Algérie, «Annales de spéléologie», VIII, 1, 1953, p. 45. 
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de Toudja et des villages en aval, en alimentant au passage des moulins jadis 
nombreux m. Des inscriptions sur plaques de faience apposées à l' arrière de la stèle de 
Nonius Datus 176 livrent les données techniques de base de l'aqueduc moderne: une 
longueur de 21.600 mètres, avec un départ à une altitude de 362,10 m et une arrivée en 
haut de la ville à 154,73 m, soit un dénivelé total de 207 m 171. 
175 A.A. CARElTE, Etudes sur la Kabylie proprement dite, 1848, p. 70-71: «Le territoire 
<de la tribu de Toudja> est traversé par l'oued Toudja, appelé dans le haut "oued Arbalou". 
Ce ruisseau a fai t dit-on mouvoir autrefois cent moulins; aujourd'hui, il y en a encore plus de 
vingt en activité». 
176 Sur ces plaques, figurent également Ies noms des constructeurs (Imbert, ingénieur des 
Ponts et Chaussées et Roux, ingénieur ordinaire) et des autorités de l'époque (Choisnet, sous-
préfet, et Clément Martel, maire). 
177 Des recherches en archives devraient donner de plus amples renseignements, mème 
si je n'ai pu à ce jour retrouver Ies pians et les dossiers techniques détaillés. L'essentiel des 
dossiers doit encore se trouver dans les archives de r Assemblée Populaire Communale 
(Mairie) de Bougie. !.es archives des travaux publics exécutés au XIxe siècle ont en principe 
été versées soit aux Archives nationales (série F.14), soit aux Archives Départementales, pour 
Ies travaux d 'intéret Iocal; les archives d' entreprises privées sous-traitantes, quand elles ont été 
recueillies par les Archives nationales, sont traitées en série AQ. 
Mohammed Makdoun 
Nouvelles recherches stratigraphiques 
sur l' aqueduc de Volubilis 
Dans le municipe romain de Volubilis, l'aqueduc consti tue un des grands 
monuments publics et ouvrages de la science hydraulique. Il lui assure 
l'essentiel de son alimentation en eau et lui confère amplement l'apparat d'une 
grande cité provinciale. Après sa mise au jour par Renri de la Martinière en 
1912 1 et son dégagement presque total par le Service des Antiquités du Maroc 
quelques années après, plusieurs auteurs entreprirent l' étude de son tracé, des 
matériaux et techniques de sa construction, sans pour autant aborder la question 
de sa chronologie d'une façon exhaustive et à partir de données archéologiques 
suffisantes, bien identifiées et judicieusemente exploitées 2. En fait la plupart 
des hypothèses avancées pour dater l' état initial de cette canalisation et ses 
diverses modifications et réfections ultérieures ne sont pas fondées sur un bon 
choix de fossiles directeurs; en outre elles privilégient les trouvailles monétai-
res hors-stratigraphie et se contentent de simples observations sur de nouveaux 
plans de Volubilis et ce qui reste des structures de cette cité antique. 
De nouvelles données stratigraphiques nous incitent à repenser ce problè-
me et voir dans quelle mesure e11es pourraient nous aider à lui apporter quelques 
éIéments de réponse. 
1 - Analyse des sondages (Fig. 1) 
En raison de la nature de la pente qu'emprunte le tracé de l'aqueduc, nous 
avons jugé utile d' ouvrir des sondages contre ses deux faces nord et sud et le long 
de ses deux principaux tronçons mtra muros: le plus élevé où les couches sont 
exposées à une érosion continue et intense et le plus bas où elI es sont intactes, en 
pIace, mieux protégées et moins menacées par le phénomène de la solifluxion 3. 
1 DE lA M.u:rootRE, 1912, p. 40. 
2 Parmi ces études, nous citons principalement: É11ENNE, 1954, pp. 25-211; ID., 1960, pp. 4, 
17-27; REBUFFAT, 1968, pp. 231-240; LENOIR, 1986; AKERRAZ, 1987, pp. 447, 452-455, 457; ID., 
1990, pp. 218-219. 
3 MAKooUN, 1994 b, p. 267. 
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Fig. 1 - Répartition des sondages de l'aqueduc. 
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La nature du cadre fixé à cette étude n'implique pas nécessairement un 
examen exhaustif de tous les résultats de nos demières recherches stratigraphi-
ques sur l'aqueduc de Volubilis 4• 
Voici à présent résumés Ies principaux renseignements foumis par les 
sondages de l'aqueduc (Fig. 2): 
- Nombre des niveaux archéologiques 
Nous relevons la présence d'un seuI niveau archéologique dans les 
troisième et septième sondages, de deux dans les premier, deuxième, quatrième 
et cinquième sondages, de trois dans le sixième sondage. 
- Datation des niveaux archéologiques 
Le niveau le plus ancien (datant de la fin du Itr s. ap. J.C.) existe dans les 
premier et deuxième sondages et le plus récent dans les quatrième et sixième 
sondages. 
Sondages Nombredes Contenu stratigraphique des niveaux Datation des niveaux archéologiques 
niveaux archéologiques (Couche = c) 
archéologiques 
l-niveau '1!niveau 3'niveau l"niveau '1! niveau 3' niveau 
Sondage 1 2 C'-C6 CJ-C. Fin du l''s. 111'5. ap. le. 
ap.le. 
Sondage 2 2 CJ,-C29 CU-CJ, Findu 1"5. m's.ap.lC. 
ap.lC. 
Sondage3 1 CJ-C15 I1I's. ap.lC. 




Sondage5 2 C.4-C., C.-Cu III' s. ap. le. I1I's. ap. le. 
Sondage6 3 C.I C.4 CII CJ-C.o iDtbut du Il' s. I1's.ap.lC. lII's. ap. I.C. 
ap. I.e. 
Sondage7 1 C.-C.1 III's. ap. lC. 
Fig. 2 -Tableau des principaux niveaux archéologiques dans les sondages de l'aqueduc. 
4 Pour plus de précisions sur ces données stratigraphiques et plus particulièrement la 
locaIisation de cbaque sondage, ses dimensions, son but, sa stratigraphie, le matériel exhumé au 
COurs des fouillcs et la nature des relations entre Ics structures et les unités stratigraphiques, cf. 
MAKooUN, 1994 a. 
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Le niveau le plus ancien manque dans le sixième sondage qui renferme par 
contre les niveaux archéologiques se rattachant aux Ile et IIIe s. ap. J.C. 
2 - Conclusions cbronologiques (Figg. 3, 4 et 5) 
D'après les données stratigraphiques précédemment étudiées, nous dis-
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Fig. 3: Sondage 2, Coupe Est (Echelle: 1/10). 
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I.E 
construction, et deux autres phases postérieures qui correspondent en fai t à 
toutes Ies modifications de son tracé et ses réfections uItérieures successives. 
L'examen du tableau des phases ou états de l' aqueduc de Volubilis suscite 
les remarques suivantes (Fig. 6): 
Le premier état (fin du ]er s. ap. J.c.) 
Il existe dans les premier et deuxième sondages effectués le long de 
l'aqueduc et au voisinage de la maison à la nécropole islamique, et peut etre 
daté par l'absence de la sigillée claire et la fréquence de la céramique sigillée 
à vemis rouge sud-gauloise et notamment les productions de la Graufesenque 
(Formes lisses: Drag. 15/17, 18, 24/25, 27; Formes décorées: Drag. 30, 37, 
Hermet 9), de la céramique sigillée à vemis rouge hispanique et plus précisé-
ment Ies productions d'Andujar en Bétique et de Tritium Magallum dans la 
vallée de l'Ebre (une forme lisse: Drag. 27) et enfin des amphores Dr. 7/13, 
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Fig. 5 - Sondage 4, Coupe Ouest (echelle: 1/10). 
Le deuxième état (deuxième molitié du Ile s. ap. J.c.) 
Il ne fut retrouvé que dans le sixième sondage et peut etre daté par la 
sigillée hispanique de Tritium Magallum (une forme lisse: Drag. 15/17), la 
sigillée claire A et particulièrement les premières formes H9B et H 14 et par Ies 
amphores Dr. 20 et BIIB. 
Le troisième état (Illt s. ap. J. C.) 
Il est présent dans les sept sondages de l' aqueduc et peut etre daté par la 
céramique arétine, la sigillée sud-gauloise et surtout les productions de la 
Graufesenque (formes lisses: Drag. 16,24/25 et 27; forme décorée: Drag. 37), 
la sigillée hispanique d'Andujar et de Tritium Magallum (formes lisses: Drag. 
15/17,27,33,37), les premières formes de la sigillée claire A et la forme H50 
de la sigillée claire C, la céramique africaine de cuisine (surtout les formes 
H23B,HI96, 197, 182, 192et 198)etenfinlesamphoresDr.1,BoubeMiramar, 
Dr. 7/13, Dr. 20 et BIIB. 
D'après les résultats de ces recherches stratigraphiques sur l'aqueduc de 
Volubilis, l' état initial de cette canalisation pourrait donc se rattacher aux 
débuts de l'ère provinciale (44 - 80/81 ap. l.C.) et ses phases ultérieures 
correspondent probablement aux diverses modifications et réfections ayant 
affecté son tracé aux Ile et IIIe s. ap. l.C. 
Etats de 
l'aqueduc 
Couches et niveaux arcMologiques (Coucbe = c) Datation 
C,-C. du $Ondage 1 ($On l- niveau archéologique) Findu 1·5. 
l- Etat CII-C29 du $Ondage 2 ($On l- niveau archéologique) ap. le. 
CU-CI• du $Ondage 6 (ses niveaux archéologiques 1 et 2). 2èmemoitié 
2" Etat du 
U' s. ap. J.C. 
CI -C. du $Ondage l (son 2" niveau archéologique) m·s. 
3·Etat CIJ-C17 du $Ondage 2 ($On 2" niveau archéologique). ap.J.C. 
CI -CI' du $Ondage 3 ($On l- niveau archéologique) 
CI -C, du $Ondage 4 (ses niveau archéologiques l et 2). 
CI -CII du $Ondage 5 (ses niveau archéologiques l et 2). 
CI -CIO du $Ondage 6 ($On 3' niveau archéologique). 
CI -Cu du $Ondage 7 ($On 1- niveau archéologique). 
Fig. 6 - Tableau des conclusions cbronologiques (pbases ou elats de l'aqueduc). 
Matériel datant 
- Mtine 
- SO. Graufesenque (Fonnes Iisses: Drag. 15/17, 18, 24/25, 27; 
formes décorées: Drag. 30, 37, Hennet 9) 
- Hisp. Andujar et Tritium (Forme Iisse: Drag. 27) 
- Amphores Dr. 7/13, Dr. 20, BOB 
- Hisp. Tritium (Fonne Iisse: Drag. 15/17) 
- R.SA (Fonnes H9B et HI4). 
- Amphores Dr. 20 et BUB. 
- Mtine (Forme lisse: Drag. 27) 
- SO. Oraufesenque (Fonnes lisses: Drag. 16,27,24125; fonne 
décorée: Drag. 37). 
- Hisp. Andujar et Tritium (Fonnes Iisses: Drag.15/17, 27, 33, 37). 
- R.SA (1- formes) et RS.C (Forme: H50) 
- Cera. Afric. de Cuisine (Formes: H23B, HI96, HI97, Hl82, 
HI92, H198). 
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Una problematica cisterna puteolana: 
la Piscina Cardito 
Nel corso delle ricerche in rapporto ai monumenti antichi dei Campi 
Flegrei e alle incisioni che li riproducono 1, mi sono imbattuta in una struttura 
particolare per la singolarità dell'impianto e per la scarsità di fonti al riguardo, 
nonostante le sue ragguardevoli dimensioni: la cosiddetta Piscina Cardito di 
Pozzuoli. La cisterna si trova nella zona nord-orientale di Pozzuoli (fav. I), in 
un'area della Regio Triumphalis 2 che la presenza di materiali funerari sugge-
risce extramuranea, e deve il suo nome ai principi di Cardito che dal 1568 ne 
divennero proprietari 3. Attualmente si trova in una proprietà privata. 
Una pianta disegnata alla fine del secolo scorso da G. Abatino, ingegnere-
architetto dell'Ufficio regionale per la conservazione dei Monumenti delle 
Province Meridionali 4 e pubblicata da Dubois S (fav. Il), mostra immediata-
mente a Ovest della Piscina Cardito un'altra cisterna che a questa si collega, 
.. Ai Signori Sardo, attuali proprietari del terreno in cui si trova la cisterna, devo un sincero 
ringraziamento per la cortesia con la quale hanno agevolato i miei sopralluoghi, favorendomi in 
ogni modo nelle ricerche. 
I A GALLOTIlNI, Per un corpus iconografico dei Campi Flegrei: le vedute a stampa, Diss. 
Tesi di Dottorato, Università di Roma e Bologna, 1993, in c.s. In quella sede si trovano analizzate 
anche le opere illustrate da incisioni che qui si citano rapidamente. 
2 W. JOHANNOWSKY, Contributi alla topografia della Campania antica: la via PUleolis-
Neapolim, "RAAN", n.s., XIX, 1938-39, p. 90; G. CAMODECA,L 'ordinamento in Regiones e i Vici 
di Puteoli, "Puteoli", I, 1977, pp. 71-73; C. GIALANNEUA, V. SAMPAOl.O, Note sulla topografia di 
Puteoli, "Puteoli", 4-5,1980-81, pp. 133-161. 
3 L DE FìwA FRANGIPANE, Sulla denominazione delle vie nell'abitato di Pozzuoli, Napoli 
1900, pp. 11-12 (da R. GlAMMrNEW, Il Rione Te"a e il Borgo, 1987, p. 97). L'autore ricostruisce 
in parte i passaggi di proprietà della villa e del palazzo; l'ultimo dei Loffredo di Cardito alla sua 
morte affidò il possedimento alle Canoniche di Fiandra e Germania; in seguito ne divenne 
proprietario il principe don Luigi di Borbone sinché, con trasmissioni non precisate, il giardino 
passò all'inizio del secolo al sindaco Maglione ed il palazzo fu adibito a Caserma dei Carabinieri. 
4 M. BENOVENNl, R. DAlU. NEGRA, P. GRIFONI, Monumenti e istituzioni, 2 volI., Firenze 1987-
1992. VoI. 2/1 decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia: 1880-1915, pp. 
507-509,511-13,515-17. L'incarico è attestato dal 1898 al 1909. 
S CH. DUBOIS, Pouzzoles antique. Histoire et topographie (BEFAR, 98), Paris 1907, pp. 
280-285 
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sigillata a partire dagli anni '70 da una gettata di cemento. Proprio l'impossi-
bilità di compiere oggi una ricognizione di quel complesso conferisce un valore 
eccezionale a quella documentazione. Gli impianti sono dunque due ed il loro 
funzionamento è strettamente connesso. Entrambi si sviluppano in direzione 
Nord-Sud a cavallo dell'isoipsa di m 47,5 (tra i 50,70 e i 46,20 m), in una delle 
zone più elevate della città 6 e sono quindi parzialmente scavate nel tufo. 
Un lavoro di pulizia della Piscina Cardito, effettuato dal Comune di 
Pozzuoli nel 1992, consente oggi di aggiungere ulteriori elementi alle notizie 
certe. 
In attesa di completare le ricerche in corso inerenti la ricostruzione 
funzionale, si propone in questa sede un bilancio della questione, alla luce dei 
dati recentemente emersi. 
1. Storia degli studi 7 
A partire dall'età rinascimentale i Campi Flegrei si inserirono nell' itine-
rarium deliciae e nel Grand Tour dei viaggiatori europei, con un successo che 
procurò il moltiplicarsi di guide e di immagini dei monumenti antichi 8. 
Nonostante questo fervore di interessi la cosiddetta Piscina Cardito, quantun-
que notevole per dimensioni, ricorre raramente ed in maniera molto sommaria 
sia nelle trattazioni letterarie, sia nella produzione grafica. 
Il primo a menzionare il monumento è Ferrante Loffredo 9, che istituisce 
il 't01tOC; del parallelo con la Piscina Mirabile di Bacoli. 
6 P. SOMMEL1.A, Storia e urbanistica di Pozzuoli romana, "Puteoli", 2,1978, p. 87, fig. 175 
e pianta topografica generale. 
7 Nel desiderio di rendere a tutti accessibili le fonti utilizzate e non sempre facilmente 
reperibili, se ne offre la trascrizione. 
8 S. BORSI, Alle origini del Grand Tour: le antichità campane e i maestri rinascimentali, in 
"Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra", 2,1986, pp. 35-45. G. V AUEf,Les "Antiquités" 
des Champs Phlégréens dans les récits des voyageurs du XVII/e siècle, in Il destino della Sibilla. 
Mito, scienza e storia dei Campi Flegrei, Atti del Convegno della Fondazione Napoli 99, Napoli 
1986, pp. 43-57. E. OmvALUER, R. CImvAWER, Iter Italicum. Les voyageurs français à la 
decouverte de I ']talie ancienne, Paris 1984. A. HORN ONCKEN, Viaggiatori stranieri del XVI e XVII 
secolo nei Campi Flegrei, "Puteoli", 6, 1982. M. PALERMO CoNCOIATO, Tra i viaggiatori del gran 
tour in Campania nel Cinque-Onocento, "Annali dell'Istituto Universitario Orientale", Napoli-
Anglistica, 23,1980, I, pp. 1-39. 
9 F. LoFFREDO,Antichità di Pozzuolo et luoghi convicini, Napoli 1580; ed. 1626, cap. 4, p. Il 
"Delle conserve d'acqua". 
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Dentro del sopradetto giro dell'antico Pozzuolo si ritrovano infmite conser-
ve d'acqua, la magior parte di esse rovinate per cagione di terremoti. Pure tra 
quelle che non sono ancora del tutto guaste, & disfatte, se ne vede una fra' l 
Coliseo & la strada che và alla Solfatara, di quella architettura ch'è la 
Piscina mirabile. 
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In seguito Scipione Mazzella lO azzarda l'ipotesi del collegamento con 
l'acquedotto del Serino: 
... Quasi tutto il territorio di Pozzuolo è pieno di acquedotti, e piscine 
grandissime antiche, & per la maggior parte di esse si veggono rovinate, si 
come nella via, onde si va hoggi alla Solfatara si vede, & nella scesa della 
Chiesa di S. Francesco verso la marina, si vede medesimamente una 
bellissima, e gran piscina con gli acquedotti: onde si può da questi segni 
considerare, che l'acque venissero da Sirino, & passavano dal monte di 
Posilipo circondandolo tutto aggiungevano à Pozzuolo, e di là andavano à 
Cuma, & à Baia. 
La cisterna non è indicata espressamente, tuttavia da questo momento in 
poi il riferimento topografico sarà sostanzialmente sempre il medesimo in tutti 
gli autori: la via che dall'anfiteatro maggiore conduce alla Solfatara, l' Antinia-
na 11, che corrisponde oggi alla strada denominata Vecchia San Gennaro, come 
si può ben dedurre anche dal confronto con la carta dei monumenti antichi di 
Pozzuoli aggiunta alla fine del volume di Dubois. Tralasciamo la tavola 
dell'Ager Puteolanus di Villamena 12 (Tav. 111,1), relativa alla zona prossima 
alla chiesa di S. Giacomo (oggi del Carmine), perché incongrua nella sua resa 
formale convenzionale. La successiva citazione della cisterna, questa volta di 
maggiore interesse perché assurta alla dignità di paragrafo a sé stante e 
accompagnata da una pianta, si trova nell'opera di P.A Paoli 13: 
lO S. MAzzEu..A, Sito, et antichità diPozzuo{o, et suo amenissimo distretto, Napoli 1606, cap. 
VI "Delle conserve dell'acqua da' Paesani dette Laberinto", p. 44. 
11 D. MAllARoo, La via Antiniana e le memorie di S. Gennaro, "Rend. Ace. Arch. Napoli", 
n.s., XIX, 1938-39, pp. 303-365. 
12 F. VIU.AMENA, Ager Puteolanus, sive prospectus eiusdem insigniores, /lIustriss. Antonio 
Roccio optime de se merito, Roma 1652. Tradizionalmente, e comunque nelle schede della 
Calcografia di Roma, l'opera è attribuita a Villamena, ma A GIANNETII, (Immagini flegree, in Il 
destino della Sibilla. Mito, scienza e storia dei Campi Flegrei, Atti del Convegno della Fondazione 
Napoli 99, Napoli 1986) basandosi su R. ALMAoIA, "Archivio storico per le Province napoletane", 
XXXVU-xxxvm, 1912-13, II, p. 321 ss.), la riporta a M. Cartaro (1578). 
U P A PAOU, Avanzi delle antichità che esistono a Pozzuol~ Cuma e Baia. Antiquitatum 
Puteolis Cumis Baiis esistentium reliquia e, Napoli 1768, foglio delle spiegazioni 7, tavola 19. 
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Pianta d'una Piscina a Pozzuolo vicina all' Anfiteatro dove le acque riposan-
do dal cammino depositavano il fango. È alta palmi 14; nell'Architettura è 
simile alla Piscina Mirabile ma la volta è più vaga, la forma della quale si 
accenna co' punti segnati, ed è ricoperta d'una tonaca pulitamente lavorata. 
L'icnografia che correda il testo (fav. 111,2) è opera di un tecnico, 
l'architetto Tommaso Rajola, ed infatti è orientata correttamente e le dimensio-
ni della struttura sono abbastanza prossime al reale, salvo un lieve scarto del 2% 
su quelle rilevate dal Sommella 14. Per l'altezza però si indicano nel testo 14 
palmi, corrispondenti a m 3,69, ben lontana dall'altezza effettiva di m 5. 
Nessuna menzione inoltre è fatta né dei grossi banconi che suddividono lo 
spazio interno 15, né dei sistemi di alimentazione, ad eccezione di un emissario 
a Sud. Stranamente non è segnalata neppure l'esistenza della lunga scala 
esistente a NNO, mentre è riportata solo la più meridionale delle due dell'an-
golo SO, quella che consentiva l'ingresso alla cisterna dalla strada. 
La citazione nella celebre opera del Paoli certamente contribuì a diffon-
dere la conoscenza della Piscina Cardito, sicché essa compare nella guida del 
canonico Andrea De Jorio 16 che accenna sommariamente alla descrizione del 
monumento, non fornendone tuttavia le misure, ma azzardandone un'interpre-
tazione funzionale. Contestando l'ipotesi di Mazzella e di Paoli, ricordati in 
nota, circa l'alimentazione della cisterna mediante l'acquedotto del Serino che 
le corre a lato, opina che fosse alimentata da acque meteoriche. 
Cinquant'anni più tardi l'abate Domenico Romanelli, che sembra non 
conoscere gli autori sin qui menzionati, 'riscopre' la cisterna e così la descri-
ve 17: 
(Dalla Solfatara) Allora tornando al cammino per Pozzuoli, incontrammo 
per via un gran resto del celebre acquidotto che portava l'acqua a questa città, 
ed alla decantata piscina mirabile a Baia. Ci recò gran piacere nell' osservare 
14 SOMMELU., op. cit., p. 61 e SS., n. 42. 
15 Col termine "bancone", impiegato già da SoMMEllA, p. 61, si intendono i muri rivestiti di 
cemento pozzolanico (h. m 2,40; larghe m 0,80) che, estendendosi tra alcuni pilastri allineati, 
scompartiscono la cisterna in vasconi o settori (Fig. 1). 
16 A. DE JORIO,Guida di Pozzuoli e contorno, Napoli 1817, p. 51: «L'anzidetto condotto non 
comunica in nessun punto colla Piscina. Oltre a ciò il non esserci ombra di stalattite in questa 
dimostra chiaramente, come poc'anzi abbiamo detto, ch'era destinata a raccogliere le acque 
piovane delle superiori fabbriche, anziché quelle provenienti da qualche sorgente particolare,.. 
17 D. ROMANELLl, Viaggio a Pompei, a Pesto e di ritorno ad Ercolano ed a Pozzuoli, 2" ediz. 
migliorata, Napoli 1817, voi n, p. 117. La I" edizione, 1811, non includeva Pozzuoli. 
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qui un'altra piscina, o serbatoio d'acqua poco inferiore a quella di Baia, che 
da niuno scrittore è stata avvertita. Penetrandovi per un cancello di legno, 
scendemmo per una piccola gradinata sino al suo fondo. La sua lunghezza 
arriva a 76 passi ed a 18 la sua larghezza [= m 66,88 x 15,84 N.d.R.]. È 
coverta da una gran volta sostenuta da tre file di robusti pilastri, ciascuna al 
numero di dieci. Per altrettante aperture circolari, che restano tuttavia, si 
poteva attingere l'acqua al disopra. Noi la percorremmo in tutto il suo 
quadrato bislungo da un lato all'altro, e riuscimmo per un'altra opposta 
gradinata sopra una vigna. 
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Romanelli dichiara esplicitamente di essere sceso sino al fondo della 
vasca, che dunque era vuota e percorribile. Meraviglia anche qui, considerando 
l'entusiasmo per quella che ritiene una sua scoperta, l'assenza di riferimenti ai 
banconi, che pure necessariamente egli deve avere scavalcato, e ai cunicoli di 
immissione ed emissione. Se la dimensione dell'ampiezza è sufficientemente 
esatta, non cosi si verifica per la lunghezza, eccedente di oltre m lO, errore forse 
causato proprio dalle difficoltà create delle partizioni interne. 
Più analitico è il resoconto redatto da un altro abate, Pasquale Panvini 18, 
il quale però si sofferma maggiormente nella descrizione: 
Lasciati questi orrorosi luoghi [la Solfatara], ripigliammo la strada che 
scende a Pozzuoli, e giunti nella villa del principe di Cardito non distante 
dalla città, vidimo a man destra del cammino un acquidotto, che facea 
certamente parte di quel tanto celebre, che portava l'acqua del Serino nella 
piscina di Bauli, e proseguendo un po' più innanzi osservammo con sorpresa 
una vasta Piscina ben conservata, e intatta, dove scendemmo per una 
gradinata. La sua figura è di un parallelogramma, lunga 76 passi, e larga 18. 
E' coperta da una solidissima volta piana sostenuta da 30 pilastri di tufo 
disposti in tre file con eleganza. Vi sono nel mezzo delle volte dieci aperture 
circolari, disposte in linea retta. Nelle mura, e ne' pilastri si osserva una certa 
scabrosità e calcare, ma non positivo incrostamento. Nella parte opposta vi 
ha un'altra porta con gradinata, per dove uscimmo a stento in una ben 
coltivata vigna, sopra la volta della medesima. Alcuni hanno creduto 19, che 
questa vasta conserva servisse per far deporre il fango delle acque, che 
passavano per il vicino acquidotto. n canonico lorio non vedendo comuni-
cazione fra la conserva e l'anzidetto acquedotto, e non osservando stalattite 
nelle mura della medesima, come in quella di Bauli, opina che fosse 
II P. PANVINI.11 Forastiere alle antichità e curiosità naturali di Pozzuoli, Cuma, Baja e 
Miseno in tre giornate. Napoli 1818. 
19 MAzzm.u. e PAOU. op. cito 
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unicamente destinata a racchiudere le acque, che vi si raccoglievano dalla 
pioggia, anziché quelle provenienti dal Serino; ma del non potersi oggi 
distinguere la oomunicazione dell'acquedotto non ne segue che debba 
negarsi, anzi il vcderlo quasi a contatto della piscina prova che vi lasciasse 
le sue acque. Se questa ragione avesse luogo si potrebbe dire l'istesso 
deU'altra detta il Laberinto, ec; il non aver poi stalattite dimostra solamente, 
che l'acqua nOIl vi fu lasciata in riposo per molto tempo, per poter dar luogo 
alla formazione deU-incrostamento, come esporrò parlando della Piscina 
Mirabile; onde pare che fosse una delle conserva, che somministravano 
l'acqua all'antica Pozzuoli. 
Giuseppe Maria Galanti 20 si conforma alla teoria proposta da De Jorio che 
la cisterna fosse alimentata da «le acque piovane e non già ... dall' acquidotto 
di Serino, le acque di cui formavano sempre le stalattiti». 
Nel coro unan.ime di asserzioni acritiche si discosta l'abate Giuseppe De 
Criscio 21, il quale nella premessa si oppone a quanti trattano di monumenti 
senza averli visti. La sua testimonianza si presenta dunque come autoptica e la 
sua opinione come teoria personalmente rielaborata. I resti dell'acquedotto 
vengono posiziomti con maggiore precisione rispetto agli autori precedenti, 
mediante la menzione della proprietà in cui si trovavano. 
Serbatoio esistente presso la casa Rocco nella strada che porta alla Solfatara. 
Esso è di fom2 di un parallelogramma di 60 metri di lunghezza per 16 di 
larghezza: divise da tre file di pilastri in numero di 30, quasi della stessa 
forma e costr1lZÌone di quelli della Piscina Mirabile di Baja; però un poco più 
bassi, avend~ anche delle aperture od occhi nella sua volta, ed è tutto 
intonacato internamente. All' ovest di detto serbatoio nella casa adiacente di 
proprietà del Rocco si osservano i ruderi del condotto Serino, il quale dopo 
di avere SOJJl1l1inistrato le sue acque a questo primo Serbatoio passava a 
somministrarlc agli altri posti nelle vicinanze. 
Riassumendo: riguardo all'alimentazione della cisterna si trovano oppo-
ste due opinioni.. MazzeIla, Paoli, indirettamente RomaneIli, Panvini, De 
Criscio 22 ritene~no che fosse connessa all'acquedotto del Serino, del quale 
vedevano resti cnspicui nelle vicinanze. D'altra parte De Jorio e Galanti, per 
2lI O.M. OALAtm .. Napoli e contorni, la ed. Napoli 1792; nuova ed. migliorata 1829, p. 
302 SS. 
21 O. DE CIuso:J. Notizie istoriche archeologiche topografiche dell'antica citUl di Pozzuoli 
e dei suoi due aquùbtti Serino e Campano, Napoli 1881, p. 46 ss. 
22 DE CJuSCI(),op. cit., p. 46. 
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l'assenza di incrostazioni calcaree, consideravano il serbatoio rifornito da 
acque meteoriche. 
Un notevole progresso conoscitivo è offerto, come si è accennato, dallo 
studio di Dubois 23, che descrive la struttura Ovest e pubblica la pianta redatta 
da Abatino. Di fatto i resti accertati e documentati sono molto più cospicui e 
significativi di quelli intuibili dalle descrizioni degli autori precedenti e 
controllabili nella pianta di T. Rajola edita nel volume di P.A. Paoli. La 
maggiore completezza dei dati ha consentito a Dubois di elaborare un'ipotesi 
sul funzionamento della struttura, ma la sua interpretazione della pianta di 
Abatino non stimolò ulteriori più approfonditi studi, venendo piuttosto utiliz-
zata acriticamente da autori successivi. Maiuri 24, senza entrare nel merito, si è 
limitato ad osservare che (le cisterne) «sembra avessero soprattutto la funzione 
di bacini di sedimentazione per la maggiore purezza e leggerezza dell'acqua»; 
Johannowsky 25 ha interpretato la Piscina Cardito come un castellum aquae, 
adducendo come prova la posizione marginale della struttura rispetto alla città. 
Dopo Dubois solo P. Sommella 26 si è cimentato in un'analisi precipua, 
esprimendo dei dubbi circa l'interpretazione di Johannowsky, a causa dell'as-
senza degli sbocchi multipli che si riscontrano invece negli esemplari di 
Pompei e Nimes. 
2. Descrizione del bacino orientale 
La Piscina Cardito internamente misura 27 circa m 59,4 x 15,6 (= 201 x 53 
piedi romani) un metro circa in meno rispetto alle dimensioni indicate da tutte 
le fonti. Fanno eccezione Dubois, seguito da Maiuri e dai suoi emuli, che 
segnalano m 55 x 16; clamorosa inoltre è la loro svista riguardo all'altezza, 
indicata in m 15, mentre la cisterna è alta in effetti m 5. Dove visibile la muratura 
è in laterizio, ma tal uni punti (la parete della scala settentrionale, quella ove si 
apre il condotto H, il pilastro attiguo e la camera D) sono in blocchetti di tufo. 
La cisterna è rivestita di cemento pozzolanico e di cocciopesto sino a m 4,45 
dal fondo; dei cordoli arrotondano gli spigoli vivi delle pareti e del pavimento. 
13 DUBOIS op. cit., pp. 280-285. 
14 A. MAIURI, I Campi Flegrei, Roma, Poligrafico dello Stato 1958, p. 52. 
~ JOHANNOWSKY, op. cit., p. 90. 
26 SOMMEllA, op. cit., p. 61 ss. Osservazioni riprese da GIALANNELLA e SAMPAOLO, art. cit., 
p. 136, nota 24. 
27 Dati ricavati dal rilievo planimetrico aggiornato in SOMMELLA, op. cit., p. 62, fig. 135. 
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Tre file di 10 pilastri sostengono le crociere della copertura. Otto pozzetti dal 
diametro di circa m 1, ma di cui alcuni ampliati, si alternano sulla volta ai 
pilastri della fila centrale; un ulteriore oculus, di forma ovale, si apre nell' an-
golo sud orientale. 
La cisterna è suddivisa in compartimenti mediante dei banconi (b. dal 
fondo m 2,40; largh. m 0,80 circa), cbe raccordano alcune file di pilastri (Fig. 
1). Lungo il bordo interno del bancone tra 4 e 5 (più ampio rispetto agli altri: 
m 1,04), a partire dalla fine della seconda campata corre una canaletta (m 0,17 
x 0,17) contenente unafistula (m 0,10 di diametro) cbe si interrompe brusca-
mente all'altezza del muro tra i compartimenti 3 e 7. Dalla seconda campata 
all' estremità Nord della cisterna si susseguono invece dei fori (diametro m 0,15 
circa) a distanza regolare di m 2 l'uno dall'altro, profondi almeno m 0,25, 
secondo quanto è stato possibile accertare. 
Le vasche 3,4,5 sono perfettamente intonacate e dotate di cordoli negli 
spigoli, il cbe induce a ritenerle appartenenti ad un'unica fase originaria. Il 
compartimento 3 è posto in comunicazione col 4 mediante una grata (g3) di 
ardesia traforata da fori (diametro m 0,02) saldamente inserita nella muratura 
(Tav. IV,I). La distanza tra i fori della griglia è di m 0,08-0,10. Ancbe la vasca 
2 comunica con la 5 attraverso una grata (g2) (Tav. IV, 2), sinora non segnalata 
da alcuno, infissa nel bancone di tufo (b. m 1,75 x 0,30). Il lato Nord del 
passaggio è stato successivamente cementato. 
Il compartimento 1 sembra ricavato dal seguente (2) in un secondo 
momento, in quanto il suo muro settentrionale, che trattiene una griglia 
scorrevole d'ardesia traforata (gl), è realizzato modernamente in bloccbi di 
tufo e manca dei cordoli agIi spigoli come anche dell'intonaco impermeabiliz-
zante. La mobilità della griglia si deduce dalla constatazione che diversamente 
da g3 e g2, la lastra gl non è incassata in alto nella muratura dei banconi. 
Sinora, probabilmente a causa del consistente accumulo di terra, non era 
stata notata l'esistenza del muro Sud della vasca 1. Esso è composto da due 
spallette, probabilmente originarie perché ben intonacate, che si interrompono 
al centro lasciando un varco di m 0,65, successivamente occluso mediante una 
risarcitura in calcestruzzo di tufelIi e calce (Tav. V,l), che forse tratteneva una 
griglia. Il compartimento 2 in origine includeva dunque probabilmente anche 
l' 1 ed era delimitato a Sud da un muro supportante una griglia, poi eliminata e 
spostata più a Nord (gl). Risulta così chiarita anche la forma a budello della 
vasca 2 che altrimenti, dopo la chiusura del muro Sud del compartimento l, 
avrebbe completamente annullato la funzione del successivo tratto meridionale 
della cisterna. 
Nella zona del settore 2, che per comodità continuiamo ad indicare con l, 
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Fig. 1 - Pozzuoli, Cisterne Cardito: pianta (dis. E. Gallottini). 
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si immette l'acquedotto C attraverso la camera D. Questa (m 3,10 x 1,72; 
altezza visibile oggi m 2,10) in basso ha sezione ovoidale (Tav. V,2) ed è 
coperta da una volta in blocchi di tufo recente, che si svolge in direzione Est~ 
Ovest. Le pareti sono intonacate sino a m 1 dalI' attacco della volta. A Est 
l'immissione dell'acqua era regolata mediante una saracinesca sl, visibile 
ancora ai tempi di Dubois, ma oggi occultata da scarichi. 
Nonostante i rifacimenti e gli ampliamenti moderni, deducibili dalla 
brusca rottura della cortina laterizia (Tav. VI,I), D sembrerebbe progettual-
mente concepita insieme alla cisterna, e quindi pertinente alla sua fase 
originaria, poiché vi si raccorda attraversandone la parete senza soluzione di 
continuità. 
La mancanza d'intonaco in quest'area trova confronti nella parete del 
settore 3 ove si apre H. 
Nessuno degli autori che hanno trattato della Piscina Cardito menziona il 
compartimento 7, la sua scala, o l'esatto andamento del bancone in prossimità 
dell' attuale varco V (Tav. VI,2), elementi probabilmente nascosti da cospicui 
accumuli di terra. Nei sopralluoghi effettuati di recente ho dunque potuto 
verificare che tutte le pareti della vasca F al di sotto del bancone non sono 
intonacate e mostrano la nuda muratura (opus incertum); superiormente 
invece, nell'angolo Sud-Ovest, resta uno spesso strato di intonaco bianco che 
l'intrusione delle radici sta progressivamente scalzando dal supporto. Solo in 
questa zona della vasca gli spigoli sono arrotondati dai cordoli. Mancano del 
tutto tracce di condutture con l'esterno o collegamenti con i compartimenti 
attigui, quantunque la pianta di Abatino e la relativa descrizione di Dubois 28 
indichino un condotto E che si innesta a circa m 2,80 dal muro Ovest interno 
della cisterna (sostanzialmente in linea con il lato occidentale della fila di 
pilastri di sinistra) e a circa m 1,50 dal condotto F. Attualmente il fondo è 
coperto per circa m 0,40 da un accumulo compatto di terra e blocchetti di tufo, 
forse il butto del varco aperto nella parete Sud, che ne impedisce l'analisi. 
Esternamente, a m 1,55 a Sud della cisterna, si innalza una struttura foderata 
di opus reticulatum, alta circa m 2,50 sopra il piano di campagna, che si dirige 
parallelamente a C verso Ovest, allargandosi a m 2,10 dall'attuale varco 29. 
28 DUBOIS, op. cit., p. 281. 
29 Questo elemento, ancora presente nella pianta di Sommella di p. 61, scompare incompren-
sibilmente nel rilievo planimetrico della pagina seguente; in entrambe lo sbocco E è unificato con 
F, in contrasto con quanto segnalato da Dubois. Questi pone il condottoF in prossimità del bancone 
che separa i settori 7 da 5, ma l'esame autoptico della parete non è possibile per l'elevazione del 
livello causato dagli accumuli di terra. 
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Una canaletta coperta a cappuccina (h. m 0,50 x 0,30), col vertice in 
prossimità dell' attacco della volta, si apre nella parete Sud della cisterna. Il foro 
attraversa di sbieco il muro perimetrale per scaricare, secondo Dubois, in C; 
mentre il Sommella fa immettere R nel grande condotto uscente dalla parete 
Sud 30. 
Il varco V che consente l'accesso dal piano di campagna Sud esisteva 
certamente nel XIX secolo (ma probabilmente anche già in precedenza) perché 
gli autori espressamente ricordano di essere entrati nella Piscina Cardito per 
una breve scala e di esserne usciti attraverso un'altra dal lato opposto. Per 
attraversare la mura tura perimetrale fu scelto il tratto in corrispondenza del 
bancone tra i compartimenti 7 e 5 perché a livello dell'esterno ed in prossimità 
della scala. 
3. Descrizione del bacino occidentale 
Per la cisterna occidentale, poiché oggi non visibile, ci si deve affidare 
alla descrizione di Dubois ed alla pianta di G. Abatino. 
114 compartimenti che la compongono si sviluppano parallelamente al 
bacino orientale, con lieve pendenza verso Sud. Ogni camerella è larga m 8, 
lunga m 2,40; 1'8a è più corta (circa m l) e la 141 è più lunga (m 4,30). Tutte 
sono interamente rivestite di cocciopesto e dotate di cordoli. Tra loro 
comunicano mediante aperture sostanzialmente allineate al centro. Nel primo 
compartimento a Nord, sulla parete Est si appoggia la scala di accesso. 
In questa vasca entra il condotto G che alimenta l'impianto scaricando poi 
inE attraverso L (Fig. 1). Nell'ultima camerella a Sud sono ricavati due piccoli 
bacini, H e M, che iniziavano ad operare solo quando l'acqua superava un certo 
livello; H infatti, che comunicava col bacino Est (Fig. 2, sezione ZZ), era 
delimitato da muri alti m 1; M, che serviva secondo Dubois da "puits absorbant" 
(qualsiasi cosa ciò significhi), era cinto da pareti alte m 0,50 attraversate da 
quattro fori circolari e scaricava in E. Poiché il flusso passava solo in 
determinate circostanze nelle due vaschette, L costituiva lo sbocco principale, 
ma doveva poter essere regolato mediante una saracinesca che, consentendo di 
alzare o abbassare il livello d'acqua nel bacino, la obbligava a tracimare in M 
(quando superava l'altezza di m 0,50) o in H (quando superava l'altezza di m 
1). In questo modo si poteva avviare parte dell' acqua verso il bacino Est. 
30 Per l'unificazione dei condotti E ed F di cui alla nota precedente. 
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Fig. 2 - Pozzuoli, Cisterne Cardito: sezione ZZ; condotte C ed E (ipotesi) (dis. E. 
Gallottini). 
3.1 Bacino ovest: interpretazione funzionale 
La singolarità della cisterna occidentale, determinata dal particolare 
rapporto tra il ridotto sviluppo verticale (m 1,30) e l'ampiezza delle camere (m 
8), ripetuto per ben 14 volte, nonché la sua ridotta capacità, portano ad 
escludere la destinazione come bacino di accumulo. Non rimane che pensare 
ad un sistema di separazione dei solidi diverso da quello più diffuso (costituito 
dai grandi bacini) applicato, ad esempio, anche nella struttura Est. 
La sedimentazione in stadi successivi era nota; Vitruvio (VIII, 6,15) la 
raccomanda: ea autem si duplicia aut triplicia [acta fuerint, uti percolationibus 
transmutari possint, multo salubriorem aquae usum efficient; limus enim cum 
habuerit, quo subsidat, limpidior fiet et sine odoribus conserva bit saporem. 
Sinon, salem addi necesse erit et extenuari. Un esempio notissimo sono le 4 
vasche dell'Aqua Virgo, a due a due sovrapposte. Nel caso di Pozzuoli, però, 
l'allineamento ne conta ben 14. 
In una condotta a portata costante (tanta acqua entra, altrettanta esce) la 
velocità diminuisce se aumenta la sezione della condotta, ciò che deriva dalla 
formula: v = q/A 
(dove q = portata; A = sezione; v = velocità) 
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Ad ogni allargamento della condotta, corrisponde quindi una perdita di 
velocità e la conseguente separazione di parte dei solidi in un certo tempo. 
Nel bacino occidentale della Piscina Cardito l'acqua dunque entra nella 
prima vasca, vi si disperde in tutte le direzioni, diminuisce quindi di velocità e 
perde parte dei solidi, che cadono sul fondo laddove la velocità è minore, cioè 
lontano dal canale centrale. Al passaggio da una vasca all'altra la sezione si 
restringe e la velocità corrispondentemente aumenta, ma i solidi che si sono 
depositati lontano dal canale non ne risentono e rimangono, per lo più, 
dov'erano precipitati. Nella nostra serie di vasche questa operazione si ripete 
14 volte con progressiva chiarificazione dell'acqua. 
Naturalmente, pur aumentando il numero delle vasche, non si ottiene una 
completa purificazione; i solidi di dimensioni sufficientemente piccole da 
restare in sospensione anche con velocità molto ridotte, e quelli che casualmen-
te hanno imboccato per 14 volte un percorso quasi rettilineo lungo l'asse delle 
aperture di passaggio da una cella all'altra, resisteranno al trattamento. Certa-
mente la ripetizione del processo aumenta statisticamente la probabilità di 
eliminare una più elevata percentuale dei solidi separabili. 
Questo dispositivo presenta un ulteriore vantaggio rispetto a quello che si 
otterrebbe facendo decantare l'acqua in una vasca unica, del volume pari alla 
somma delle 14 celle: i solidi separati si distribuiscono in tutte le vasche 
secondo livelli decrescenti dall'ingresso all'uscita. In una vasca unica si 
accumulerebbero tutti nelle immediate vicinanze dell'ingresso raggiungendo 
più rapidamente l'altezza che impedisce il funzionamento regolare. Infatti per 
evitare l'occlusione del dispositivo bisogna procedere all'asportazione dei 
detriti quando essi raggiungono un certo livello. La pulizia è un'operazione 
laboriosa e soprattutto pone fuori uso l'impianto per qualche tempo, quindi 
ridurne la frequenza rappresenta un vantaggio. 
Ci si chiede, a questo punto, quali acque fossero così abbondanti e cariche 
di· solidi grossolani da richiedere un simile trattamento, considerato che 
l'attigua cisterna, viceversa, non ne necessita. Le caratteristiche dell' acquedot-
to Campano rispondono ai nostri interrogativi, tant'è che De Crisci0 31 ricorda 
come più volte quel condotto si ostruisse. La datazione all'epoca medievale 
sostenuta da quell'autore sembra però invalidare l'ipotesi che potesse alimen-
tare il bacino Ovest di cui ci occupiamo e che Dubois indica di età imperiale. 
È proprio Dubois 32, tuttavia, a contestare l'attribuizione ad un'epoca tarda 
31 DE Ousao, op. cii., p. 60 e ss. 
32 DUBOIS, op. cit., p. 269 SS. 
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dell'acquedotto Campano, riportandola all'età imperiale in base a considera-
zioni di tecnica costruttiva e di topografia. 
Riguardo all'alimentazione della Piscina Cardito propriamente detta, 
come si è visto vi sono due opinioni: l'una che la riporta all'acquedotto del 
Serino, del quale si vedevano resti cospicui nelle vicinanze; l'altra, a causa 
dell' assenza di incrostazioni calcaree, ad acqua piovana. Considerando le 
proporzioni della cisterna bisognerebbe supporre un bacino imbrifero di 
notevolissime proporzioni, il che sostanzialmente significa ricorrere a condut-
ture. 
Il condotto C proveniente da Nord che si immette nella Piscina Cardito 
non poteva essere, secondo Dubois 33, il ramo dell' acquedotto Serino che 
attraversava l'Olibano, a causa della maggiore quota della Piscina Cardito 
rispetto a quello. O ne costituiva una diversa derivazione o era connesso 
coll'acquedotto Campano. Il Sommella 34 accenna alla possibilità che la cister-
na fosse alimentata da «diverse reti idriche». 
Escludendo la possibilità che la cisterna fosse rifornita direttamente 
dall'acquedotto Campano, che già vi concorreva attraverso il bacino occiden-
tale, o da generiche acque piovane, ci si deve allineare all'ipotesi del Dubois. 
In ogni caso questo impianto presuppone l'esistenza delle 14 camerelle, perché 
la vasca 3 in cui si immetteva a cascata il condotto H, risale alla fase originaria 
della struttura. Come poi l'acqua durante il funzionamento in regime normale 
passasse dal compartimento 4 in quello 5, al momento non riesce evidente. 
L'esame delle pareti del bancone divisorio non palesa tracce di alcun varco o 
grata. Poiché poi la cisterna non è stata oggetto di rilievi, non è possibile 
ipotizzare con fondamento l'esistenza di una variazione di livello nel piano 
superiore dei banconi, tale da obbligare lo sfioro dell'acqua in zone prefissate 
della cisterna. Resta enigmatica anche la funzione della canaletta e dei fori che 
la soppiantano a partire dalla terza campata. Forse un indicatore di troppo 
pieno? 
Nella serie di problemi ancora aperti si aggiunge inoltre la funzione della 
vasca 7. Se effettivamente il condotto E si innestava qui, non poteva servire ad 
altro che a far defluire l'acqua che vi si riversava dal settore 3 per tracimazione 
in regime di massima piena. Che questo tipo di situazione non fosse improba-
bile lo confermano d'altronde l'esistenza dello sfioro R e la stesura dell'into-
naco idraulico per m 2 al di sopra del piano dei banconi. 
33 DUBOIS, op. cit., p. 282 s. e nota 1. 
34 SOMMElL\, op. cit., p. 61. 
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G. ABATINO: Pozzuoli, pianta delle cisterne Cardito (da DUBOIS, p. 281, fig. 22). 
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l - Piscina Cardito, struttura Est: muro Sud del vascone 
l (part icolare con la risarcitura). 
2 - Piscina Cardito, struttura Est: ambiente D (partico-






1 - Piscina Cardito, struttura Est: muro orientale e 
immissione nella camera D. 
2 - Piscina Cardito, struttura Est: tratto del bancone fra 
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4. Condutture 
Come si è visto, si riconoscono cinque condutture fra canali in entrata e 
canali in uscita: in entrata C, G; in uscita F, N, E, oltre al naturale proseguimento 
del canale C che lascia il complesso parallelamente al canale E. Tutti i condotti 
sono costruiti in opus incertum e rivestiti di cemento pozzolanico e cocciope-
sto, secondo la testimonianza di Dubois. 
La conduttura C (largh. m 0,67; h. m 1,30) corre in direzione N-S, ma 
stacca un breve condotto, controllabile mediante una saracinesca, che entra per 
cascata nella vasca 1 dopo aver attraversato l'ambiente D. Il suo tratto esterno 
invece, dopo aver piegato a Ovest, precipita con un salto di m 2 in una vasca 
T (larga m 2; lunga, secondo la pianta di Abatino, oltre una decina di metri). 
Erroneamente Dubois la chiama vasca di depurazione, ma questo processo 
richiede acque ferme o almeno molto tranquille, proprio il contrario della 
notevole turbolenza provocata in un ambiente piccolo dall' energia cinetica di 
una massa d'acqua della sezione prossima al m2, che cade liberamente da due 
metri di altezza. 
Nella vasca esiste uno sbarramento semicircolare alto m 1,50 ove si 
trovano tre orifizi circolari e una uscita laterale N, dei quali, però, non sono noti 
né il diametro, né le dimensioni, né i livelli, sicché è impossibile calcolarne la 
distribuzione di portata. Si può tuttavia affermare qualitativamente che qui si 
attua una suddivisione della portata idrica del condotto C, dopo il prelievo 
effettuato in D, e che il rapporto fra la portata che prosegue verso Ovest e quella 
che scende in N verso Sud è costante al variare del flusso a monte della cascata. 
È il medesimo risultato ottenuto, in altro modo, nei ben noti castelli divisori di 
Nimes e Pompei. 
Il condotto F (Iargh. m 0,40; h. m 0,70) è uno degli sbocchi del bacino 
orientale e si apre, secondo la pianta di Abatino, a Est del bancone tra i comparti 
7 e 5, probabilmente a qualche decimetro dal fondo. Secondo Dubois alimen-
tava il Bagno Ortodonico ed il quartiere limitrofo. 
Il condotto E (m 0,80 x 1,75 altezza) costituisce un'uscita dalla vasca 5 del 
bacino Est. Come per l'uscita F se ne ignorano le dimensioni nel tratto 
raccordato alla cisterna e il posizionamento verticale. Si dirige verso Ovest e 
(secondo Dubois) riceve direttamente le acque dal bacino Ovest attraverso lo 
sbocco C, e quello della vaschettaM attraverso «uno stretto canale tubolare». 
L'incontro di E, M e L avviene in una vaschetta che deve trovarsi allivello del 
fondo del bacino Est (altrimenti non ne riceverebbe le acque), quindi qualche 
metro al di sotto del fondo della struttura Ovest. Sembra evidente che anche qui 
si verifichi una caduta in cascata, data la mancanza di tragitti orizzontali e la 
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necessità di non mandare in pressione la conduttura E, oltre che di evitare un 
ritorno nel bacino Est attraverso E. 
Sintetizzando le osservazioni analitiche fatte, sembra che si possano 
ipotizzare le seguenti funzioni delle condutture. 
La conduttura C (Fig. 2) convoglia l'acqua di un acquedotto (forse un 
ramo del Serino), ne manda una parte nel bacino Est dove viene immagazzina-
ta; suddivide il rimanente fra le condutture N e C (che prosegue in direzione 
Ovest). 
Il condotto G immette nel complesso occidentale l'acqua proveniente da 
un acquedotto (altrimenti non se ne giustificherebbero le dimensioni) diverso 
da quello che alimenta C (altrimenti non si spiegherebbe il differente metodo 
di trattamento delle acque). 
La conduttura F porta alle terme note come Bagno Ortodonico e al 
quartiere vicino l'acqua chiarificata e accumulata nel complesso Est. Il canale 
N porta verso Sud, per un utilizzo sconosciuto, una frazione della portata 
dell'acquedotto che alimenta C. Poiché l'innesto diN nella camera C avviene 
con un angolo inferiore ai 90° rispetto al flusso della corrente (ad latus 
conversus), la quantità d'acqua deviata è minore di quella che un diverso 
orientamento avrebbe consentito. 
Il canale E (Fig. 2) porta verso Ovest l'acqua depurata e accumulata nella 
struttura orientale, unitamente a quella che dal complesso Ovest non si è 
riversata nell 'Est. 
Il collegamento L potrebbe anche essere interpretato come il drenaggio 
del complesso Ovest dopo le periodiche operazioni di pulizia, mentre un 
opportuno posizionamento del bordo superiore delle vaschetteH eM potreb-
be stabilire una ripartizione, o una priorità della ripartizione, delle acque 
trattate. 
s. Conclusioni 
I due bacini affiancati presi in esame sono indicati come contemporanei 
da Dubois, l'unico che poté vederli entrambi ed erano progettate per assolvere 
due compiti diversi. 
La forma dell'impianto occidentale prospetta un'originale soluzione al 
problema della rapida chiarificazione dell'acqua, povera di sali ma molto 
carica di solidi grossolani, forse dell' acquedotto Campano. Nel bacino orien-
tale le griglie di passaggio da un settore all'altro e il canaletto sulla sommità di 
un muro di separazione indicano la sua funzione di decantazione, oltre che di 
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serbatoio d'accumulo per il fabbisogno giornaliero 3S. Si attuerebbe dunque 
l'indicazione di Vitruvio 36 e di Plinio 37 circa la maggiore efficacia offerta 
dall' abbinamento delle cisterne (e dunque non solo delle camere). 
La struttura Est, che era alimentata sia da G attraverso la cisterna 
occidentale ed il suo condotto H, sia da C, prevedeva due possibilità di utilizzo, 
l'una a regime normale, l'altra a regime eccezionale. 
Con portata di alimentazione e di impiego normali (h. s 2,30 m = 1878 ml ), 
cioè quando il livello dell'acqua restava al di sotto del piano dei banconi, 
l'acqua entrando nel vascone 3 vi lasciava i detriti grossolani residui, arrestati 
dalla griglia g3. Passando nel compartimento 4 perdeva la sua velocità e 
deponeva i solidi di più minute dimensioni. Quello che resta in sospensione è 
un limo, di cui ovunque sulle pareti si trovano le tracce. 
Con portate eccezionali o necessità di maggiore accumulo (h. 4,10 m = 
3470 m3) si lasciava aumentare il livello ben oltre i muri di separazione, sino 
ad utilizzare tutta la capacità del bacino sin quasi all'imposta delle volte, dove 
arriva il cocciopesto. La funzione di chiarificazione delle acque in questa 
circostanza passava in secondo piano rispetto alla necessità di fronteggiare un 
evento eccezionale. 
Di straordinario interesse si presenta anche il sistema di tubazioni e 
camere a Sud delle cisterne, che offre un ulteriore esempio di castellum 
dividiculum oltre a quelli di Nimes e Pompei. Una parte dell' acqua trattata nelle 
14 camerelle proseguiva verso la zona occidentale della città e una parte veniva 
accumulata e ulteriormente trattata nel complesso Est che alimentava, come s'è 
detto, il Bagno Ortodonico e il quartiere vicino. Il rimanente flusso è suddiviso 
nella camera T fra il condotto N che si dirige verso il Rione Terra e quello C che, 
volgendo a Ovest parallelamente alla conduttura E, si avvia verso il Macellum 
e le terme per utilizzi diversi. 
Al di là dei problemi ancora aperti evidenziati in questa sede, sui quali mi 
riprometto di tornare, il complesso idraulico della Piscina Cardito offre dunque 
degli aspetti molto interessanti. Questo contributo possa stimolare ulteriori 
studi sulle cisterne e sul trattamento delle acque presso i Romani e portare ad 
una migliore conoscenza di Pozzuoli antica e del suo territorio. 
3S Siamo inclini a credere che le vasche d'accumulo, quando collegate ad un acquedotto, 
avessero la funzione di polmone, cioè immagazzinavano acqua quando possibile (piena 
stagionale o minore consumo notturno) e la restituivano quando necessario (magra delle 
sorgenti, lavori delle condutture a monte, maggior prelievo diurno). 
36 VITRUVIO, De arch., VIII, 6, 15, ciI. supra. 
37 PLlNlo,N.H., XXXVI, 173: (cisternas) utilius geminas esse, ut in priore vitia considant 
atque per colum in proximam transeat pura aqua. 
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Aspects constructifs des thermes romains de la Baetica 
Les bàtiments thermaux représentent encore un des aspects de l' archéo-
logie hispano-romaine moins étudiés. Bien qu'il y a quelques monographies 
sur certains de ces bàtiments 1, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 
Actuellement il n'existe qu'une étude d'ensemble réalisée il y a quelques 
années par G. Mora 2, qui réunit tout ce qui se savait à l'époque sur les thermes 
sans approfondir dans le thème. Cependant ce travail fut le point de départ des 
recherches postérieures dans ce domaine. Plus récemment nous connaissons 
l'existence d'un Projet de Recherche dans le Département de Préhistoire et 
Archéologie de l'UniversidadAutonoma de Madrid, dirigé par C. Femandez 
Ochoa, qui en est encore à ses débuts. 
De la meme façon, en général, les études sur les thermes romains ont été 
pendant assez longtemps peu abondantes, bien qu'il existe quelques importants 
travaux comme celui de Krencker, réalisé en 1929, qui constitue le point de 
départ de la défmition d'une typologie des plans thermaux, typologie qui 
s'emploie encore. Plus tard ont été réalisés plusieurs travaux concemant 
principalement l'étude et le classement typologique des grands édifices ther-
maux connus. 
C'est à partir des années '80, que les études générales sur les thermes 
romains se sont accrues. De fait nous avons déjà non seulement d'importantes 
monographies sur des bàtiments thermaux concrets.3, mais aussi des études 
d'ensemble qui regroupent beaucoup de thermes connus 4, et dont quelques uns 
1 Sur Ies thermes de Italica il existe une ancienne monographie de D. DE Los Rtos, Terme 
d'/talica, «Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeol6gica,., 1861, pp. 375-379. Pour ceux de 
Carteia, voir F. PREsEDO, A CABAUOS, La ciudad de Carteia: estado de la cuestiOn y primeros 
resultados de lo campana de 1985, II, Santiago de Compostela, 1988, pp. 509-519; pour ceux de 
Belo, R. É11ENNE, y MA YET, Briques de Bélo. relations entre la Mauretanie Tingitana et la Bétique 
au Bas Empire, «M.C.V.,. 7, 1971, pp. 59-74, et pour ceux de Munigua, H. HAUsam..D, Excurs, 
Bemerkungen zu Thermen un NymphaiJm von Munigua, «M.M.,., 18, 1977, pp. 284-286. 
2 G. MoRA, Las termos romanas en Hispania, «A.Esp.A», 54, 1960, pp. 39-89. 
3 Pour cela voir la bibliographie de J. DE LAINE, RecentResearch on Roman Baths, «.J. Roman 
A», 1. 1988, pp. 30-32. 
4 E. BRqDNER, Die Romischen Thermen und das antike Badewesen, Darmstadt, 1983; W. 
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font allusion à la Baetica. Ces travaux-Ià regroupent comme l'a indiqué De 
Laine, non seulement l' information architecturale ou typologique mais aussi le 
contenu sociologique si important dans ces batiments s. 
La remarquable progression des études dans le domaine des thermes est 
regroupée dans deux ouvrages où nous trouvons une bibliographie actualisée 
des demières recherches, celui de J. De Laine 6, et les Actes de la Table-Ronde 
organisée par le CNRS en 1991 qui suppose la mise à jour de l'état des 
recherches réalisées fondamentalement par l'École Française. De meme il ne 
faut pas oublier l' reuvre de Nielsen, qui regroupe dans un catalogne 350 
batiments thermaux de l'empire, examine le développement des thermes en 
Italie, les aspects régionaux et établit une typologie de plans 7. 
Pour la Péninsule Ibérique, et concrètement pour la Baetica, existent peu 
de publications, exception faite des ouvrages généraux et des monographies 
citées. Il est assez étrange que les thermes n'aient pas été l'objet de plus 
nombreuses études, étant donnée l'importance de ces batiments, reflet de la 
romanisation des villes puisqu'il s'agit de batiments complexes par leurs 
aspects sociaux, techniques, architecturaux, typologiques etc. à la fois, étant 
donné que les thermes faisaient partie de la vie urbaine et certains fonctionna-
ient aussi comme centres de culture où les citoyens passaient una grande partie 
de la joumée 8. 
Etant donné qu'il n'existe pas d'ouvrages régionaux, la typologie de ces 
batiments, qui diìrent avoir des caractéristiques régionales, est assez mal connue. 
Pour le thème qui nous intéresse, les aspects techniques ainsi que les éléments 
constructifs ne se sont pas reflétés dans les ouvrages, sauf dans le cas de quelques 
thermes monumentaux de l'Empire, étudiés plus profondemment9• 
Tout cela a fait que notre travail prenne comme point de départ l'analyse 
directe et ponctuelle des structures et des caractéristiques constructives ainsi 
que l' aide des documents publiés par ceux qui y réalisèrent les premiers travaux 
de fouilles. Notre étude est basée sur cinq batiments thermaux conservés de la 
Betica romaine: les thermes de la Vetus et Nova Urbs d'ftalica, ceux de 
Munigua (Seville), et ceux de Carteia et Bae/o (C3diz). 
HEINZ, Romische Thermen, Miinchen 1983; VV AA, Les Thermes Romains (Collection de L'Ecole 
Française de Rome), 142. Rome, 1991; M. PASQUlNUCCI, (ed.), Terme romane e vita quotidiana, 
Modena, 1987. 
S J. DE I..AJ:NB, Recent Research cit., p. 12. 
6 Ibidem. 
7 I. NIELSBN, Thermae et Balnea, Aarhus, 1990. 
B I. NIELSBN, Thermae et Balnea, cit., p. 1. 
9 J. DE I..AJ:NB, Recent Research cito 
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" 
Fig. 1- Italica. Pian général de la ville (selon A. Jiménez). Le n. 3 marque les thermes 
de la Nova Urbs et le n. 4 marque les thermes de Trajan. 
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l. - Italica. Les Thermes de Trajan. 
l.l./ntroduction. 
Les thermes de Trajan constituent un des seuls édifices antérieurs à la construction 
de la Nova Urbs qui se conservent à ftalica (Fig. 1). Ce batiment, connu depuis 
longtemps, fut l'objet de fouilles au XIXe sièc1e réalisées par I. De La Cortina et, 
postérieurement, il fut étudié par D. De Los Rios qui réalisa un mémoire ainsi qu 'un pIan 
des thermes lO (Fig. 2). Cet auteur décrivit Ies thermes suivant un schéma assez 
symétrique: en supposant l'existence de portiques sur Ies deux còtés ils seraient divisés 
en deux ailes parfaitement séparées de façon que l'aile droite rot destinée aux femmes 
et l' aile gauche aux hommes. De cette manière étaient localisés hypothétiquement un 
caldarium absidal, un apodyterium, un unctuarium, un frigidarium et un impluvium ". 
Le dessin qu'il réalisa du pIan du batiment représente ce schéma, tout en inc1uant des 
pièces reconstruites théoriquement à còté d' autres pièces non visibles aujourd 'bui étant 
donné qu'elles se trouvent sous des constructions adjacentes 12. 
De Los Rios et, plus tard, Garda y Bellido considérèrent les thermes de l' époque 
d'Hadrien, et pourtant contemporains à ceux de la nova urbs. Le pIan des thermes ainsi 
que les affinités constructives existant entre les deux batiments sont à la base de cette 
interprétation 13. 
Postérieurement, les éléments constructifs des thermes furent étudiés par P. Le6n 
qui les considéra de l'époque de Trajan. Pour ceci l'auteur se basa sur les différences 
existant entre les briques employées ici et celles utilisées dans la ville d'Hadrien, et leur 
similitude avec les briques employées dans les thermes et les marchés de Trajan à Rome, 
ainsi que dans les thermes de Ostie 14. Furent allégués aussi d'autres arguments 
constructifs comme l'utilisation de coffrages; d'arcs de décharge ainsi que l'existence 
de reconstructions sous Hadrien. 
Quant aux éléments décoratifs, Garda y Bellido situa en ce Iieu la découverte de 
plusieures statues, comme celles de Trajan, de Diane et un torse attribué à Hadrien, 
procédant toutes de "Los Palacios" 15. 
IO D. DE Los RJOs, Terme d'ltdlica, cito pp. 375-379. 
11 Ibidem, pp. 376-77. 
12 A. GAROA Y BEWDO,Andalucla monumenta~ Itdlica, Sevilla 1985 (l'ed. 1960), p. 115, 
fig. 41. Récemment I. NIELSEN, Thermae et Balnea, p.n, a révisé le pIan des thermes en donnant 
une nouvelle et différente interprétation des pièces. n les considère du type half-axial ring type, 
comme les adriennes ou simple ring type. Voir aussi à ce sujet G. MoRA, Las termas romanas, cit., 
pp. 37 ss. 
Il D. DE Los RIos, Terme d'ltdlica, cito p.379 y GAROA Y BEUJDO, Andalucia, cit., p. 112. 
14 P. ÙlON, Técnica edilicia en Itdlica, «A..Esp.A.», 1976-77, p. 145. 
1.5 OARCIA Y BEUJDO, Andalucla, cit., p. 117. De toutes façons ces découvertes pourraient 
provenir de la zone de Cafiada Honda qui était connue anciennement sous ce nom. 
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1.2. Caractéristiques constructives. 
Les thennes de Trajan durent occuper une étendue bien plus grande que celle qui 
est aetuellement visible. Il manque avee toute sécurité toute la partie orientale, qui se 
trouve sous les maisons adjacentes, et qui correspondrait à la zone d'entrée. Suivant le 
pian de De Los Rios il manquerait aussi la continuation du bàtiment vers le nord 16. 
L'espace visible aetuellement occupe une étendue de 48 m de Jarge et 40 m de long; les 
dimensions totales étant de plus de 60 m de large et 60 m de long, suivant la 
reconstruetion citée auparavant. Ils sont done plus petits que les thennes de laN ova U rbs 
(Fig. 2). 
Il est impossible aujourd'hui de vérifier le supposé pian symétrique, on pourrait 
cependant tracer un axe imaginaire traversant longitudinalement le caldarium (pièce 
D), la peti te piscine qui se trouve en face de ceJui-ci et la pièce A. Des deux còtés, ou 
Fig. 2 -Italica. Thennes de Trajan. PIan général (selon les donnés de D. De Los Rios), 
avee modifications de l'auteur. 
16 I. NIELSEN, Thermae et Balnea, cit., fig.112, donne fin id au bàtiment sans le prolonger de 
ce coté, de toutes façons il est impossible de savoir puisque les maisons adjacentes empechent de 
voir oò finit le bàtiment. 
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seulement du còté gauche, se disposerait une série de pièces, donnant ainsi forme à un 
parcours circulaire. En fait, aucun élément archéologique permettant de supposer une 
symétrie absolue des deux cotés, comme indiquait De Los Rios sur son pian, n'a pu etre 
documenté, exception faite d'une petite piscine au nord de la pièce B, partiellement 
conservée. De toutes façons pour pouvoir définir définitivement le pian des thermes il 
faudrait continuer de nettoyer et de faire de nouvelles fouilles dans le batiment. 
Comme il est déjà su, le schéma symétrique des thermes d' époque impériale, 
introduit dans les thermes de Titus et plus tard dans ceux de Trajan 17, n'est pas 
habituellement employé en province. Celles-ci préférèrent pour leurs villes importan-
tes, un modèle de parcours circulaire, moins ambitieux, d'influence italique 18, comme 
on peut voir dans les batiments thermaux de ftalica. 
À part le pian, il existe quelques analogies entre ce batiment et les thermes de 
l'urbanisation d'Hadrien. En premier lieu l'orientation, avec l'entrée vers l'est et la 
piscine d'eau chaude située à l'opposé, vers l'ouest; en deuxième lieu, la structure des 
murs construits en opus caementicium et revetus de briques (Tavola l,a). Dans les deux 
cas les fondations furent réalisées en béton. Les différences se trouvent dans les 
caractéristiques de l' opus testaceum. 
La partie documentée des thermes présente des caractéristiques constructives 
homogènes qui peuvent etre décrites de la façon suivante. Généralement les murs sont 
en opus caementicium, avec des parements de brique des deux còtés, et s'élèvent aussi 
sur des fondations d' opus caementicium. Le béton fut coulé en couches horizontales et 
régulières, de près de 0,80 m de large, et la pate est composée de caiUoux de taille 
moyenne unis par le mortier. Des coffrages pour la base - en opus caementicium -, ainsi 
que pour le début du levé des murs, ont pu etre documentés. Les parements de briques 
furent enduits d'une pate dont la composition est semblable à celle du mortier. 
Généralement la largeur des murs est de 1 m, dont un noyau de 0,40-0,50 m, bien qu'il 
y ait aussi quelques murs plus épais (murs nord et sud de la pièce B: 1,40 m et 1,50 m 
respectivement ). 
Étant donné que certaines pièces se trouvent couvertes par la broussaille ou du 
fange, les fondations n'ont pas pu etre reconnues pour tout le batiment. L'usage de 
coffrages est documenté par de grosses planches horizontaJes de 22 cm et des étançons 
verticaux de 14 x 11,5 cm, situés à un intervalle de 1 m approximativement. Une 
particularité de ces coffrages est que les planches dépassent les fondations, en laissant 
de cette facon l'empreinte dans de levé de brique (Tavola l,b). Cette particularité est 
certainement due au désir d 'unifier la demière couche des fondations et le début du levé 
de brique, de façon à donner à l' ensemble une plus grande cohésion. Les fondements de 
quelques murs montrent les différentes couches de béton appliquées sans coffrage. Les 
11 La conception axiale des thermes prit piace à Rome depuis Agrippa jusqu' à Dioclétien. 
Leur structure resta définie dans les modèles impériaux, dans lesquels l'axialité est fortement 
soulignée par de simples pièces, A. F ARRINOTON, Imperial Bath Buildings in South-west Asia 
Minor, Roman Architecture in the Greek World, London 1987, pp. 50-59. 
18 I. NIEl.SEN, Thermae et Balnea, cit., p. 73. 
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caementa sont des cailloux calcaires de taille moyenne, anguleux et irréguliers, avec des 
fragments de briques et de tegulae. 
Les briques employées dans les murs sont toutes semblables; de couleur rouge, 
elles sont placées altemant boutisse et carreaux, à chaque assise, sauf dans la zone du 
caldarium et la galerie qui se trouve à sa droite, OÙ les briques sont généralement placées 
en boutisse. Leurs mesures sont 29-31 cm de longueur; 21-24 cm de largeur et 4-5 cm 
d' épaisseur, bien qu' exceptionnelement elles puissent faire 5,5 cm. Les joints de mortier 
horizontales mesurent en moyenne entre 1 et 1,8 cm et le module généralisé est de 16 
assises par mètre. 
D'un autre còté, les briques employées dans la construction du contrefort adossé 
à la piscine G (paint 13), ont des mesures différentes; elles sont légèrement plus petites 
et plus épaisses. Elles mesurent 28-30 cm de longueur, 20-22,5 cm de largeur et 5-6 cm 
d'épaisseur; les jointures de mortier mesurent en moyenne 2,5 cm, ce qui donne un 
module de 13 assises par mètre de hauteur. Elles sont donc semblables, quant aux 
mesures, à celles des grandes thermes et pourraient etre datées à l'époque d'Hadrien, 
camme a suggéré P. Le6n. 
Les murs conservent presque toujours une hauteur supérieure à l m, et dans la 
plupart des points mesurés la hauteur est supérieure à 1,50 m Cependant à celte hauteur 
n' ont pu etre documentées en aucun cas des assises de régulation de briques bipedales; 
une seule assise de ce genre, de 2,5 cm, peut se voir sur le mur droit du caldarium à plus 
de 3 m de hauteur. Ainsi, ici les nivellements de bipedales se trouveraient bien plus en 
hauteur que dans les cas documentés dans la ville d'Hadrien: amphithéatre et thermes, 
dont les intervalles seraient de plus d'un mètre. 
L'apparition d'estampilles sur les briques de ce bàtiment est assez fréquente et 
elles se trouvent toutes localisées sur le còté court de la brique (favola n,a). La marque 
CIP est imprimée de différentes façons puisque la brique pouvait etre placée de face ou 
de revers; elle est réalisée en impression rétrograde, toutes les lettres ou une seule, et se 
présente sous forme de contraction. Nous considérons que la troisième marque qui 
apparait représentée, semblable à un B couché, peut correspondre à une contraction des 
trois lettres. Au sujet du sens de ces marques, Garda y Bellido a suggéré que le I pourrait 
signifier ltalica, et P. Le6n considère qu'elles pourraient correspondre peut-etre aux 
initiales des tria nomina d'un des personnages dont font mention les inscriptions de 
ltalica 19. 
La seuI e voOte qui se conserve dans ce bàtiment (paint 12) est réalisée en opus 
caementicium, avec des caementa de taille moyenne, irréguliers et avec un abondant 
mortier. Les caementa sont placés sans ordre apparent et il n'y a pas d'empreintes du 
cintre. 
Des restes d' enduit ont pu etre documentés sur certains murs. Géneéralement leur 
composition est semblable à celle du mortier employé paur les murs (point 1; paint 2; 
poiot 4; paint 6; paint 7; point lO). Dans certains cas est employé aussi un mélange assez 
grossier de petits cailloux et fragments de briques avec un agglomérat (paint 11; paiot 
19 A. GARCIA Y BElUOO,Andalucla, cito p.1l8; P. LroN, Técnica edilicia cit., p. 147. 
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12), dont l' épaisseur est de 2 à 4 cm Malgré la hauteur des murs qui se conserve, il n'est 
pas de meme pour le dallage et Ies hypocausta chaufferaient certaines pièces qui se 
trouvent sous celui-Ià. SeuIement en un point peut etre reconnu un carrelage de briques 
bipedales ainsi que Ies enduits intérieurs des piscines qui devaient recouvrir Ies sols et 
les murs. 
Quant aux éléments décoratifs qui durent compléter l'ensemble architectural, 
Zevallos indique l' existence de restes architecturaux en marbre, de chapiteaux, de 
corniches, etc. 20, restes qui ne se conservent pas aujourd'hui. Cependant ces thermes 
provinciaux ne sont normalement pas très monumentaux 21. 
Ainsi donc, tous les éléments architecturaux et constructifs de cet édifice indiquent 
une grande proximité aux modèles italiques, et par certains aspects, à Rome. Les 
caractéristiques du pIan déjà citées et la construction à base d' opus testaceum; les 
fondations avec des coffrages; les bétons de bonne qualité avec des morceaux de 
tegulae; les arcs de décharge et les assises de régulation de bipedales sont des éléments 
qui ont des affinités avec les constructions comme Ies marchés et les thermes de Trajan 
à Rome et à Ostie. Cependant cette affinité n' existe ni dans la mesure ni dans la forme 
des briques employées dans ces batiments. Les briques employées dans ceux-là sont 
triangulaires, de 3,4 à 4 cm d'épaisseur 22, donc inférieures à celles de /talica, de 4,5 à 
5 cm. Les jointures de mortier sont, cependant, plus proches, puisque celles du batiment 
romain mesurent entre 1,2 et 1,6 cm et celles d'/talica entre l et 1,8 cm. 
Les thermes de Trajan à /talica constituent donc pour tout cela une importante 
construction, à travers laquelle nous pouvons voir le haut degré de connaissance en 
architecture et technique ref1été dans Ies batiments d'ftalica sous Trajan, et qui sera 
developpé plus tard et de façon plus monumentale dans la ville d'Hadrien. 
2 •• Italica. Thermes de la Nova Urbs. 
2.1 •• /ntroduction. 
Les grands thermes ou thermes de la Nova Urbs font partie du programme 
constructif d'agrandissement de la ville promu par Hadrien. n s'agit d'un des plus 
grands batiments de la ville, bien qu'iI ne s'en conserve qu'une partie. 
Ces thermes étaient déjà connus antérieurement et firent l'objet de nombreuses 
descriptions. Zevallos, à la fin du XVIII siècle, et Matute, au début du XIX siècle, 
faisaient allusion à l'abondance et à la richesse des éléments décoratifs 23, dont ne se 
conserve aujourd 'hui presque rien. Hs furent fouillés en meme temps que ceux de Trajan 
lO A. GARCIA Y BELUDO,Andalucfa, cit., p. 117. 
21 I. NIELSEN, Thermae et Balneo, cit., p. 70. 
22 G. Luou, Tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma, 1957, 
pp. 600-602. 
2l A. GARCIA Y BELUDO, Andalucfa, cit., p. 116. 
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par De Los Rios, et firent l'objet d'un mémoire et d'un pIan qui recueillait l'étendue 
visible à l'époque 24. 
Plus tard, suivant le pian de De Los Rios, Garda y Bellido en fit une nouvelle 
description. Les deux auteurs considéraient que ces thermes étaient assez semblables à 
ceux de la vieilIe ville et donc dataient les deux constructions à l'époque d'Hadrien 25. 
Quelques années plus tard le decumanus donnant accès aux thermes fut fouilIé, et le pian 
fut corrigé. Ce fut alors que se vérifia le fait qu'il manquait sur l'ancien pian toute la 
partie orientale d' accès, alors que certains murs présents dans l' ancien pian n' existaient 
plus ou n'étaient plus visibles. 
Selon le pian de Luz6n les thermes devaient occuper entièrement une insula de 110 
x 110 m, dont ne sont connues que les constructions centrales (Fig. 3). Les murs, qui en 
certains points se conservent au-delà de 1 m de hauteur, documentent le dessin d'une 
parti e du batiment ainsi que l'usage d'opus testaceum. Cette technique, revetant un 
noyau de caementicium, caractérise aussi la construction d'autres édifices publiques à 
[talica, au Ile siècle après J.-C. 26. 
Le pian s'adapte en grande partie au type axial, bien qu'il n'ait pas la complexité 
impériale caractéristique de Rome à ce moment. Il s'agit d'une distribution presque sy-
métrique, aux deux còtés d'un corps central 27, et avec sur le devant des pièces d' accès, de 
plus petite taille 28. Quelques différences constructives existent entre ces deux secteurs: les 
pièces d'accès et la partie centrale, différenciées aussi par leurs aspects fonctionnels. 
Actuellement les thermes de la Nova Urbs occupent une étendue de 104 x 100 m, 
et il sont orientés approximativement vers l'ouest. Etant donné qu'ils n'ont pas été 
totalement fouilIés et qu'ils se trouvent assez rasés, la lecture de certains aspects 
fondamentaux en est assez difficile. 
La disposition possiblement axiale se lie au decumanus, en suivant son inflexion 
naturelle, qui à son arrivée aux thermes s'élargit de chaque còté tout en conservant son 
dallage. L'étude de l'ensemble du pian permet de différencier deux zones. La forme 
constructive des deux est semblable, et les différences se trouvent dans les mesures des 
murs et des pièces, inférieures dans la zone d'accès. 
A grands traits, tout le bàtiment présente une solide construction, propre à toute 
construction publique à ftalica, dont les murs sont composés d'un noyau d'opus 
caementicium et revetus de briques. Souvent, le niveau de rasement est tel que les 
entretoises ou les structures de fondement semblent définir de fausses divisions de 
l'espace, et dans la plupart des cas le levé des murs est minime. 
24 D. DE Los RJos, Tenne d'ltalica cito 
2S A GARCIA Y BEUlDO,Andalucfa, cit., p. 112. 
26 Voir à ce sujet ROLDAN GoMEZ, Técnicas constrUctivas romanas en Italica, Madrid, 1993. 
27 Du genre half-axial ring type, g~néralement amples et situ~s dans les villes importantes, 
bien qu'ils ne soient pas tr~s monumentaux, I. NlELSEN, Thermae et Ba/nea, cit., pp. 70-71. 
2a Nous nous sommes basés sur le pIan de Luz6n de 1973, auquel nous avons ajouté quelques 
détails camme embrasures, murs et entretoises, qui n'avaienl Pas été ainsi documentés, ainsi 
camme la fin du pIan du ~té est, près du deCUInQnus. 
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Fig. 3. - Italica. Thermes de la Nova Urbs. Pian général (d'après J. Luz6n, avec 
modifications de l'auteur). 
2.2. - Caractéristiques constructives. 
Les thermes de la Nova Urbs à ftalica suivent le schéma architectonique de 
disposition axiale et circulation circulaire. L'axe du bàtiment est marqué par la direction 
du decumanus, depuis lequel l'accès se faisait en ligne droite. Cet axe imaginaire 
traverse longitudinalement l'entrée, la piscine (le supposé frigidarium) et le caldarium. 
Suivant le modèle du pian, dans la zone exteme se disposeraient les pièces froides et à 
continuatioD les salles chauffées, en suivant un parcours de droite à gauche. Actuelle-
ment tout le pian ne peut etre vu puisqu'il manque la plupart du còté sud, mais d'après 
ce qui est visible le schéma ne semble pas etre totalement symétrique des deux còtés de 
l'axe centraI. 
Comme nous l' avons déjà remarqué, le pian réalisé par Luz6n en 1973 montre que 
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les thermes devaient occuper une insu/a de 110 x 110 m, bien que ce qui est visible 
actuellement des thermes n'occupe pas toute l'étendue définie par lui. D'après les 
données actuelles le blitiment se trouve du cOté orientaI de l'insu/a, OÙ se trouvent les 
pièces d'accès aux thermes. Nous pouvons penser alors que le blitirnent ait pu etre 
simplement adossé à ce decumanus tandis que les espaces libres des trois autres cOtés 
auraient été employés comme espaces ouverts, comme il fut fait, de façon plus grandiose 
et monumentale, dans les thermes de Trajan à Rome. Dans le but de vérifier cette 
hypothèse il serait bon de continuer les travaux de nettoyage et de fouilles. 
La structure architectonique de ce blitiment est solide, et se base sur l' emploi 
d' opus caementicium et de la brique comme matériaux principaux (favola II,b). L'usa-
ge de pierre de taille n'est pas documenté et elle ne semble pas avoir été employée étant 
donnée l'absence d'empreintes dans le béton. Exception faite de cette donnée,]a techni-
que constructive est semblable à ceUe de l' amphithéàtre, notamment dans l' usage d' opus 
testaceum de meme régularité dans les parements réalisés avec les memes briques. 
La construetion est très homogène dans tout le bàtiment, exception fai te des 
que]ques différences constatées dans la zone d' accès et la zone centrale des thermes. Ces 
différences se basent sur l'épaisseur des murs, l'utilisation de briques bipeda/es et 
l'usage de boulins pour l'éehafaudage de la zone centrale et l'absence de ces demiers 
pour la zone d' accès. L'interprétation des différentes pièces est difficile étant donné que 
ne se conserve généralement que le début du levé des murs (Fig. 4). Cependant la pièce 
au pIan de croix pourrait etre interprétée commme frigidarium (P), la salle absidale 
comme ea/darium (H), bien qu'il ne se conserve rien de l'hypocaustum. D'autres 
espaces peuvent etre interprétés comme des cryptoportiques (G) et une cour avec un 
portique (L), bien que nous ne connaissons pas leur fonetion spécifique. 
La profondeur des fouilles dans la plu part du batiment ne permet pas de voir la 
puissance des fondations, mais le coffrage est visible dans la cour à portique et dans la 
pièce souterraioe au nord des thermes. Ici le béton conserve les empreintes des poteaux 
verticaux, de 0,10 x 0,12 m avec entre 0,70 et 1,50 m de séparation. Les empreintes dans 
le béton des planehes horizontales, de 0,30 m de hauteur, sont aussi visibles. 
Les fondations d'opus caementicium sont couronnées d'une assise de briques 
bipedales qui dépassent le mur de ehaque cOté d'environ 15 cm. Le levé du mur est fait 
de brjques revetant le béton intérieur, tout en intercalant à peu près chaque mètre une 
assise de briques bipeda/es (favola III,a). Il s'agit d'un élément de régularisation dans 
le but de niveler le mur et de continuer le levé sur une base droite. Cette a'isise de 
nivellement n'a pu etre documentée qu'en deux points étant donné la petitesse des murs 
(poiot Il et poiot 12); cependant, les murs étant assez uniformes, nous pouvons supposer 
qu'elle serait aussi présente dans les autres murs. Les briques emp]oyées pour ceUe 
assise sont généralement des bipeda/es, de 59-60 x 60 x 6 cm, de couleur rouge foncé, 
différentes des briques employées pour le levé du mur 29. 
Z9 Pour les assises de nivellement employées à Rome, à partir de J'époque de Domitien, 
étaient utilisées des briques bipedales ou de plus grande taille que celles qui fonnent les parois, 
puisqu'clles étaient bien plus ad~quates com me éléments de cobésion et de nivelJement. 
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Les briques employées pour le levé des murs étaient placées en altemant boutisses 
et carreaux. Ce n'est pas une disposition trés régulière, et les briques en boutisse sont 
assez abondantes (Tavola III,b). Il n'y a aucune différence entre les briques employées 
pour la zone d' accès et la zone centrale des thermes. Dans les deux cas le module est de 
28-30 cm de longueur; 20-23 cm de largeur et 5-7 cm d'épaisseur. L'épaisseur des 
briques est toujours trés régulière, mais il existe une légère plus grande uniformité de 
longueur et largeur dans Ies briques employées pour la partie centrale, uniformité que 
nous ne considérons pas indicative. 
Un éIément intéressant et particulier, étant donné qu'il n'est pas souvent docu-
menté dans la construction des thermes de la Nova Urbs, est la présence d'estampilles 
sur les briques. Nous trouvons deux genres d'estampilles; une avec l'inscription d'un 
numéral (LXXIII) et plusieurs autres avec les lettres CPM ou C 30. Dans tous les cas les 
estampilles se trouvent imprimées sur le còté et non sur la face des briques, comme il 
est habituel. La première est une marque de controle, connue à Italica et dont l'usage, 
quoique assez peu documenté dans la Péninsule Ibérique, devait etre assez habituel sur 
les briques. Le reste des marques correspond à des initiales, possiblement celles des tria 
nomina, comme le cas documenté dans la vieille ville, dans les thermes de Trajan. La 
présence de ces estampilles pourrait indiquer l'existence de fabriques particulières 
travaillant pour les constructions publiques de Italica. 
Nous ne pensons pas que celle-ci fut la seuIe fabrique mais qu'il dilt y en avoir 
d'autres contemporaines travaillant aussi pour la construction des bàtiments publics.11 
faut tenir en compte la grande quantité de briques nécessaires pour la réalisation du 
nouveau quartier d'Hadrien. Ainsi donc, la peu abondante présence d'estampil1es 
pareiUes ou différents à ceux trouvés, non seulement dans les thermes mais aussi 
dans n'importe quel autre bàtiment public d'ltalica, semble assez étrange. La grande 
uniformité des briques fait penser à l'existence d'une seule fabrique approvisionnant 
toute la construction des thermes. 
La construction se complétait en hauteur avec des voiltes en OpUS caementicium, 
don t il ne reste à peine que quelques restes. Deux exemples, dans le cryptoportique qui 
entoure le caldarium et dans la construction semi-souterraine du còté nord, servent à 
documenter la réalisation de ces voiltes. Dans le premier cas il s'agit d'une voilte en 
berceau qui couvre une galerie, et dans le deuxième il s' agit de voiltes d' aretes couvrant 
un espace quadrangulaire, supportées par des piliers. Les deux exemples sont réalisés 
en opus caementicium dans lequel les caementa sont disposés avec ordre, et dont les 
couches du mélange sont visibles et mesurent 0,50-0,70 m dans le premier cas et 0,50-
0,60 m dans le deuxième. 
Il manque beaucoup de données pour pouvoir connaitre la finition décorative des 
JO Ce o' est pas le genre de marque habituel à Rome pour cette période, puisque les sceaux 
documeotés là-bas préseoteot d'autres ioformatioos comme le propiétaire de la terre et le 
fabricaot, P. SETALA, Private Domini in Roman Brick Stamps 0/ the Empire. A Historiacal and 
Prosopographical SlUdy 0/ Landowners in the District o/Rome, Iost. Rom. Fiolaodiae IX, 2, 
Roma, 1977, p. 18. 
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Fig. 4 - Italica. Thermes de la Nova Urbs. Perspective axonométrique du pIan. 
thermes, et uniquement nous pouvons la deviner par des pavements in situ, des 
références et d'anciennes découvertes. En effet, restent encore les restes d'une mo-
salque géométrique en noir et blanc dans la cour à portique, ainsi comme d'autres 
données de dallages plus simples. Par exemple, dans la zone d' accès reste un sol en opus 
signinum assez simple mais qui put etre recouvert d'un dallage, et dans la zone centrale 
des thermes il reste un sol de opus spicatum et de briques de 29 x 23 cm. D'autres pièces 
durent avoir des mosalques ainsi comme des sols de marbre qui ont disparu. 
Le marbre et des stucs peints, ainsi que colonnes, socles, comiches et meme des 
statues durent donner l'aspect décoratif final du bàtiment. Il reste encore des plaques de 
marbre couvrant le sol et les parois de la piscine centrale mais nous n' avons trouvé aucun 
reste de peinture. Cependant les commentaires d'auteurs anciens comme Zevallos, qui 
fait allusion au stuc des murs, et Matute qui commente ce qu 'il vit de la décoration de 
ces thermes «pedazos de frisos de alabastro y de finisimos marmoles, trozos de 
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columnas y de capiteles ... »31, nous donnent un aperçu de l'aspect originai de la 
décoration des thermes. 
3. Les Thennes de Munigua 
3.1. - Introduction. 
Depuis 1956, début des fouilles de Munigua, ont été Mis à jour, au long de toutes 
ces années, d'amples secteurs d'un édifice thennal (Fig. 5). C'est en 1973, en fouillant 
sous les thennes, qu'apparut une construction industrielle antérieure, avec des canaux 
de fonderie, abandonnée probablement à l'époque de Néron ou des Flaviens, moment 
où cette zone fut destinée à la construction de batiments publics 32. Pendant ces années-
là furent réalisés certains travaux de restauration et de reconstruction de cerlains murs, 
ainsi que la protection de l' édifice avec une structure métallique. 
La construction des thermes eOt lieu dans la deuxième moitié du la siècle après l.-
C., dans le cadre de la première fase de construction publique réalisée dans la ville. Sa 
chronologie est antérieure à celle des batiments annexes au còté nord duForum et qui 
en partie se superposent aux thermes 33. 
Il s'agit d'une structure rectangulaire, dans laquelle nous pouvons identifier 
certains espaces (Fig. 6). Des réfonnes eurent lieu au Ile siècle et au III' siècle, comme 
la construction ou la consecration d'une des salles au nymphée 34; certains changements 
des murs facilement appréciables, et la construction d'un puits qui est considéré tardif. 
À partir du IV' siècle les thermes furent employés comme demeure. 
La construction des thennes se réalisa avec la meme technique employée pour la 
maison 1 et différente, dans quelques aspects, de celle employée dans les batiments 
publics postérieurs comme le forum, le sanctuaire et le tempie au podium. Il s'agit 
essentiellement de murs de brique rouge renforcés aux angles par des pilastres, et dont 
la cohésion est assurée par une grande quantité de mortier 3S. 
3\ A. GARClA Y BElllDO,Andalucla, cit., p.116. 
31 W. GRONHAoEN Y TH. HAUSCHJLD, Sucinto informe sobre la excavacwn de 1962, «N.A.H.,., 
VI, 1962, p. 108. 
33 Cet agrandissement du Forum vers le nord est daté de la fin du I- siècle ou du Ile siècle. 
D'aulre part la cbronologie initiale du bitiment est corroborée par le type de thecnique employée, 
propre aux construetions de ce moment à Munigua, TH. HAusam.o,Munigua. Exploraciones en el 
drea de la ciudad al este del foro, «N.A.H.,., XIII-XIV, 1969-70, 69-70, note 24. 
34 Dans celte pièce absidale fut documentée l' existence d'un bain plus ancien, TH. HAUsam.D, 
Munigua. Sucinto informe sobre la excavaci6n de 1962, «N.A.H.,., VI, 1962, p. 191. Ceci 
évidencie la fonetion différente de cet espace qui plus tard fut modifié dans le but de la construction 
duNimpheo. Voir aussi pour Ics changements et pour la cbronologie de ces thenncs Tu. HAUsam.D, 
Die Statue emer Nymphe aus MuniglUJ, «M.M.,., 18, 1m, pp. 2n-284; IDEM, ueurs, Bemerlam-
gen zu Thermen und NymphaiJm von Munigua, «M.M.,., 18, 1m, pp. 286. 
3S TH. HAusarnD, Munigua. Exploraciones cit., p. 70. 
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Fig. 5 -Munigua. PIan généra1 de la ville (selon l' Institut Archéologique Allemand). Le 
n. 6 marque les thermes. 
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3.2.- Caractéristiques constructives. 
Le bàtiment des thermes de Munigua, situé dans le bas de la ville, vers le nord, se 
trouve pratiquement découvert en sa totalité, montrant les succesives transformations 
souffertes tout au long de sa vie. C'est une construetion simple et de petite tailIe. Si l' état 
de eonservation est acceptable, les remaniements ainsi que Ies stucs rendent assez 
eomplexe l'interprétation de l'analyse de la construction. 
Les thermes documentent un pIan compie t et bien conservé dans Iequel peuvent 
etre identifiées diverses pièces propres aux établissements thermaux; la distribution est 
linéaire et angulaire 36. Les éléments arehéologiques documentent, sans donner lieu à 
doutes, l'existence de deux phases en plus des réaménagements tardifs. De meme, les 
matériaux construetifs montrent les différences entre les deux fases. 
La construetion originale de l' époque flavi enne fut réalisée à base de murs d' opus 
caementicium revetus d' opus incertum et d' assises de nivellement de briques. Les 
caementa de l'intérieur des murs ainsi comme du parement sont réguliers et de petite 
taille et leur placement semble etre assez soigné. Dans la fase originale, les assises de 
brique étaient constituées par de grosses briques, de couleur rougeatre et le mortier était 
fin et homogène (favola IV,a). Les angles des murs recevaient des contreforts qui 
soutenaient les arcs de support de la toiture, faits avee les memes briques, en équerre et 
addossés aux murs. 
Dans quelques pièces, comme l' apodyterium, le tepidarium et le caldarium, ainsi 
que l'hypocaustum fut employée la brique avee plus de profusion. Ainsi par exemple, 
la brique fut employée dans la réalisation de niehes dans le mur sud de l'apodyterium 
en principe ravalées, et plus tard bouehées à l'aide de petits fragments de briques de 7 
cm d'épaisseur. 
Dans l' hypocaustum les piliers et les petits arcs sont aussi faits en briques dont les 
mesures ne s'ajustent pas à la norme générale. Les briques présentent des mesures 
différentes (23 x 13 x 5,5 cm et 13 x 4-5,5, cm.), et les briques employées dans la 
suspensura sont coupées de façon à donner des bipedales (60 x 38 x 6 cm.). l..es briques 
employées pour le sol ont cependant les mesures habituelles (28 x 22-23 cm.). En fin, 
le mur ouest du tepidarium fut préparé très soigneusement à base de plusieurs couehes 
de briques fragmentées et entières (de 31 x 13,5-15,5 x 5,5-6 cm et 14-14,5 x 5,5 cm.) 
(on n'apprécie pas de doubles parois). 
Les modifications effeetuées en un deuxième moment, au début du Ile siècle 
après J .-C., affeetèrent fondamentalement les espaces du tepidilrium et le nord de celui-
ci; de plus, le mur nord du frigidarium fut détruit dans le but de construire un petit baio 
à son cOté. 
Le remainement de l' apodyterium consista en une nouvelle définition de l' espace, 
arrangé avee des stucs peints et un socle de marbre. Pour cela de nouveaux murs furent 
construits en briques jaunes de 29 x 21 x 5 cm en moyenne, et Ics niches furent bouehées. 
li I. NIELSEN, Thermae et Balnea, cit., Fig.1, b~ sur D. KRENCICEJl, Dii! Trìerer Kaiserther-
men, Augsburg, 1929. 
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Fig. 6 - Munigua. PIan général des tbermes (selon Th .Hauscbild). 
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En fin, le nympbée fut construit à l'ouest de l'espace antérieur, avec des murs 
d'une tecbnique différente par rapport aux autres. Il s 'y apprécie une certaine négligence 
ainsi que l'inclusion de matériaux réutilisés, parmi lesquels se trouvent les briques à 
tenons caractéristiques de l' hypocaustum, et des briques coupées ou fragmentées en 
triangles introduites dans les murs sous forme de cales (de 28 x 24 x 6 cm.). Bien que 
ce ne soit pas appréciable dans les murs, cette pièce fut dans le temps incorporée aux 
thennes puisqu'un bain plus ancien fut découvert lors des fouilles. 
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Pour ce qui est de l'hypocaustum, nous avons pu documenter l'usage de deux 
genres de briques (Tavola IV,b). Dans la partie supérieure des tbermes, le mur du 
tepidarium, dans sa partie supérieure (point lO), fut réalisé en opus incertum aux assises 
de nivellement de 6,5-7 cm d'épaisseur. D'autre part, la zone inférieure de ce meme 
mur, qui correspond à l' hypocaustum (point 6), fut recouverte de briques de 5,5-6 cm 
d'épaisseur. Ces données, ainsi que l'adossement d'un contrefort tout près de la porte 
d'entrée, indiquent que l'hypocaustum aussi peut etre le résultat d'un aménagement 
postérieur. 
4.- Les Thennes de Cal1eia. 
4.1.- Introduction. 
D. J. Martfnez Santaolalla initia les travaux de fouilles des thermes de Carteia 
(Fig. 7) sans jamais en publier les résultats. Il semblerait que seules furent affectées la 
zone sud-ouest ainsi que le portique sud. Une série d'enterrements d'époque visigothe 
Mis à jour fuent que les thermes fussent a10rs interprétés comme cimetière, et plus tard, 
à la suite de la découverte de la natatio, comme usine de salaisons 37. 
En 1985, Presedo réalise d'importants travaux sur le site, concrètement dans 
l'angle nord-est (pièces 20 à 31), ainsi que dans deux espaces de l'angle nord-ouest 
(pièces 5 et Il). De plus, il nettoie et fmit de mettre à jour ce qui avait été étudié par 
Mart{nez Santaolalla 38. 
Selon Presedo il s'agissait d'un batiment construit à la [m du ICI siècle aprèsJ.-C., 
qui subsista, après maintes réparations et reconstructions 39, jusqu' au IVe siècle. Au ve 
siècle le bAtiment est abandonné, et c'est plus tard, aux VIe et VIle siècles (moment OÒ 
l'ancienne nécropole de la ville est délaissée), qu'il est employé comme nécropole 40• 
Le document de Presedo donne une maigre information sur les matériaux 
constructifs. Il y fait mention de murs d' opus vittatum, de pierres inégales, de 60 cm 
d' épaisseur 41 (pièces Il et 5), et de murs de maçonnerie (pièces 25, 27, 28 et 31), de 60 
37 F. PREsEDO Y J.A CAsAuos, La ciudad de Carteia: estado de la cuesti6n y primeros 
resultados de la campana de 1985, I Congreso Peninsular de H· Antigua, II, Santiago de 
Compostela, pp. 509-520. 
31 Voir pour ces dates F. PREsEDO Y A CABAuos, Informe de la campana arqueo16gica de 
1985 en el yacimiento de Carteia (San Roque, CMiz), «AIluario arqueol6gico de Andalucfa», Il, 
pp. 387-393 et F. PREsEDO, Y A CAo.w.os, Informe, ciI., p. 517. 
39 Une mosaique noire et bianche est posée dans la pièce 22 au Ile sièc1e et l'écroulement de 
la toiture de la pièce 25 est dat~ par une pièce de Oaude Il le Gothique, de la deuxième moitié du 
III' sièc1e. Cfr. Ibidem, pp. 523 et 521 respectivemenl 
40 Ibidem, pp. 456-457. 
41 Presedo compare l'opus vitatum avec celui de Baelo et cite comme parallèle O. Luou, 
Tecnica edilizia, cit., pp. 631-655. Cfr. F. PREsEDO Y A CABAuos, La ciudad cit., p. 520 et 
note 13. 
Aspects constructifs cles thermes romains de la Baetica 807 
Fig. 7 - Carteia. PIan général de la ville (selon M. Pellicer). Le n. 4 marque les thermes. 
cm d' épaisseur également. Il cite aussi l'usage d' opus signinum comme revetement des 
piscines et citemes (natatio ou pièce 20, apodyterium, pièces 24 et 26), de plaques de 
marbre (natatio ou pièce 20), dont quelques-unes peuvent etre datées à la moitié du 
Ier siècle après I.-C. Il documente, bien que de façon assez sporadique, l'emploi de 
briques 42 pour le sol de la pièce 21, ainsi que la présence de quelques briques isolées avee 
la marque Hercule (pièce 20). Comme éléments décoratifs ou complémentaires, il faut 
noler la présence de quelques mosaiques et stucs peints en blane et rouge (pièces 22 et 
26 dans la zone nord-ouest). 
A présent, Ies thermes de Carteia forment un ensemble de construetions qui 
occupe ~ne étendue de 8,50 x 7,20 x 8,40 m, mise à jour, sOrement plus ampIe à l' époque 
(Fig. 8). La disposition topographique en deux terrasses est dissimulée par le relief 
actuel du terrain. Les remainements succéssifs, Ies cbangements à l'intérieur du 
batiment dOrent eréer une complexité stratigrapbique et culturelle accentuée actuelle-
ment par la baute détérioration du lieu. De cette façon, l' interprétation doit se faire, assez 
souvent, à partir des données construeJives et des restes des matériaux des fondations. 
Néanmoins, cette étude a son intéret dO' à la multiplicité des données ponctuelles, qui, 
analysées ensemble, permettent d'interpréter et d'établir des hypothèses construetives 
et cultwdles. 
41 Nous nous r~f~roDs exc1usivement à la partie fouill~ en 1985, la seule publiée.ll existe 
d'autres briques dans Ics thermes (camme DOUS verrons dans la description canstructive que nous 
avons réalisée à partir de nos donn~es). 
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Fig. 8 - Carteia. PIan général des thennes (basé sur Fr. Presedo), complété par l'auteur. 
4.2. Caractéristiques constructives. 
L'ensemble des thermes de Carteia montre certains changements par rapport au 
pIan initial. Les pièces centrales semblent se distribuer suivant un pIan axial, dans lequel 
peuventetre identifiés deux ca/daria, dont l'un conserve son four, et une salle de service. 
Ils sont situés aux ootés du tepidarium qui s' appuie directement sur l' hypocaustum. Près 
du tepidarium se trouve une natatio occupant l'axe centralo La présence de plusieurs 
autres piscines, de latrines et de la palestre indiquent qu'il s'agit d'un pIan assez 
complexe et d'une structure dont la dérmition est difficile 43. 
43 Ces thennes ne font pas objet de 1'6tude de Nielsen. Suivant la typologie donnée par cet 
auteur, il pourrait s'agir d'un pIan halfaxial ring type (I. NIELSEN, Thermae et Balnea, cit., fig. 1). 
N6anmoins l'interpr6tation est encore difficile 6tant donn6 que l'étendue totale des thennes n'est 
pasconnue. 
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Nous pouvons obtenir quelques conclusions purement constructives à partir de la 
valutation d'ensemble de l'évolution constructive des thermes de Carteia,les techni-
ques employées à chaque moment, ainsi que les matériaux de construction. 
Il semble clair qu'en un premier temps la pierre calcaire mameuse principale-
ment, ainsi que le grès et la pierre calcaire fossilifère, furent les matériaux constructifs 
essentiels à Carteia. La pierre était employée en blocs de taille moyenne, bien équarris, 
de tendance prismatique dont la face rectangulaire était située vers l' extérieur, de façon 
à donner un mur d'opus vittatum 44• 
La pierre calcaire fossilifère fut employée de façon pontueIJe comme renfort des 
angles ou des embrasures, les plinthes, Ies escaliers etc. Pour ces memes fonctions fut 
aussi employée la pierre calcaire mameuse. Nous observons la présence d'éléments 
réutilisés depuis la première construction, ce qui nous indique en effet, en accord avec 
la chronologie donnée par Presedo, que le batiment ne correspond pas au premier grand 
moment constructif de la ville 4s• Peut-etre meme furent réemployés certains éléments 
de constructions antérieures du me me secteur, non conservés aujourd'hui, ou d'autre 
origine. Il s'agit fondamentalement de pierres de taille à bossage, retaillées postérieu-
rement. 
Ainsi donc, le premier moment constructif des thermes est très homogène (favola 
V ,a). Il s' agit de murs d' opus vittatum aux pierres de tailles irrégulières, où se mélangent 
la pierre calcaire mameuse, le grès et la pierre calcaire fossilifère. La face exteme des 
murs est assez soignée, montrant des semi- assises, avec à certains endroits de petites 
pierres plates de 2-4 cm d'épaisseur, pour niveller le mur (pièces 22 et 23, pièce 14). 
L'intérieur des murs est constitué de petites pierres (17 x 12 cm.) et de mortier. 
Les fondements montrent une technique semblable à ceIJe des murs, à prédomi-
nance de pierre calcaire, taillée en blocs rectangulaires de taille moyenne (33 x 6 cm.). 
Ils sont généralement plus larges que le reste du mur, en formant un support extérieur 
de 16-20 cm (abside du caldarium). 
Les murs étaient tous ravalés, et il reste encore quelques restes d'enduit sur 
certains. Il s'agit d'un enduit de meme composition que le mortier employé pour les 
murs, avec beaucoup de chaux (pièces 22 et 23), ou bien, plus habituellement et surtout 
sur les parois des piscines, d'opus signinum. Le crépis se présente normalement en 
plusieurs couches de 2 cm ou plus d'épaisseur. Souvent, généralement comme finition 
d'angles et de jambages, sont introduits dans les murs des blocs plus grands de pierre 
calcaire fossilifère (moins souvent mameuse), de tailles irrégulières mais de formes 
assez soignées (pièces 13, 14 et 14 bis). Les piliers qui se trouvent à certains endroits 
des thermes (piliers de la palestre, pièces 16 et 22) appartennient eux aussi de ce premier 
44 La plupart de ces murs montre un OpUS viUalum irrégulier quant à la taille des pierres, 
très différente de celle employée dans les villes italiques ct de la Gaule: F. PALLARÉS, La 
technique murarie de Albintimilium, "Riv. St. Liguri", 52, 1986, pp.l0 ss.; R. BEDON, et alii, 
Architecture et urbanisme en Gaule romaine, Paris, 1988, p. 74. Ils montrent méme des 
intrusions de blocs de plus grande taille. 
45 Au sujet d'autres constructions de la ville voir L ROLDAN GOMEZ, Técnicas constructivas 
romanas en Carteia, Madrid, 1992. 
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moment constructif. Pour leur construetion furent employées des pierres calcaires 
taillées, pas très grandes (0,72 x 0,60 cm), placées en altemant boutisses et carreaux. 
Les sols sont différents selon la fonction des salles. Ainsi, le sol du caldarium est 
un dallage de pierre et mortier, recouvert de mortier. D'autres salles présentent des sols 
de mortier de ehaux semblable à l' enduit des murs (pièce 22), des dalles de marbre 
reetangulaires (piscine 20) (Tavola V,b), de marbre (latrines), d'opus signinum (pisci-
nes 6 et 24). Les plinthes ne se conservent que dans le caldarium où elles furent faites 
de pierre calcaire fossilifère (pièce 14), et, dans les latrines, en briques bipedales. 
Quelques pierres de fmition des jambages et angles étaient bosselés, mais le 
bossage a été surbaissé pour faeiliter le placement aetuel. Ceci évideneie, comme il a été 
dit avant, la réutilisation des pierres. Celles-ei étant de la première fase des thermes il 
semblerait qu'il y eut probablement là un autre bàtiment antérieur à la date de 
construetion des thermes (la sièc1e avancé ou ne siècle) 46. 
La présence de briques semble correspondre au deuxième moment construetif, 
exception faite de la plinthe de bipedales citée antérieurement. Elles sont employées à 
Carteia, comme il était habituel dans d' autres villes de province, principalement dans 
la eonstruetion des thermes. Ceci est démontré en Bretagne, en Afrique du Nord, ou 
en Gaule 47. A Carteia elles sont employées surtout dans les réfections du caldarium, de 
l'espace à portique (palestre), des pièces 22 et 23 et des latrines. 
La brique fut employée dans la eonstruetion du mur oriental du caldarium, sur des 
fondements antérieurs, ainsi que pour la restauration partielle de l'abside. De meme, 
dans l' hypocaustum ont été empIoyées des briques semieirculaires, rectangulaires (pour 
Ies piliers) et bipedales (pour la suspensura) (Tavola VI ,a-b). Ce fut aussi avee des 
briques bipedales de 62 x 30 cm, que fut bouehé l'accès occidental de cette salle (pièce 
14). C'est dans cette deuxième fase que furent refaites les façades intemes des murs des 
caldaria (pièces 13 et 14 bis), avee des briques fragmentées et réutilisées avec des restes 
de signinum. Dans d' autres zones des thermes (zone D), est documentée aussi dans cette 
nouvelle étape, l'apparition de briques, formant des murs adossés aux murs originaux 
en opus vittatum. 
La réalisation postérieure de la natatio (piscine 6) dut etre la cause du fait que tout 
le reste fut eonstruit en brique. Ainsi tous les murs, dont l'intérieur était en opus 
caementicium, comme Ies escaliers adossés aux angles du mur ouest, furent construits 
en briques. Vers l'intérieur de la piscine ce sont plutot des briques cassées, tandis qu'à 
l'extérieur et dans les escaliers ont été employées des briques entières. 
Pareillement, dans la construetion de la descente d'eaux de la piscine 24, 
construile postérieurement, furent empIoyées des tegulae en V, et des imbrices pour la 
toiture, ainsi que des briques pour les arcs placés par intervalles. Finalement, dans la 
zone tardive E est documenté l'usage de briques de l' hypocaustum réutilisées, de façon 
46 F. PRESEDO Y A. CABAu.os, La ciudad cit., pp. 456-457. 
47 Voir pour la Bretagne G. BRODRlBB, Roman bricJc and tile, Gloucester 1988, p. 49; pour 
l'Afrique A. Ù!ZINE, Carthage. Utique. Etudes d' architecture et d'urbanisme, Parfs 1968, p. 38 et 
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que la construction de cet espace semble etre postérieure au moment que nous avons 
défini comme deuxième phase des thermes. 
Généralement l'usage d'opus caementicium semble se faire aussi pendant la 
deuxième phase de construction des thermes. Ainsi nous le trouvons dans le remanie-
ment de certaines salles (pièces 18 et 9) où il est disposé en couches de petites pierres 
caicaires fossilifères bien pIacées, et dans le mur exteme de la natatio (mur à chambre); 
de meme correspondent à cette époque les fondations qui ferment Ies ouvertures entre 
les piliers de la palestre et le rebouchage d'un supposé accès échelonné (espace 9). 
À part la zone E, il semble que certains espaces soient constructivement po-
stérieurs. C'est le cas de que)ques murs de la zone F, qui, par leur mauvaise qualité et 
l'emploi d'éléments réutilisés, montrent leur condition tardive. L'existence d'un 
troisième moment se voit par exemple dans la pièce 18, OÙ l'accès ouest a été rebouehé 
à base de matériaux de réutilisation, fait postérieur à la réfection de l'intérieur en opus 
caementicium. La fin de l'utilisation de ce bàtiment comme édifice thermal est définie 
par son usage eomme nécropole, moment dont il reste quelques exemples qui semblent 
etre du Vile siècle. 
Si nous essayons d'aecomoder la chronologie donnée par Presedo pour ce 
bàtiment aux phases constructives que nous avons définies (Fig. 9), nous sommes forcés 
de considérer la construction des thermes à la fin du Ier siècle après I.-C., et done, 
d'attribuer les murs en opus vittatum de la première fase à ce moment. Les réfections où 
apparaissent la brique et l' OpUS caementicium correspondraient alors aux Ile et IUC 
siècles, tandis que le troisième moment pourrait etre situé au IVc siècle. Après cela le 
bàtiment aurait été abandonné jusqu'aux siècles VIe et VIlle, moment où il est employé 
comme nécropole. 
S. Les Tbennes de Baelo. 
S.I. Introduction. 
Les premiers travaux de fouilles des thermes de Bae/o eurent lieu en 1969. Bien 
que tout l'espace thermal ne fut pas Mis à jour il n'y eut aueun doute au sujet de la 
fon etio n du bàtiment 48 (Fig. 10). Les travaux de l' année suivante montrèrent l' existence 
d'une construction antérieure sur laquelle furent construits les thermes faisant profit de 
certains des murs de l'ancient bàtiment. L'indépendance de ce bàtiment des autres 
adjacents fut aussi documentée et sa chronologie précisée de la deuxième moitié du lne 
siècle ou au début du IVe siècle. Les thermes furent abandonnés durant la deuxième 
moitié du Ive siècle, bien qu'ils furent réemployés, non comme thermes, à la fin de ce 
siècle ou au début du ve siècle 49. 
48 A. BoURGEOISE, M. DEL AMo, La quatrième campagne de fouilles à Bae/o, Bolonie 
(province de Cddiz) en 1969, «M.C.V.», 6, 1970, pp. 442-444. 
49 R. EnENNE y F. MAYET, Briques de Bélo. Relations entre la Mauretanie Tingitane et la 
Bétique au Bas Empire, «M.C.V.», 7,1971, pp. 408-409. 
Aspects constructifs des thermes romains de la Baetica 813 
Fig. lO-Baelo. PIan géoéral de la ville (scloo lRAA, CNRS., C. Ney, l.-L. Paillet). Le 
D. 6 marque Ics thermes. 
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Il s'agit done d'un batiment construit vers la première moitié du lVe siècIe ou à la 
fin du III' siècIe sur un autre batiment antérieur de grandes dimensions, du Icr siècIe aprés 
l.-C. Cette ehronologie établie à partir de la stratigraphie est confirmée par l'existence 
d'estampilles avee la marque IMP.AVG. importés de l'Afrique du Nord OÙ ils sont 
documentés dans la région de Tanger so. 
L'étude réalisée de ces thermes SI, indique qu'il s'agit d'un batiment exempt, de 
forme reetangulaire et de petites dimensions. La structure peut etre divisée en trois zones 
bien différenciées: l'accès et la zone froide, la zone ehaude et le four, et une pièce 
rectangulaire à gauehe du batiment. 
L'entrée, qui aurait aussi la fonetion d' apodyterium selon les auteurs (Fig. Il), est 
située au sud du batiment, avee l' aeeès à l' ouest. À travers cet accés on rentre dans le 
frigidarium, avec deux piscines; une rectangulaire à gauehe et une autre ultrasemicirculaire 
à droite. Vient ensuite la zone ehaude formée de trois pièces consécutives sous 
lesquelles se trouve l' hypocaustum. Ici les murs de pierre sont renforcés par de doubles 
cloisons de briques soutenues par des pièces en céramique. Les deux premières pièces 
forment le tepidarium et la troisième le ca/darium avee une piscine adossée au còté 
ouest; au fond se trouve le praefurnium. Sur tout le còté est de ces salles se trouve un 
corridor, sans aucune fonetion apparente, mais qui put servir d'espace isolant la zone 
ehaude. La grande salle qui occupe toute la partie occidentale des thermes aurait put etre 
la palestre. 
Sol. Caractéristiques constructives. 
Aetuellement ce qui peut se doeumenter du batiment thermal correspond fonda-
mentalement à l' espace situé à l'origine sous le sol des thermes, OÙ se trouverait 
l'hypocaustum. Nous pouvons documenter plusieurs salles de la zone ehaude des 
thermes: le ca/darium (salles 8 et 9) et le tepidarium (salles 6 et 7). On peut y voir des 
restes de l'hypocaustum, avee de petits arcs et une partie du levé des murs S2. 
La strueture du pIan ne eorrespond pas à un sehéma symétrique de doubles pièces, 
mais s'organise suivant un axe longitudinal du sud au nord. Il s'agit de l'axia/ row type 
défini par Nielsen, fréquemment employé dans les provinces occidentales ainsi que 
présent dans d'autres provinces 53, généralement dans des batiments de taiUe moyenne. 
~ M. PONStot, Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, Pans, 1970, pp. 264-
271. Ces marques ont été documentées en plusieures points de la MauritanÌQ Tingitana, la plupart 
provenant des briques des thermes de Gandori, dans le meme contexte archéologique. Elles 
proviennent de fabriques impériales anciennes, de l'époque d'Hadrien, qui survivent encore 
pendant le Bas Empire (R. ETIENNE. F. MAYET, Briques de Bélo, cit., pp. 67-68). 
" F. MA YET, Belo, campana de 1970, «AEsp.A.», 79, pp. 95-117. 
51 Les arcs des suspensurae ne s'emploient normalement pas en Italie.lls fureot employés 
dans la zone occidentale de l'Empire tel que nous pouvons le voir à Conimbriga, Mirobriga, 
Volubilis et raremcnt dans d'autres régions (I. NIELSEN, Thermae et Balneo, cit., p. 14). 
Sl Ibidem, p. 69. 
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Fig. 11 - Bae/o. Pian des thermes (selon la Casa de Vehizquez). 
Il est difficile de déterminer la communication entre Ies différentes salles, puisque ce qui 
se voit aujourd'hui, l'hypocaustum, ne devait pas avoir la meme disposition qu'à 
l'étage 54. 
La construction est faite en opus africanum d'aspect irrégulier, semblable à celui 
employé dans Ies vilIes nordafricaines (favola VII,a). Il s'agit de murs de pierre où sont 
intercaIés Ies caractéristiques piIiers de pierre calcaire fossilifère taillée en grands blocs 
verticaux, très longs. Cette construction est très différente de celle qui s'emploie dans 
d'autres batiments de Baelo 55. Certains des matériaux employés proviennent sftrement 
d' autres batiments d' époque antérieure. Il s' agi t, principalement, de pierre calcaire grise 
habituelle dans le reste des constructions, mais qui dans les thermes s' emploie sans 
grande régularité de tailles, mélangeant les blocs sans former d'assises régulières. Sont 
employés aussi dans les murs, de grands blocs de pierre calcaire fossilifère, pierre qui 
n'est pas utilisée dans l'opus africanum des autres édifices de Baelo, irréguliers et de 
tailles variées. Entre les grandes pierres ont été placées de petites pierres ou cailloux, 
chose totaIement inusitée dans la construction de cette ville. Un demier élément de ces 
murs irréguliers est le mortier sans lequella cohésion serait difficile. 
Les murs ne devaient pas etre visibles puisqu'i1s seraient revetus de parois de 
briques, et toujours enduits. L'irrégularité des murs serait ainsi don c dissimulée. 
54 Nous nous basons, pour le parcours et l'interprétation, sur les résultats des fouilles de F. 
MAYET, Belo, campaiUI de 1970 cit., pp. 95-107. 
5$ Sur les caractéristiques constructives des autres édifices de Baelo, voir L ROlDAN GoMEZ., 
Técnicas arquitectonicas romanas en la Bitica, Madrid, 1993. 
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Un deuxième élément important de la construetion des thennes de Baelo est la 
brique. Actuellement elle est documentée dans l'hypocaustum, mais elle fonnait aussi 
partie du revetement des murs. 
Les briques de l'hypocaustum ont deux formats. Les briques qui fonnent le 
support des arcs mesurent approximativement 29 x 20-21 x 5-6 cm, et sont placées 
la boutisse du eoté de l'are de façon à donner ainsi une base suffisamment large pour 
supporter deux ares eonsécutifs. Les briques qui fonnent les arcs mesurent approxi-
mativement 20 x 15-17 x 3,5-5 cm, et les estampilles se trouvent imprimées sur le còté 
long vers l'intérieur du muro Le mortier employé en grand es quantités contient 
beaucoup de chaux en gros morceaux placés sans ordre. 
Pannis les briques trouvées dans les thennes de Baelo se trouvent aussi les grandes 
briques réfractaires et celles employées pour la construction des suspensurae; les fixes 
ou poulies en céramique, qui supporteraient les doubles parois, et les briques à oreilletes 
et tenons, propres aux bàtiments thennaux S6. Certains de ces éléments présentent le 
meme genre d' estampilles que les briques rectangulaires, ce qui leur confère une origine 
nord-africaine (Tavola VII,b). La grande quantité de briques avee la marque IMP.A VG. 
à Tanger et à Lixus et Tamuda (en plus petite proportion), indique qu'il ne devait pas 
y avoir beaucoup de fabriques mais qu'il devait s'agir d'un monopole s7• 
À partir des particularités étudiées à Baelo nous pouvons déduire qu' il s' agit d'une 
eonstruction aux earactéristiques différentes du reste des bàtiments de la ville. Ceci, 
premièrement par l'irrégularité et les caractéristiques spécifiques de l'opus africanum 
et en deuxième lieu par l'usage qui y est fait des briques, matériel construetifjusque là 
non employé dans le reste des bàtiments de Baelo. 
Il existe done une relation assez étroite à ce moment-Ià entre la ville de Baelo et 
l'Afrique du Nord, et tout spécialement la Mauretania Tingitana. Ainsi la construction 
des thennes reçoit directement l'influence des techniques employées là-bas, au point 
que toutes les briques néeessaires pour les pièces ehaudes sont importées. 
C'est poureette raison qu'il n'y eut surement pas à Baelo de fabriques de briques, 
ni à l'époque du Haut-Empire, ni au début du IVe siècle. Les caractéristiques géologi-
ques des environs, qui offraient d'abondants et adéquats matériaux lapidaires, sont à 
l'origine de l'usage de la pierre à Baelo comme principal matériau constructif. La 
demande de briques n'eut lieu qu'au IVc siècle lors de la eonstruetion des thennes, et 
pour cela donc elles furent importées du Nord de l'Afrique. 
Un fait à signaler est l' absence de bàtiments thennaux antérieurs au IV siècle, dans 
la ville. Il semble étrange que dans une ville aussi complète dans son urbanisme, bien 
qu'elle ne fUt ni très grande ni très peuplée, il n'y eut pas de thennes avant ce moment. 
Il se peut, comme il arrive pour d'autre bàtiments, que les thennes tardives fussent 
construites sur les restes d'un bàtiment antérieur du meme genre, concrètement des 
thermes abandonnés, et dont les murs auraient profité de l'ancienne construction. Dans 
S6 R. EnENNE, F. MAYET, Briques de Bélo, ciI., pp. 60-61. 
57 M. PONSIOt, Recherches, ciI., p. 373. 
Tavola I 
ftalica. Vue générale des thermes de Trajan. 
ftalica. Thermes de Trajan. Abside du caldarium, détail des coffrages. 
Tavola II 
ftalica. Thermes de Trajan. Détail des estampilles des briques avec la marque CIP. 
Italica. Thermes de la Nova Urbs, murs de la zone centrale. 
Tavola III 
ltalica. Thermes de la Nova Urbs, abside du caldarium. 
ltalica . Thermes de la Nova Urbs. Zone centrale, détail de la construction d ' un mur. 
Tavola IV 
Thermes de Munigua. Arcs de l' hypocaustum. 
Thermes de Munigua. Détail constructif du mur du caldarium. 
Tavola V 
Thermes de Carteia. Vue générale de la zone centrale. 
Thermes de Carteia. Revetement du sol d'une .des piscines. 
Tavola VI 
Thermes de Carteia. Tepidarium avec des restes de l'hypocaustum. 
Thermes de Carteia . Détail constructif des suspensurae sur l' hypocaustum. 
Tavola VII 
Thermes de Carteia. Détail constructif des suspensurae sur l ' hypocaustum. 
Thermes de Baelo. Détail des estampille des briques avec la marque IMP. AVG. 
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ce cas-Ià il aurait fallu des briques pour l'hypocaustum, mais pour le moment nous 
n'avons aucune information à ce sujet. 
En fin, la petite taille de ces thermes ne s'accorde pas très bien avec une fonction 
publique et pour cette raison ils peuvent etre considérés comme les thermes d'un des 
quartiers de la ville. Dans ce cas-Ià, Baelo n'aurait pas de thermes publics pendant le 
Bas-Empire. 
Ainsi donc, comme conclusion à tout ce qui a été exposé, nous pouvons 
dire que les batiments thermaux que nous avons étudiés se trouvent chronolo-
giquement encadrés par la dynastie de F1aviens et l' époque d 'Hadrien, avec des 
changements postérieurs. Uniquement dans le cas de Baelo il s'agit d'un 
batiment plus tardif puisque, com me nous l'avons dit, sa construction eut lieu 
pendant le IVe siècle. A l'exception de ce demier, le reste des batiments 
thermaux étudiés furent construits pendant le moment d'expansion des ther-
mes, période où la connaissance technique des éléments thermiques était déjà 
consolidée et se construisaient des batiments complexes et bien structurés qui 
demanderent une grande profusion d'éléments décoratifs. 
En comparaison, les batiments thermaux de la Baetica montrent une 
certaine simplicité typologique. De fait, les plans sont beaucoup plus simples 
que ceux des thermes impériaux, comme il était habituel dans les villes 
importantes des provinces. 
Les deux batiments thermaux d'ftalica, ainsi que celui de Carteia, 
peuvent s'encadrer dans le genre halfaxial ring; il s'agit d'un genre relative-
ment complexe, caractéristique de l' Afrique du Nord, qui remplace dans les 
villes provinciales importantes le système impérial 58. Par contre, les bati-
ments thermaux de Munigua et Baelo sont plus simples, du genre linéaire-
angulaire et axial row, types employés généralement pour les thermes plus 
petits, de taille moyenne. Il s'agit norma]ement de batiments sans palestre 
non considérés comme des thermae mais sinon comme des balnea. En dépit 
d'une exploitation publique ou privée, ces balnea seraient relativement petits 
et de formes variées don t la plus économique serait celle que nous trouvons 
à Munigua 59. 
S'il est vrai que la mauvaise ou régu1ière, dans le meilleur des cas, 
conservation de ces batiments ne nous permet pas de faire des observations 
définitives, la meme simplicité du pian de Baelo et de Munigua, l'absence 
d'espaces excessivement amples et la finesse généraJisée des murs semble 
sa I. NlELSEN, Thermae et Balnea, cit., p. 90. 
S9 Ibidem, p. 92. 
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indiquer l'usage de moyens architectoniques simples. Dans le cas des deux 
édifices thermaux d'ftalica nous constatons une ressemblance à l'architecture 
romaine de l'époque, tout spécialement à celle qui s'expérimente dans le 
domaine des bfttiments thermaux, tant dans les caractéristiques des plans, déjà 
commentées, comme dans les moyens constructifs, appuyés sur des murs 
solides de béton revetu de briques (opus testaceum) qui supporteraient des 
voutes en béton. 
Quant à l'usage des briques, il s'agit réellement d'un matériel constructif 
pas très abondant dans la Baetica 60, à l' exception d' ftalica où précisément l'un 
des usages plus courants des briques se fait dans les batiments thermaux. 
Les briques et autres pièces céramiques se présentent communément 
associées aux espaces chauds: hypocaustum, caldarium, praefurnium, et cer-
taines fois aussi à la construction des murs. Ainsi, dans les thermes de Trajan 
et de la Nova Urbs d' ftalica, la construction est réalisée complètement avec 
briques qui revetent des murs d'opus caementicium. De ceUe façon furent 
construits les murs du caldarium, et il est juste de supposer que l' hypocaustum 
et les suspensurae furent construits de la meme façon, bien qu'iIs ne se 
conservent pas aujourd'hui. Nous devons supposer aussi l'existence de pièces 
spécifiques pour la réalisation des doubles parois, pour la fixation des suspen-
surae etc.; des fabriques particulières témoignées par les estampilles des 
briques, auraient approvisionné en ces pièces les deux batiments thermaux. 
Dans le cas de Munigua les briques ne furent employées que pour les 
assises de nivellement puisque les murs étaient réalisés en opus incertum. De 
meme, dans l' hypocaustum, qui se trouve en bon état de conservation, furent 
employés deux types de briques, fait qui semble indiquer l'existence de 
réfections. Pour les sols furent employées des briques rectangulaires (dans 
l' hypocaustum) et l' opus spicatum dans le frigidarium. Nous pouvons voir 
d'autres éléments de céramique comme Ies briques de support de l'hypocau-
slum et les briques à tenons dans les murs du nymphée, qui correspondent à un 
remaniement. 
À Carteia l'usage de la brique est beaucoup moins commun puisque la 
construction fut réalisée totalement en pierre. Nous trouvons la brique em-
ployée dans le mur du caldarium et dans les réfections de quelques murs du 
tepidarium, eo plus des coloones de l'hypocaustum et des suspensurae. De 
IO Pour Ics mat~riaux constructifs eD géD~ral, voir M. BENDALA, Materùlles de construcci6n 
romanos: peculÙlridades dI! HispGnia, Ar~Omt!trla. Tl!cniques dI! tractamt!nt de matuials 
arqut!016gis, Barcelona. 1992, pp. 215-226; et pour la Bat!tica L. ROIDAN GoMEZ, Tknicas 
Arquit«tcSnicas, ciL 
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plus, dans le caldarium ont été documentées in situ quelques pièces de ftxation 
des suspensurae. Dans ce cas il s' agit pratiquement du seuI usage de briques et 
de pièces céramiques fait dans la ville, et que nous considérons de produetion 
locale étant donnée l' apparition de tegulae avee le nom de Carteia. 
En fin, c'est dans les thermes de Baelo qu'est le mieux documentée la 
produetion de briques et de pièces céramiques nécessaires pour l'acondi-
tionnement des zones ehaudes. Ont été déjà signalées la présence de doubles 
parois de briques avee des éléments de séparation en céramique, de briques à 
tenons et bipedales refraetaires des suspensurae; tout ceci correspond à du 
matériel eonstruetif importé des fabriques nord-africaines. Les thermes sont le 
seuI batiment à Baelo où fut employée la brique, puisque toutes les autres 
construetions furent complètement faites en opus africanum et en opus vitta-
tum. 
Pour ce qui est du type de l'hypocaustum documenté il s'agit générale-
ment de petits arcs sur lesquels s'appuient les suspensurae. C'est le modèle 
habituel dans les provinees occidentales, et il existe d'autres exemples en 
Hispania comme les thermes de Mirobriga et Conimbriga ou ceux de Gij6n 61. 
C'est uniquement à Carteia qu'est documenté l'hypocaustum sur petites 
colonnes circulaires sur lesquelles s'appuient direetement les suspensurae, à 
la façon italique des provinces orientales. 
Il s' agit done d'un matériel en relation directe avee les batiments thermaux 
comme le démontre sa présence systématique dans ces édifices, bien qu'i1 ne 
soit employé, ou peu employé, dans d'autres construetions de la ville. Les 
caraetéristiques réfraetaires et de résistence à la ehaleur expliquent en partie 
ceci, ainsi comme une spéciale conformité de la brique pour la construction 
d'éléments en relation avee l'eau due à ses conditions de résistence et d' isola-
tion. 
Les fabriques de briques ne diìrent pas fonctionner dans la Baetica de la 
meme façon qu'à Rome ou dans d'autres villes campano-Iatiales, puisqu'iei 
l'usage de la brique était assez limité. De fait, exception fai te de ltalica, il est 
assez difficile de voir des batiments entièrement construits en brique. 
Nous considérons done qu'ici la fabrication de briques ne fut pas une 
affaire aussi lucrative que dans d'autres régions de l'Empire. Il s'agirait plutot 
de produetions locales destinées à satisfaire fondamentalement la demande en 
,. Voir pour Ics thermcs dcs provinces occidentalcs et orientalcs l. NIELSEN, Thumae et 
BalMa, cii., p. 14; pour cellcs de Confmbriga, 1. AwtçAO, et alii, FouiIles de Conimbriga, 19n 
et pour cellcs de Gij6n, C. ALVAROONZALES, Termas ronuznas de Campo tk Valdb.(Jij6n, Gij6n, 
1965, Lam. 1lI. 
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briques des batiments thermaux ainsi que d'autres matériaux du meme genre 
comme les tegulae, etc. Dans ce cas la production de briques aurait bien pu etre 
unie aux fours de fabrication de grand es pièces céramiques comme Ies dolia, 
les amphores etc. 
Les maigres données que nous avos pour la Baetica dans ce domaine rend 
impossible, pour l'instant, approfondir le thème. Nous ne doutons pas que les 
découvertes de plus en plus nombreuses de fours puissent un jour éc1aricir 
certains aspects de la fabrication des matériaux constructifs, aujourd'hui assez 
méconnus. 
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Carmen Alfaro Giner 
La teinture de draps 
dans les provinces romaines du nord de l'Afrique 
Les procédés de teinture des textiles, aussi bien que les éléments colorants 
Ies plus convenables à employer, ont été soigneusement sélectionnés par les 
différentes civilisations. La couleur distinguait, délimitait et identifiait des 
positions sociales, des ages, des différences momentanées, des rituels sacrés, 
etc. C'est-à-dire, elle représentait tout un langage qui arriva avec une grande 
vitalité dans la période c1assique de notre culture gréco-romaine l. Or sous 
l'usage de la couleur existait une technologie et des systèmes de travail qui, 
basés sur des procédés chimiques plus ou moins compIexes et connus plus ou 
moins bien par ceux qui les produisaient, permettaient l'obtention des genres 
de teintures les plus variées pour leur application textile 2• Les matières 
premières employées conditionnèrent les résultats finaux quant à la qualité, 
durabilité des produits et Ieur prix, et cela se répercuta de meme, évidemment, 
sur les formes de la demande du marché. L'incidence économique de ces 
techniques apparait dans le fait que nombreuses furent les matières colorantes 
ainsi que Ies mordants et les fixatifs qui furent contr01és par le pouvoir, 
demandés comme imp6ts et utilisés souvent comme forme de paiement3• 
Meme si les restes textiles antiques conservent une grande variété de 
tonalités, les analyses des colorants qui y furent utilisés laissent entrevoir un 
éventail de possibilités beaucoup plus grand. Selon les combinaisons des 
• Universidad de Valencia. 
J Malgr61e fait qu 'elle doit elre revue et corrigée en ce qui concerne de nombreux aspects, 
com me Ph. Broncau l'à déjà signal6 (<<REO» 85,1972, pp. 199 s.),I'~uvre de M. REINHOLD, 
History 01 Purple as a Status Symbol in Antiquity, Coli. Latomus 116, Bruselas 1970, pp. Il 
ss •• est toujours int6ressante. 
2 Sur le dc~ de d6veloppement des procéd6s qui conformenl ce que DOUS enlendons par 
science chimiquc M. BEJt11lELOT, Die Chemie imAltertUm unti Un Mitteltllter, Leipzig-Vicnne 1909 
(repr. Hildeshcim-N. York 1970); A. SaoonT, Drogen unti DrogmJumdel imAllertum, dans M.I. 
FlNWi(ed.),AncientEconomicHistory,N. York 1979. pp. 18-24. Lescolorantssontcomp0s6sde 
mol6cules organiques d6riv6es principalement des planles. 
:I Dans la vallk du Nil depuis les 6poques les plus anciennes jusqu'aux premicrs si~les de 
la culture islamique. Voir R. B. SERlEANT, MaIUiollor a History ollslmnic Textiles up lo the 
Mongol Conquest, «Ars IslamiC3», XIII-XIV, 1948, pp. 105, 115-118. 
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matières teinturières avec les divers mordants ou fixatifs4, selon les quantités 
employées des unes et des autres, selon la composition métallique du chaudron 
où le mélange pour teindre était chauffé, selon le temps d' exposition au soleil 
dans le cas de la teinture à la pourpre etc., Ies résultats obtenus variaient 
énormément. D'autre part, nous devons tenir compte du fait que l'analytique, 
la base la plus solide pour arriver à une connaissance réelle des techniques de 
teinture de draps dans l' antiquité, n'est pas une science exacte et pose de 
nombreux problèmes; ainsi par exemple, l' indigotine, responsable de beau-
coup des tons bleus que nous conservons, peut procéder d'une ampIe variété de 
plantes dont, évidement, l'indigofera tinctoria L. 
L'idée que la pourpre était la seule teinture solide de l'antiquité manque 
absolument de base. La tourbe acide, les algues et les lichens (comme le Fucus 
ou Lichen roccella L.), quelques minéraux (terre ocre, charbon, bitume, etc.) 
mais sourtout les plantes les plus variées (la guède ou paste} des teinturiers, 
l'indigo, le lutum, la garance, le carthame, les étamines du safran ... ), permet-
taient l'obtention de brillants résultats. Pourtant, certains produits teinturiers 
(comme, par exemple, ceux qui comportent du tanin), malgré le fait qu'i1s ne 
soient pas cités par les sources écrites, sont détectés dans les tissus conservés 
dans de hauts pourcentages s. 
Certes, les difficultés sont nombreuses quand nous cherchons à obtenir 
une vision d'ensemble d'une industrie qui, d'une manière ou d'une autre, 
affecta tant de personnes et sur laquelle nous conservons une information très 
dispersée que nous appliquons souvent (peut-etre dangereusement) à d' amples 
zones géographiques, en présupposant une homogénéité de connaissances 
partout qui reste à démontrer. À travers l' exemple de toutes les provinces nord-
africaines, avec leurs informations variées, nous voulons rendre compte du fait 
qu'une ampIe révision de nos connaissances est nécessaire, au moyen d'une 
prospection systématique des lieux de production et des possibles milieux 
biologiques, ainsi que d'une analyse des restes textiles conservés. Nous 
pourrons percer, comme cela, les proportions réelles de l'usage des différents 
types de teinture employés dans l' Antiquité. 
• Les mordants sont dcs substances qui facilitent l'union du colorant avec Ics molécules des 
fibres. Selon leur utilisation ils modifient le résultat final d'un me me colorant. Certains sont 
appliqu6i avant la teinture (alun, sans doute le plus utilisé); d'autres, comme le sulfate de cuivre 
ou le chlorure d' étain, sont mélang6i li' eau avec le colorant. L' oxide de fcr est appliqué sur la fibre 
après sa teinture, simplement en ajoutant quelques clous au mélange. 
5 Ce pigmeot est présent dans Ics noix de galle, dans les écorces des arbres comme le chene. 
l'orme, le saule. ainsi que dans la peau du raisin et d'autres fruits, ce qui le rend très accessible. 
Une bonne vision générale sur les matières premières et sur les systèmes de travail peut-etre 
trouvée dans RJ. FORBf.S, Studies in Anciem Technology.lV, Leiden. 1956, pp. 99 ss. 
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Nous allons faire référence, surtout, à la période impériale avancée, 
justement où nous trouvons le plus grand volume d'informations parmi les 
restes archéologiques et la documentation écrite. Malheureusement, le volume 
d' informations littéraire et épigraphique qui fait référence au grand territoire du 
nord de l'Afrique n'est pas très ampie. Ainsi un auteur en est arrivé à condure, 
au début de notre siède, que «la Mauritanie, la Numidie, Carthage, les còtes des 
Syrtes et de la Cyrénalque eurent peu d'importance pour l'industrie de la 
teinture jusqu'à ce que Carthage fut fondée par les Phéniciens, et meme là et 
plus tard, quand elles arrivèrent toutes à etre des provinces romaines, cette 
activité se développa très peu» 6. C'est d'une certaine façon l'impression que 
procure la lecture de l' Expositio totius mundi et gentium qui fah référence au 
nord de l' Afrique. Pourtant, quelques informations éparses foumissent des 
indices sur la teinture, ça et là, avec un type de matériel ou un autre, et la 
production avait dépassé le milieu local pour acquérir une renommée intema-
tionale. Nous savons par Pline (N. H. XXII, 3) que, du moins à son époque, les 
graines de coccum d' Afrique 7, parmi d'autres d'origine différente, servaient à 
teindre les habits militaires de l' empereur et de sa famille avec la belle couleur 
rouge propre à sa dignité (imperatoriis dicatum paludamentis). Nous appre-
nons aussi que la pourpre plus recherchée, en Afrique, était celle de l'ile de 
Meninx et, surtout, celle de la còte gétule de l'Océan 8; il y eut là-bas une 
importante production, qui fut augmentée par le roi Juba II quand il décida 
d'établir certaines tribus des Autololes dans quelques unes des iles proches de 
la còte afin qu' ils travaillent dans des comptoirs d' extraction de pourpre, raison 
pour laquelle elles furent dénommées «Bes Purpuraires» 9. Les mentions 
6 H. Bl.ÙMNER, Die geberbliche Tiiliglceil der VOllcer des Klassischen Alterlhums, Leipzig, 
1869 (Repr. New York, 1970), p. 1. 
7 Certaines des variétés méditerranéennes: Kermococcus vermi/io Planch ou Kermes i1icis L. 
• Pline dans ce cas fait référence à la pourpre d'origine marine: N.H. V, 1 et 12; IX, 127 et 
XXXV, 45. NotTe information sur la pourpre de Gétulie procède aussi des allusions à son sujet faites 
par les poètes Horace (Leltres II, 2, 181 et Carm. II 16,35: bis Afro murice linctae lanae; Afro, ac 
~r hoc Mauro, significaI enim purpuram Girbitanam) et Juvenal (8,101 et 9, Il). 
9 Mela III, 104 (Nigritarum Gaetulorumque vaganlium ne /ilora quidem infecunda sunI, 
purpura et murice efficacissimis ad tinguendum et ubique quod tinxere c1arissimum.) et Plinc, 
N. H. V, 12(omnes scopuliGaetuli muricibus,purpuris) et VI, 201 (insulas)paucas modo constat 
esse a adverso AUlolo/um, a Juba repertas, in quibus Gaetulicam purpuram tingere instituerat). 
La question de la pourpre de GétuJie a été amplement étudiée à notre époquc: voir en ce sens le 
travail c1assique de D. et J. HERBER, La pourpre de Gétulie, .. Hcsperis .. , XXV, 1938, pp. 98 ss.; 
1. P. DESlAcoUESetP. KOfBERLP..,Mogadoretlcs/lesPurpuraires, «Hesperis .. , XLII, 1955, pp. 193-
202; J. GAlTEfOSSt, La pourpre gétule, «Hesperis .. , XLIV, 1957, pp. 329-334 et A. lODlN, Les 
établissemenlS du roi Juba II aux /Ics Purpuraires (Mogador), Tanger, 1967, p. 256. 
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concernant cette production mauritanienne furent constantes sous l'Empire, 
avec l' indication meme des manufactures que l' on teignait avec celle-ci: habits 
en laine, nappes et dessus-de-lit 'o. A l'époque tardive les vetements formaient 




En N umidie et en Afrique proconsulaire la technique de la teinture avec 
la pourpre marine fut sans doute connue depuis la fondation des colonies 
phéniciennes. D'après Solinus, la ville de Chullu pouvait équiparer ses tissus 
teints de pourpre à la laine de Tyr 12. La pourpre de Carthage était exceptionnel-
lement appréciée par Ies Romains, comme Tibulle et Silius Italicus nous 
l' apprennent 13, mais depuis Iongtemps elle produisait des tapis et des coussins 
colorés, "poikila" selon l' auteur athénien Hermipe, dans un texte recueilli par 
Athénée l4• Naturellement à l'époque où est écrite la Notitia Dignitatum la 
production globale africaine dut etre importante si nous nous en tenons au fait 
que, panni les neufs procuratores bafiorum cités pour la partie occidentale de 
l'Empire, deux correspondaient aux provinces du nord de l' Afrique; l'un était 
destiné concrètement. à la province d' Afrique (Procurator bafiorum omnium 
per Africam) et l' autre s' occupait du contròle de la production de la Tripolitaine 
(Procurator bafii Girbitani, prouinciae Tripolitanae) 15. Nous ne savons pas si 
le territoire de l'ile de Méninx (Djerba) 16 fonnait alors partie d'un tout plus 
grand: les ba fii Girbitani. Peut-etre tous ces ateliers (bafi') étaient concentrés 
dans l'ile, comme il semble que c'était le cas du bafium des Baléares (peut-etre 
IO Horace,loc. ciI. (vestes Gaetulo muriee tinetas. Sunt qui non habeant: c'est à dire qu'i1 
semble que les v~tcmcnts gétulcs sont typiqucs quand ils sont teints, car il est dit qu'il existe 
d'autres types); Vopiscus, Aurelianus 12, cite tapetiaAfra deeem, stragula Maura decem, panni 
les prix de divers matériaux teints; avcc celte pourpre étaient teints les couvre-lits des Iits de la salle 
à mangcr (triclinaria): Pii ne N.H. IX, 137. 
Il &posi/io totius mundi, 60: Quae provincia vestem et mancipia negotÙltur I Numidia. .. negotÙl 
habet: vestem l'ariam et animalia optima; nous ignorons si, comme pour d'autres périodes, il 
s'agissait là de vetcments tcints. 
Il 26, l. Quand Pii ne parle de celte ville il ne cite en aucun cas l'existence d'une importante 
industrie de pourpre. Peut-~tre cela peut nous faire penser, étant donné que nous ne con-
naissoDs pas la source de Solinus daDs ce cas, que celte exploitation fut crée apres la mort 
de Pline et qu'elle était déjà importante au III" siècle. 
Il Tib. Il, 3, 57 SS.; Sii Ital. VII, 641. 
14 Athénée I, 28 A; Hermippe vécut au V' siècle avaDt J.-C. 
U Not. Dig. pars oceid., Xl, 69 s. (Ed. O. Seeck, Franlcfurt 1%2, p. 151). n faut dire quand 
me me que, en 69, certains manuscrits utilisent les termes bafuorum, bosnorum ou bafnorum et en 
70 il existe aussi des variantes com me grebitani. 
16 N.H., IX. 127; XXXV, 45. 
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à Ibiza). Les nouvelles qui font référence à la Libye et aux Syrtes sont beaucoup 
moins importantes. Silius Italicus cite le Libycus murex comme quelque chose 
de connu 17, et le coccum Cinyphium, sans doute abondant dans le bassi n du 
fleuve Cinips l8. Et, meme s'il s'agit seulement d'un toponyme, le promonto-
rium Phycus, qui ressort face à la Crète entre Ptolemals et Cyrène 19, peut etre 
en relation avec la possible exploitation de l' algue qui lui donne son nom, étant 
donné qu'elle était utilisée en teinturerie pour obtenir un rouge "pourpre" 
(Roccella tinctoria)'1lJ. 
Comme nous pouvons l'observer, selon les données citées, la production 
de pourpre marine est celle qui ressort le plus, c'était aussi celle qui intéressait 
le plus les importations de Rome; viennent après les teintures qui pouvaient la 
remplacer (le kermès) et les imitations faites en Gétulie; cependant, il est fai t 
aJJusion aussi à d'autres colorants d'origine terrestre, qui auraient une grande 
importance numérique et dont la tradition était sans doute antérieure à la 
colonisation phénicienne du territoire. 
Grace à une inscription très intéressante (CIL VIII, 4508) trouvée dans la 
ville caravanière de Zaral, l' actuelle Zraia (Numidie), puis emmenée à l' actuel-
le Lambaesis, concrètement au prétoire de la legio 1/1 Augusta, nous pouvons 
savoir quelque chose quant à la question du paiement du portorium et sa relation 
avec la teinturerie 21. Il s' agit d'une Lex portus post discessum coh. instituta de 
l'époque de Septime Sévère. Des quatre chapitres conservés (Lex capitularis, 
Lex vestis peregrina e, Lex coriaria, Lex portus maxima), il n'y a que le 
deuxième et le quatrième qui nous intéressent. Parmi les vestes peregrina e le 
sagum purpurium est cité. Comme le reste des habits mentionnés, il faut 
supposer que son passage par ce contrale devait etre abondant; il ne ressort pas 
par son prix en sesterces. Mais ce qui est du plus grand intéret est la 
dénomination de purpurium: purpureus a le sens de "semblable à la pourpre", 
17 VIII, 437. 
Il XVI,354. 
19 PUne, N. H. V, 32. 
lO Pline, N. H. XXVI, 103, l'appelle phycos thalassion, sclon le nom grec .\l1co«;. Strabon, 
XVII, 3, 20, décrit le promontoire et signale une petite ville du m~me nom, ainsi que Lucain IX, 
39-41, Ptolémée, IV, 4, 3 et Synesios, Ep. LI, CI, CXIV, CXXIX et CXXXIl. O. le commentaire 
de J. l>EsANoES du Iivre V de Pline et J. Rouo~ Recherches sur /'organisation du commerce 
11Ulritime en Médite"anée sous l'Empire ramoin, Paris, 1966, p. 113. 
21 J.-P. DARMON, Note sur le tari! de Zarai, «Les Cahiers de Tunisie,., XII, 1964, pp. 7-23; 
P. ÒAsm>, Quattuor publica Africae: Customs Duties or Landtax?, L'Africa Romana, IX. Sassari, 
1992, pp. 813-829. 
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ce qui indiquerait qu' il s' agit d'un manteau teinté "couleur de pourpre", non pas 
avec de la pourpre marine, mais plutot avec n'importe quel type de teinture 
végétale avec laquelles ont obtenait des couleurs très brillantes et de grande 
beauté22• Comme l'indication cetera vestisAfra in singulas lacinias apparait 
plus loin, et suivant la logique ce type de controles indique toujours un 
mouvement des produits d'aller et retour, il faut supposer que nous nous 
trouvons face à la description de manufactures locales réalisées avec des 
teintures non somptuaires23• 
L'interprétation de ce que l'inscription appelle tunica ternaria est plus 
douteuse. Les éditeurs n'identifient pas bien ce qualificatif, que l'on a essayé 
de mettre en relation avec le prix24• Nous pouvons soumettre à discussion trois 
hypothèses: 
- Il pourrait s'agir d'un certa in type de tuniques qui aient subi trois 
processus de teinture. Les tuniques de lin n'absorbaient pas la couleur facile-
ment et pouvaient avoir besoin d' etre teintes trois fois. Nous connaissons la 
dénomination grecque dibaphos et tribaphos pour les habits teints deux ou trois 
fois avec de la pourpre. 
- Néanmoins, nous nous trouvons peut-etre face à un cas d'application de 
la technique appelée de "résistance à la teinte" (resisting dyes). Les trucs 
employés en Égypte pour obtenir la teinte de draps avec des couleurs différen-
tes, malgré leur submersion dans un bain de teinte monocolore, attirèrent 
beaucoup l'attention de Pline 2.S. La technique n'était pas excessivement com-
2l Nous ne sommes pas d'accord avec J.-P. Darmon et son identification taxative du 
sagum purpurium: «le lissu de pourpre ne peul provenir que des cOtes de Médilerranée», op. 
ciI. p. 17. 
1) L'interprétation de J.-P. DARMON nous semble fortjusle, op. cito pp. 13 SS., qui pense que, 
étant donnée la nature des matériaux intercbangés, il s' agirail plutot d'un commerce entre les zones 
d'élevage de l'intéricur (le Sud) et la cOte. O'après N. FEROOOU et A. GABIUON, Une inscription 
grtcque magiqut de la région de BouArada (Tunisie), ou les quatre plaiesde l'agriculture anlique 
tI proconsulaire, dans Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord, Ile Colloque Intemational 
(Grenoble, 5-9 AvriI1983), Pari s, 1985, p.120, aux environs de]a vi1Je de FurnosMaius, dans la 
region du Ojebel Mansour et de la baute vallée de l'oued Kebir, il y avait certaines espèces dc 
cbènes verts qui auraient élé exploitées pour, au moins, deux raisons: elles servaient à l'élevagc 
des cochenilles qui constituaient la base d'une teinture rouge vif et en outte parce que le tanin 
contenu dans l'écorce pouvait alimenter dcs tanneries. Or, on peut songer aussi à l'utilisation du 
tanin dans la confection des tcinlurcs. 
24 SculJ.-P. OARMON,Op. cit., n. 7, p.14,disaitdéjà «qu'il se rapporte au mode de tissageou 
de tcinture», sans accepter la possibilìté d'une relation du terme ternaria avec le prix des 
manufactures en questiono 
Z$ N. H. XXXV, 150. 
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pliquée. Une fois imprégnées certaines zones du tissu avec des mordants 
déterminés, celui-ci était introduit dans un bain de teinte, en obtenant, selon les 
réactions chimiques déchainées par les mordants, des résultats chromatiques 
totalement différents. 
- Ou, simplement, les zones que l' on ne voulait pas colorer étaient 
couvertes de cire 26• Si l'on cherchait à obtenir des tissus de trois couleurs ou 
plus, la cire pouvait aussi le permettre. Il ne fallait que réaliser l'opération en 
trois étapes: dans la première les surfaces non protégées seraient teintes, dans 
)a seconde, en employant une autre couleur, les parties OÙ la cire serait enlevée 
(ce que l'on pouvait faire simplement en introduisant le tissu dans de l'eau 
chaude); et dans la troisième le reste était teint, après aussi l' élimination de la 
cire (nous connaissons aujourd'hui cette technique comme Batik). IJ est 
possible que de tels systèmes égyptiens arrivèrent à s' étendre sur les territoires 
nord-africains; l' existence de ces tunicae ternariae pourrait etre un indice. 
Dans la demière partie de l'inscription divers produits sont énumérés 
parmi lesquels la poix et l' al un nous intéressent. La première avait évidemment 
de nombreux emplois parmi lesquels il y avait aussi la décoration de tissus 
déterminés. Nous disposons de certains tissus égyptiens traités ainsi dans la 
collection du Musée Archéologique National de Madrid 21• La technique était 
très simple et semble avoir été très utilisée. Elle consistait en l'application de 
la matière fondue et chaude sur la surface du tissu lisse. Un pinceau devait etre 
utilisé pour cela avec lequel on créait des losanges, formes géométriques qui, 
dans le cas de l' exemple mentionné, étaient complétées avec de petits détails 
de couleur. De son còté l'alun, nous l'avons dit, consti tu ai t un élément 
important comme mordant dans les processus de teintures de draps 28. 
Sur un caisson (sarcophage) de 0,60 m. d 'haut et 0,40 m.large, trouvé près 
de Batna, et omé dans sa partie supérieure uniquement avec deux coquilles 
de murex, nous conservons une autre inscription don t le texte est très simple: 
Purlpurilorum (CIL VIII, 2523); elle fait surement allusion à un marchand de 
tissus de pourpre, proche de la meme région de Zaral; mais son caractère concis 
ne fait que certifier l' existence de tels professionnels. 
Quant aux restes de tissus en eux-memes, nous devons dire que nos 
trouvailles proviennent, presque exc1usivement, d'Égypte, de Nubie et du 
2Ii FORBES, op. cit., IV, p.135. 
17 C. AuARO GlNER, Tejidos egipcios del Museo ArqueolOgico Nacional de Madrid, (en pré-
paration). 
ZI Plin. phis. Bamb., 48, 4: aluminis Spani tinctorum optimi; Pline, N.H. XXXV, 183-188; 
cf. Marc. med. 4, 24: alumen infectorium. 
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Soudan, pour ce qui est du monde africain. Si cela nous empeche de disposer 
d'une réelle connaissance des résultats obtenus dans les vastes territoires nord-
africains, nous sommes récompensés par la quantité et la qualité des matériaux 
arrivés jusqu'à nous. La vivacité des couleurs et la permanence des pigments 
et mordants avec lesquels ils furent fabriqués nous permettent en faire ressortir 
des conclusions d' intéret pour le sujet qui nous occupe. Dans l' état actuel de nos 
connaissances, il est vrai que, malgré l' énorme volume de notre information 
Iittéraire et les traces de son utilisation sur des amoncellement de coquilles, la 
pourpre marine n'est pas détectée dans les tissus antiques conservés avec la 
fréquence que l'on pourrait espérer. Les analyses actuels de teintures démon-
trent que la pourpre marine est utilisée dans un très bas pourcentage par rap-
port à une utilisation massive de matériaux végétaux et minéraux 29• L'éloigne-
ment de la mer put conditionner, dans le cas des tissus d'origine nubi enne, ce 
résultat. Cependant, dans d'autres parties de la Basse et Moyenne Égipte, la 
prépondérance des teintures végétales semble etre de meme la tendance 
générale. Il ne s'agit pas ici de systématiser comment l'on obtenait chaque 
couleuf, mais nous pouvons dire que la complexité des mélanges obtenus 
cOincide avec celle présentée dans les recettes teinturières de nombreux 
papyrus. 
Etant donnée l' énorme différence de prix entre chacun de ces systèmes de 
teinte, très tot se sont développées des imitations ou des falsifications de la 
pourpre marine à travers l' emploi de végétaux et de certains insectes de la 
famille des coccidiens. Il s' agissait d' obtenir les deux tons des deux variétés de 
pourpre Blatte les plus appréciées: celles dénommées Tyrienne et Améthy-
stine JO• Nous savons par Thémistius3J qu'il existait des formules pour la 
vérification de son authenticité, de meme que pour l'or et les pierres précieuses, 
et seulement le degré de perfection si élevé auquel ces imitations parvinrent, 
contraint Théodose, Arcadius et Honorius à leur interdiction 32. Interdiction qui 
n'était pas nouveUe, car à l'époque de César 331'utilisation de vetements teints 
2f L MAssatEl..EJN-Ki.EtNEJt, LRJ. MAES, The Dyes, dans ClI. C. MAYER THURMAN, B. 
Wll.UAMS, AlICi~' Tali/es /rom Nubia. Meroitic, X-Group and Christian Fabrics /rom Ballana 
tmd QusIIII, Chicago, 1979, pp. 52, 55. Presque cent échantillons de l'ensemble de tissus qui 
comtituent le fond ~ l'lnstitut Orientai de l'Université de Chicago furent analysés, ce qui nous 
appone una large Vision sur les techniques préférées. 
lO W.A. Scm.mrr,Forschungen aufdem GebietedesAlterthums, I, Berlin, 1842, pp. 104 5.<;. 
)I Oral. 21, 247 b . 
.u CJ. 111, Il,8. 
U Suétone, Caa. 43. 
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avee les lons dénommés eonehyliens fut Iimitée (mais non pas l'emploi de 
pourpre pour les larges clavii des tuniques). Auguste interdit que personne qui 
ne fUt sénateur portat un habit complètement en pourpreJ4, mais il n'eut guère 
de succès, et Tibère renonça à ceUe restriction3S• Néron interdit avec une plus 
grande énergie les teintures qui imitaient les variétés Tyrienne et Améthysti-
ne 36• Mais depuis cette époque, seules de rares interdictions, comme celle de 
Gallien qui interdisait le port de vetements entièrement en pourpre par les 
femmes 37, empechèrent la libre circulation du produit et son utilisation sans 
contraintes. 
A l'époque de Constantin existait déjà un bureau (bafium) de pourpre 
impériale à Tyr et le manteau de pourpre ou indumentum regale 38 était interdit; 
cependant les limitations affectent toujours des types concrets de pourpre. 
Selon le Code de Justinien (I, 4, 40) «aucune personne privée ne peut avoir le 
droit de teindre avec de la pourpre ou de la vendre, autant pour celle dénommée 
Blatta comme pour l'Oxyblatta (Tyrienne) ou la Hyacinthine (ou Améthysti-
ne), ni sur de la soie ni sur de la laine. Si elle vendait n'imporle quel flocon du 
murex susdit, sa fortune sera confisquée et elle souffrira la deminutio capitis». 
La pourpre Blatta et ses deux variétés étaient done interdites. Les autres étaient 
exemptes d'une telle interdietion. Mais les hauts dignitaires consommaient-ils 
toute la production que nous cite la Notitia Dignitatum seulement pour la partie 
occidentale de l'Empire? Pourquoi n'est-il pas fait mention des ateliers 
orientaux, mis à part Tyr? Peut-etre parce que celui-ci était le seuI qui 
foumissait le palais impérial. Les autres pouvaient etre controlés par leurs 
procuratores correspondants, mais seulement comme moyen de prévention 
pour l'encaissement des impf>ts aux divers ateliers privés qui composaient, 
semble-i1, ce que l' on appelait un bafium. Le procurator bafiorum omnium per 
Africam et le procurator bafii Girbitani, déjà cités, devaient done controler par 
leurs inspections d'amples zones39• 
Si à travers l' analyse des restes textiles l' emploi des teintures végétales et 
minérales semble avoir été la plus courante, dans le cas des restes arehéoJogi-
ques identifiables avec des ateIiers de fabrication de colorants, le phénomène 
)4 Dio Casssius 49, 16. 
J5 Dio Cassius 57,13. 
l6 CJ. III, Il, 8. 
l7 Suétone, Caes. 43. 
31 Ammien Marcelin XIV, 9, 7. 
)9 W.A ScHMIDT, pp. 185 s. 
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s'inverse. Les restes des mollusques constituent un élément d'information de 
premier ordre et ]eurs accumulations spectaculaires permettent de suivre 
facilement la piste aux lieux de fabrication des teintures d'origine marine. Les 
restes matériels que nous pouvons conserver du travail avec les végétaux sont 
beaucoup moins frappants. SeuI la présence d' amoncellements de certains 
sables ou des mordants eux-memes, comme le natrum ou l'alun40, permettent 
de témoigner de la présence d'une activité que les matériaux textiles conservés 
certifient sans équivoque comme de premier ordre. L'existence de baignoires 
de différentes tailles, de fours pour chauffer, etc., est commune aux deux 
systèmes. 
Malgré cela il nous manque des sondages exhaustifs qui permettraient 
d' obtenir une situation et une chronologie précises des amoncellements de 
murex qui ont survécu. Dans le monde punique il n'y a pas de doute que 
l'industrie teinturière d'origine marine fut une des activités majeures dans les 
villes comme Carthage. Les amas de murex sont fréquents sur le littoral nord-
africain, avec une présence particulière dans l'ile de Djerba, mentionnée par 
Strabon (XVII, 3, 18) et Pline (N. H. IX, 127). Nous comptons avec les lieux 
d'extraction de pourpre les zones du Kram et les Andalouses; ainsi qu'avec 
les abondants restes de murex des alentours de la ville de Kairouan 41. C'est 
justement dans cette zone OÙ apparurent, il y a déjà des années, de nombreuses 
cavités réalisées dans la roche, destinées, possiblement, à servir de support aux 
conteneurs (céramiques ou métalliques?) où était préparé le liquide et où l' on 
attendait qu'i1 vire de couleur par exposition au soleil. La mention de Pline 
(N.H. IX, 127) sur l'importante production de Méninx montre que les territoires 
insulaires furent sans doute particulièrement indiqués pour la réalisation de ces 
travaux, qui étaient vraiment insalubres 42• 
A travers le texte d'un papyrus de IIIC siècIe (P. Oxy. 1648, 59-63), 
concernant la vente d'un atelier de teinturerie moyen, nous connaissons les 
dénominations habituelles des dépendances dont comptaient ces industries: la 
terrasse (OOlCoxnç), où devaient-etre séchés les matériaux teintés; les locaux 
pour le travail (Èpyacm;pta ~a$l1ca); l' équipement immobilier (I es È1CXUaEtç) 
~ Nous savons qu'à celte époque en Égypte furent employés: l'alun, les sels de fer, l'acétate 
preparé avec du fer et du vinaigre, ainsi que le sul fate d'aluminium. 
4\ E. LIP, dans Dictionnaire de la Civilisation Phénicienne et punique, s.v. «Pourpre». 
42 Un des Iieux les plus prometteurs dc la Méditerranée occidentale en ce sens est Ibiza, avec 
dc très nombreux restes dc murex à IIIa Plana, Sa Sal Rossa, Es Jondal et Canal d'en Marti, ou à 
S' Argamas..~ et Es Pou d'Es L1e6, avec peut-ctre des restes dc fours (communication orale dc C. 
G6mez Bellart). L'ile forma sans doute une partie importante du Baphium tardif des Baléares cité 
par la Notitia Dignitatum (SmMIDT, loc. cit.). 
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et le matériel meuble (un Xo).,lCetOV J.lo)"uJ30ùv, un 1ti6oç òmpalClVoç), con-
sistant en conteneurs pour teindre 43• La difficulté réside dans le fait de 
distinguer si dans n'importe lequel de ces ateliers l'on teignait avec des 
matériaux terrestres ou marins, ou me me les deux. 
Les pecheurs de pourpre (1topqmpetç44), dénommés par les Romains 
murileguli et conchylioleguli (Cod. Théod., X, 20; Cod. Just., XI, 7), après 
avoir capturé les animaux, pouvaient les stocks pendant 50 jours au maxi-
mum. Mais l'idée insinuée par Columelle (VIII, 16, 7 et 8) est plus intéressante 
dans le sens de l' élevage contròlé dans des viviers. Nous pourrions imaginer un 
type de baignoire taillée artificiellement dans la roche, mais communiquant 
avec la mer pour permettre une vie saine de l'animai pendant le temps qu'il 
serait nécessaire de les maintenir là. Un simple filet dans l'ouverture de 
communication serait suffisant pour permettre le renouvellement de l' eau. A El 
Campello (Alicante), un petit comptoir punique identifié avec la fabrication du 
garum, on trouve, presque au niveau de la mer, les restes de bassins tai11és et 
communiquant entre eux qui nous semblent convenables pour cela. De plus, 
nous croyons que l' on pourrait envisager, avec toutes les réserves nécessaires, 
la possibilité que certains des cothon connus, ceux de plus peti te taille, auraient 
pu etre utilisés pour cela aussi (peut-etre celui de Rachgoun en Algérie?)4S. 
Quand on parle d' ateliers de teinture, étant donné le manque d' indications 
écrites qui les mettent en relation avec une activité déterminée, des impréci-
sions et des généralisations sont commises qui ne font qu'augmenter encore 
plus le problème de leur identification. Une première question à déterminer est 
le fait de savoir si nous devons parler d'un lieu unique où étaient préparées les 
teintures et où les fibres, fils ou tissus confectionnés étaient teints46, ou si nous 
devons penser en un processus plus complexe avec, au moins, deux ateliers, 
l'un pour la production de la teinture et l' autre de teinture en elle-me me. Si bien 
dans le cas des teintures végétales nous pouvons admettre un atelier unique, 
dans le cas de la teinture à la pourpre une infrastructure plus importante fut 
43 E. WIPSZYCKA, L'industrie textile dans l'Égypte romaine, Varsovia 1965, p. 148. 
« Le tenne JCOvxuÀetx; avait aussi eu dans les périodes antérieures le sens de pecheur de 
pourpre, cf. J. et L. ROBERT, «Bull. Épigr.~>, 1970,625. 
45 Dans l'actualité nous savons que ces techniques d'aquaculture sont couramment prati-
quées dans des pays comme l'lndonésie ou Panama. Dans le premier cas il s'agirait de ce que 
nous pourrions dénommer de petits "parcs-Iagunes" ou habitent ensembles (dans le cadre de 
l'économie familiale) des canards, des carpes et d'autres poissons d'eau douce; dans le deuxième 
il s'agit de policultures plus grandes avec des poissons, des crevettes et d'autres fruits de mero 
46 Pu. BRUNEAU, Documents sur l'industrie délienne de la pourpre, «B.C.H.,., 93, 1969, pp. 
759-791. 
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sans doute nécessaire: un Iieu proche de la mer pour la préparation de la teinture 
(où l'on pourrait aussi teindre de la laine en fibres) et un autre où l'on pouvait 
teindre non seulement la laine en brut mais surtout les tissus déjà confection-
nés"7. Si ce deuxième atelier était urbain (dans le cas des officinae infectoriae 
et offectoriae pompéiennes), il devait surement recevoir la pourpre déjà 
préparée. 
Nous savons que la pourpre marine ne pouvait etre transportée à des 
distances excessivement longues. Nos sources écrites ne parlent pas de la 
possibilité du transport. Mais, une récente trouvaille à Tel-Shiqmona (Israel), 
meme s'il s'agit d'un atelier beaucoup plus ancien (IXe siècle avo J.-C.), peut 
nous fournir la preuve que cela était possible48• A l'intérieur d'un grand 
conteneur céramique il y avait des restes de pourpre concentrés dans une fine 
bande près de l'ouverture du vase. Celte marque de pourpre e correspondait à 
la surface du liquide préparé, concrètement avec la couche qui était rentrée en 
contact avec l'air. Cela veut dire que, si bien la surface du liquide s'oxydait 
rapidement et virait du blanc originel aux tons pourpres (vert, bleu et finalement 
rougeatre), la masse interne de celui-ci ne variai t pas de couleur, étant donné 
qu'il ne leint pas le reste du vase. Logiquement il pouvait etre utilisé, posté-
rieurement, transvasé dans des récipients à ouverture étroite et bien fermés, à 
l'intérieur desquels il pouvait arriver à des ateliers assez éloignés de la cote. 
La difficulté réside dans le fait de savoir quelle était la distance maximale 
que pouvait parcourir la teinture en vase, sans perdre ses qualités. En principe 
nous pourrions signaler un rayon d'action de deux jours, car à partir du 
troisième jour la préparation commence à perdre ses qualités et à se décompo-
ser49• Sans doute un atelier comme celui découvert par Petrie à Athribis (Haute 
Égypte) ne travailla jamais avec cette matière, mais avec des végétaux et des 
minéraux50, tandis que celui conservé à Tebtunis (El Fayoum) le fit peut-etreSI • 
47 (I n'y a aucun doute que la laine était teintée avant le tissage dans la zone d'influencc 
sémitique. M. GIACCHERO, Commerci e produzioni delle aree fenicia e punica nell'Edictum de 
Preliis Dioclezianeo,Atti dell Congresso/nlemozionale di Studi Fenici e Punici, III, Roma 1983. 
pp. 882, n. 27. 
41 N. KARMoN et E. SPANlER, Remains of a Purple Dye /ndustry lound al Tel Shiqmona, «Israc l 
Exploration JournaJ», 38,1988, pp. 184-186. 
49 Pline, N. H. IX, 133; après cuisson avec du seI, elle était plus stable. 
,., W.M.F. P1muE, Athribis, Brilish School 01 Archaeology in Egipt and Egyptian Research 
Account, Londres, 1908, Il; certains bassins de teinture conservaieot encore les couleurs bleuatres 
ou rougdtre dans toutes leurs surfaces internes. Nous pouvons eo déduire que les teiotures 
végétalcs étaient toujours utilisées dans leur propre bassio seloo les tons. 
" FORBES, op. ciL, IV, Leiden 1964, p. 136. 
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Le célébre Caius Pupius, purpurarius, du Musée de Panne, un commerçant en 
pourpre de haut niveau, apparait représenté sur sa dalle funéraire avec ses 
instruments de travail. Justement les petits récipients qui l'accompagnent ont 
la fonne de bouteille à col étroit et portent tous leur bouchonS2• 
Conclusion. 
Nous pourrions penser que les territoires còtiers du nord de l' Afrique, et 
en particulier la zone de Carthage, furent sans doute pour des raisons évidentes 
de fondation, contacts et devenir historique de leurs centres urbains, les 
héritiers directs de deux systèmes différents de teinture: 
- celui que nous pourrions dénommer de tradition "phénicienne marine", 
développé dans le monde punique à travers la continuité des techniques 
apprises dans leur terre d'origine et qui serait basé sur l'exploitation des 
mollusques marins S3• 
- et celui qui pourrait-etre identifié, pour plus de facilité, comme de 
tradition "egyptienne terrestre", qui provient du fond des temps et est certifié 
par une très ampIe gamme de matériaux de teinture qui ne laissent aucune trace 
de leur utilisation, sauf celle des mordants dont elle a besoin, par les possibles 
structures des ateliers, par les tissus teints eux-memes ou par le maigre reflet 
de celte activité dans les sources écrites. 
Les deux cohabitèrent surement sans interférences. La difficulté réside 
aujourd'hui dans le fait de déterminer les proportions d'usage de ces deux 
fonnes de travaiI, dont chacune avait sans doute sa propre cIientèle. Dans l' état 
actuel de nos connaissances nous pouvons dire que, si nous nous tenons aux 
sources Iittéraires, la première semble prévaloir, pendant qu' à travers l' analyse 
directe des restes textiles le poids spécifique plus important de la deuxième 
devient patent. 
Certaines choses ont été écrites et réfléchies sur ces sujets; cependant 
nous fait défaut une vision globale qui nous permette de quantifier, dans 
la mesure du possible, l'usage proportionnel de chacune de ces techni-
$2 P. DE LulA, Iscrizioni antiche collocate ne' muri della scala Farnese, Panna 1818, p. 102, 
n.79. 
$3 Sur l'origine de l'exploitation de la pourpre dans la Méditerranée orientale voir R. R. 
SllEGUI'Z, The Minoan Origin 01 Tyrian Purple, «Biblical Archaeologisb, 57,1994, pp. 46-54; 
R.H. MIOIEL, Royal Purple and the Pre-Phoenician Dye Industry 01 Lebanon, «Masca Joumal,., 
3, 1984, pp. 67 s. 
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ques 54. L'objectif final de ceux qui sont intéressés par ce sujet devrait etre 
de pouvoir déterminer les pourcentages d'utilisation des matières végétales 
face aux matières beaucoup plus renommées d'origine animale et marine, 
surtout car l'expérience des rares restes textiles anaIysés de façon fiable 
démontre c1airement que les premiers étaient vraiment Ies plus empIoyés. Cela 
permettrait de finir avec cette fausse image d'un monde antique majoritaire-
ment vetu de pourpre, authentique ou falsifiée 55, pour nous rapprocher d'une 
réalité beaucoup plus polychrome, de tons vifs et de prix meilleur marché, et 
qui est toujours aujourd'hui conservée dans les maigres restes de vetements et 
autres effets domestiques que gardent certains musées. 
54 Ce chemin est déjà commencé avec succès dans les territoires nord-européens, OÙ il 
cxiste une plus grande tradition au sujet de l'anaJyse des types de fibres et de teintures. Ces 
analyscs permettent d'obtenir des concJusions sur l'emploi proportionnel des matériaux de 
tcinture. Cf. L. BENDER JORGENSEN et P. W ALTON, Dyes and F/eece Types in Prehistoric Texti/es 
from Scandinavia and Germany, «Joumal of Danish Archaeology», 5, 1986, pp. 177-188; P. 
W AL TON, Dyes and Woo/s in Iron Age Textiles form Norway and Denmark, «JoumaJ of Danish 
Archacology», 7, 1988, pp. 144-158; P. W ALTON, Dyes ofthe Vi/cingAge: A Sumary ofRecent Work, 
«Dyes in History and Archaeology», 7,1988, pp. 14-20. 
55 GATTEFOSS~ loc. cito (n. 9), fait meme mention de tentatives d'identifier la pourpre de Tyr 
gracc à certains lichens (E. PERROT, Matières premières usuelles du Règne végétal, Paris, 1944, t. 
l, p. 439). 
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La cireulaci6n del marmor Numidicum en Hispania 
La caliza de Cbemtou es uno de Ios materiales suntuarios mas apreciados 
y al mismo tiempo mas difundidos en ei Imperio Romano l, al menos en su 
mitad occidental. En ei ambito de estos mismos coloquios ya se ba insisti do en 
su importancia y se ban aportado nuevos datos 2. 
Nuestra intenci6n aqui no es emprender un tratamiento genérico sobre ei 
tema, bien sea sobre su extracci6n, sus caractensticas petrol6gicas o simple-
mente su difusi6n 3. Intentaremos tan s6Io estudiar su difusi6n en las provincias 
bispanas de acuerdo con los resultados arqueol6gicos que bemos podido ir 
recogiendo en un estudio mas generaI dedicado a la producci6n y circulaci6n 
de materiales lapideos suntuarios en Hispania en época romana 4. 
Los modélicos trabajos de la misi6n alemana en Cbemtou nos van a 
proporcionar un estudio del conjunto de canteras donde era obtenido y por otra 
parte contribuiran a solucionar la cuesti6n del desplazamiento del producto 
desde las canteras basta ei mar, puesto que el do Mjerda presenta un estiaje muy 
pronunciado y no conocemos su caudal en la antigiiedad. No bay que descartar 
en ei caso del marmor Numidicum un transporte por tierra basta ei mar en el 
momento en que ei fluvial no fuera posible y falta c6mo no discutir mas c6mo 
I Es fundamental FR. RAKOB, Simitthus l, Mainz 1993 cf. adem~ F. RAKOB - T. KRAus, 
Chemtou. Die Geschichte des numidischen Steinbruchs, «Die Kunstzeitschriftlt, 3 (1979), pp. 36-
70; H.G. HORN, Die Numider. Rei/er und Konige nOrdlich der Sahara. Fiihrer des Rheinischen 
Landesmuseums Bonn n. 96, "Ausstellung Katalog", 1979, pp. 173-180; A ALVAREZ, El giallo 
antico de Jendouba (Tunisia), «Informaci6 arqueològicalt, 44,1985, pp. 46-50. a. adem~, M. 
GAGGIOTll, Pavimenta Poenica marmore Numidico constrala, eD "L 'Africa romana", S, Sassari 
1988,pp. 21S-221,e ID.,L'importazionedelmarmoNumidicoaRoma in epoca tardo-republicana, 
eD "L'Africa romana" 4, Sassari 1987, pp. 201-213. 
2 Cf. nota anterior y M. MAYER, Los programas decorativos lapideos de algunas ciudades 
del Africa Romana y la circulaci6n de algunos materiales africanos, "L'Africa Romana", lO 
(Oristano 1992), Sassari 1994, pp. 503-513. 
) a. trabajos citados en las notas anteriores y eD especialla caracterizaci6n realizada por A 
Alvarez. 
4 Este trabajo constituy6 el objeto de un proyecto de investigaci6n especffico de la DGICYT 
PB88-G251. 
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pudo realizarse el transporte fluvial técnicamente en el momento en que la 
estaci6n lo permitia. Centrandonos ya en el caso de Hispania, debemos indicar 
que tenemos abundantemente documentados casi todas las variedades produ-
cidas de Chemtou. 
Hemos identificado como producto mas difundido el llamado "giallo 
antico" en la denominaci6n tradicional: amarillo, amarillo brechado, rosado en 
ocasiones y rojo en otras, el cemento de la brecha pasa del granate, por toda una 
gradaci6n hasta un negro azulado. 
La variedad amarilla con cemento marr6n rojizo es sin lugar a dudas la mas 
frecuente. Escasos en cambio son los hallazgos de variedades no brechadas. La 
variedad bIanca queda limitada a la producci6n de pequefias esculturas segu-
ramente importadas ya elaboradas de los propios talleres de Chemtou en 
funci6n de su coincidencia tipol6gica con piezas semejantes y son de las 
variedades amarilla, rosada o anaranjada, o incluso bIanca. No hemos podido 
documentar hasta el momento la versi6n verdosa de este material que puede 
observarse hoy todavia en la extracci6n in situo Hay pocos ejemplos de la 
variante color cremoso con cemento marr6n granate confundible con la 
"breccia corallina" de Vezirken s. 1..os programas decorativos hispanos en que 
intervienen, son generalmente crustae de pavimento, que parecen correspon-
der a opera sectilia de los tipos ya conocidos, y no son abundantes otro tipo de 
crustae, como son las de revestimiento de paredes. Las columnas en este 
material no son tampoco abundantes, como no lo son las esculturas mas que de 
un tamafio pequefio. 
La forma escult6rica mas abundante es la que conocemos como hermae, 
es decir bustos de pequefia dimensi6n destinados a la decoraci6n de jardines o 
a decorar trapez6foros que muy a menudo se confunden en nuestras coleccio-
nes museisticas con figuras de larario. 
Establecer un inventario de estas, asi como precisar su tipologia, no es 
tarea facil. 
En los v61umenes sobre las esculturas romanas de Espafia y Portugal de 
A. Garda y Bellido se recoge una primera serie, aunque sin precisi6n respecto 
a los materiales, lo que dificulta su clasificaci6n 6. Recientemente P. Rodriguez 
5 Sobre este material cf. R. GNOU, Marmora Romana, Roma 1971 pp. 204-205 Y G. 
BOROHINI ed., Marmi antichi, Roma 1989, pp. 166-168. 
6 A. GARCfA Y BELLIDO, Eseulturas romanas de Espaiia y Portugal, Madrid 1949, nos. 
442-461 pp. 433-437, lams. 314-321. Da un inventario de una veintena de ejemplares de 105 
cuales puden ser de Chemtou casi un 80%. La lista puede alargarse de una forma muy notable 
basta mas del doble. 
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Oliva ha hecho un complemento para la Bética '. El hecho de que productos 
muy semejantes sean fabricados con otras variedades lapideas contribuye a 
complicar la cuesti6n sobre el establecimiento de una tipologia y las conside-
raciones sobre el origen de estas piezas. En nuestra primera presentaci6n de 
materiales inc1uiremos tan s610 aquellas de las que tengamos constancia de su 
condici6n de talladas en marmor Numidicum 8. 
La cronologia del inicio de la explotaci6n del marmor Numidicum esta 
relativamente bien establecida: explotado ya por los numidas tuvo una rapida 
entrada en Roma a raiz de la conquista 9. Su forma de explotaci6n inicial no esta 
tan bien establecida aunque sin duda mas tarde fue, en gran parte al menos, de 
propiedad imperlaI. Habra que discutir el problema de su pertenencia o no a 
7 Cf. P. ROORfoUEZ OUVA, Dos hermae malacitanos, «.Jabega», 23,1978, pp. 65-69. lo. 
Noticias sobre algunas esculturas romanas de la zona orientai del con ven tus de Gades,Anejos 
de Bética, Malaga 1982 pp. 79-87 Y esp. pp. 79 Y 81. lo., Una herma decorativa del Museo 
municipal de San Roque (Ctidiz) y algunas consideraciones sobre este tipo de escu/turillas 
romanas, «Baetica», 11, 1988, pp. 215-229, Y una breve reseiia bibliografica de los bustos 
hermaicos aparecidos puede verse también en R. ATENClA, La ciudad romana de Singili Barba 
(Antequera-Mtilaga), Malaga 1988 pp. 80-82 nota 53, a prop6sito del busto de Singili de 
marmol bIanco se citan en la provincia de Malaga ejemplares de Alhaurin el Grande, 
Archidona, Sabinillas, Fuengirola, Antequera y Churriana, ademas del de Sta Eulalia del Rio 
en Ibiza. Podemos aiiadir los de Cartama de Chemtou y otro de tradici6n literaria de Torrox, 
cf. P. ROORfouEZ OLIVA, Dos Hermes del tipo Reyes Macedonicos, de la provincia de Mdlaga, 
.. Mainake», 6-7, 1984-85, pp. 137-154. En el articulo de Rodriguez Oliva se traen a colaci6n 
10s paralelos hispanicos de Cadiz y Montilla (C6rdoba). Rodriguez Oliva habia citado también 
al tratar de la herrna de San Roque (Cadiz) ejemplares de Teba, Manilva, Malaga y Alora (cf. 
p. 219 nota 5) cf. ademas P. ACUNA, Cabezas con casco de época romana en Hispania, 
.. Cuadernos de trabajo de la Escuela Espaiiola de Historia y Arqueologfa en Roma», 14, 1980, 
pp. 135-192 (trata de ejemplares de Toc6n, Granada, Sierra de Aznar, C3diz, Montilla y dos 
de Jaén) y M. MARTIN BUENO, Cabeza romana procedente de Espera (Ctidiz), «Habis», 10-11, 
1982, pp. 42 Y 55 Y M. VIOIL, Dos hermes hallados en Andalucfa, «AEArq», 26, 1953, pp. 399-
400 para el de la Sierra de Aznar (Montilla, C6rdoba). Un buen elemento de comparaci6n 
puede ser el trabajo de A. BONANNO, Ermette decorative a Ma/ta, «Archeologia Classica», 29, 
2,1977, pp. 399-410. Cf. para el conjunto de la iconografia de Baco la tesis de O. GARCfA SANZ, 
Baco en Hispania. Econom(a y religion a través de las fuentes epigrdficas, arqueolOgicas y 
Iiterarias, Madrid 1990, y del mismo algunas conc\usiones fundamentalmente estadisticas, sin 
hacer excesiva distinci6n entre los tipos escult6ricos y sin atender a los materiales, Econom(a 
y religion a través de la escu/tura btiquica de la Bética, Actas de/II Congreso de Historia de 
Andalucfa (Cordoba 1991), Historia Antigua, COrdoba 1994, pp. 411-417. 
• Somos conscientes incluso a través de fotografia que como hemos indicado en la nota 
anterior una parte mayoritaria de estas piezas son de Chemtou, pero en ausencia de comprobaci6n 
fehacieote nos limitaremos a indicar eD alg6n caso en nota aquellos a los que no hemos accedido. 
9 Cf. Dota 1 Y CH. DUBOIS, Étude sur l' administration et l' explotation des carrières, marbres, 
Porphyre graniI, etc. dans le monde Romain, Paris 1908 pp. 31-45. 
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Marco Agrippa, el yemo de Augusto, extrapolada de marcas de officina sobre 
bloques que en nuestra opini6n no responden a esta cronologia lO. 
La entrada del marmor Numidicum en Hispania parece correr paralela a 
la de otras variedades apreciadas de materiales lapideos. La evidencia que 
poseemos es epigrafica: su presencia en las inscripciones que acompaiian series 
retratlsticas y forman parte de los "augustei a" o aedes Augusti que proliferan 
segUn los ejemplos italicos en las ciudades de Hispania. 
La documentaci6n epigrafica deTarraco 11 nos permite datar como termi-
nus ante quem, o como minimo, a quo la entrada delllamado "Mricano" de 
Teos (Turquia): RlT 68 entre 15/20 a. C. 
Emporiae (Empuries, Ampurias) nos data la entrada del "pavonazzetto" 
o marmor Docimium o Phrygium, explotado en el entomo de la actual Afyon 
(Turquia), por medio de IRe III 21, en el23 d. C. Toda una serie de placas de 
la propia Emporiae hallan un paralelo exacto en la serie dedicada a la familia 
julio-claudia en la cercanaRuscino (Chateau Roussillon,junto a Perpignan) 12. 
Tenemos, pues, perfectamente datada la introducci6n de este material 
lapideo junto con otras variedades en los primeros aiios del siglo I d. C. en el 
momento de la primera monumentalizaci6n de Hispania 13. El marmor Numi-
dicum permanece en los programas decorativos tardios aunque no podamos 
precisar si se trata de material de reempleo o de nueva importaci6n, de todas 
maneras el edictum de pretiis lo documenta como circulante a inicios del s. IV, 
aunque esto no implique precisamente que en aquel momento perdure la 
lO Cf. F. RAKOB, Chemtou le cave del marmo numidico, en A SCHIA VONE ed., Storia di Roma 
vol. III L'età tardoantica Il. I luoghi e le culture, Roma 1993 pp. 363-366. Para la explotaci6n 
tardia, F. BEJAOui, Decouvertes d'Archéologie chrétienne en Tunisie, en Actes du XI~ Congrés 
Int. d'Arch. Chrétienne, Roma 1989 pp. 1927-1960 esp. pp. 1932-1937 para Cbemtou; P. PENSA-
BENE, Il marmo nell'Impero Romano, «Bulletin des Musées Royaux d 'Art et d 'Histoire», 53, 1982, 
pp. 21-31, esp. p. 22. Cf. ademas nota 9. 
11 Cf. M. MA VER, El primer horizonte epigrafico en ellitoral noreste de la Hispania Citerior, 
en F. BELTRAN (ed.), Roma y el nacimiento de la cultura epigrafica en Occidente, Zaragoza 1995, 
pp. 97-119,esp. pp. 99-100. 
12 RIT: G. ALFOl.DY, Die romischen Inschriften von Tarraco, Berlin, 1975; IRC 1= G. 
FABRE-M. MAYER-1. RODA, Inscriptions romaines de Catalogne I. Barcelone (sauf Barcino), 
Parfs 1984; IRC III = G. FABRE - M. MAYER -I. RODA, Inscriptions romaines de Catalogne III. 
Gérone, Parfs 1991. Cf. M. GAYRAUD, Les inscriptions de Ruscino, Ruscino I. État des travaux 
et recherches en 1975, Paris 1980 pp. 67-97 Y ademas M. MAYER-1. RODA, Contactos entre la 
epigrafia de Emporiae y lo zona sur de lo Narbonense, en L 'Afrique, la Gaule, la Religion à 
l'époque romaine. Mélanges à la memoire de Marcel Le Glay, Bruselas 1994 pp. 318-328. 
Il W. TRIll.MICH-P. ZANKER eds. Stadtbild unii Ideologie. Die Monumentalisierung hispani· 
scher Stiidte zwischen Republilc unii Kaiserzeit, Munich 1990. 
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explotacion del material indicado 14. 
Procedamos a continuaci6n a hacer un primer listado de la presencia de 
este material adoptando un sistema practico que es el orden alfabético de ]as 
provincias espafio]as para acabar con una breve referencia a Portugal. 
ALAVA: En Irufia tenemos atestiguada la presencia de Chemtou en 
comisas de revestimiento parietal 1s• Un busto al parecer de marmor Numidi-
cum procedente de Arcaya esta en manos particulares 16. 
ALBACETE: En una villa de Balazote, La Vega, aparecieron gran 
numero de crustae, entre ellas de "giallo antico" 17. 
ALICANTE: En esta provincia hallarnos "giallo antico" en El Monastil, 
yacimiento del término de Elda en forma de tablilla biselada, quizas la tapa de 
una caja o una tableta para rnanipular ungiientos 18. Se hall a también presente 
en Altea, en Gargernes y en los Banos de la Reina, en Calpe, en gran 
abundancia 19. Un analisis rnacroscopico realizado en La Alcudia sobre los 
materiales de la denominada casa romana 11 20, nos ha permitido detectar, entre 
mas de una veintena de variedades de materiales nobles de decoracion, una 
abundancia relativa de caliza de Cherntou en concurrencia con la de Buixcar-
r6 21, adernas de un Hermes de decoraci6n de trapez6foro conservado en el 
Museo Municipal de Elche. 
BADAJOZ: Emerita Augusta (Mérida) presenta una gran abundancia de 
14 Edictum de pretiis 31, 1,4 ed. M. GIACOIERO, Edictum Diocletiani et Collega rum de pretiis 
rerum venalium, Genova 1974 pp. 210-211. 
JS Cf. A. BALDEON et alii, Museo ArqueolOgico de Alava, Vitoria-Gasteiz 1983 p.158. 
16 El hallazgo parece haber sido de dos piezas de este tipo, cf R. LoZA, Arcaya. Un 
asentamiento romano en Vitoria-Gasteiz, Vitoria s.a., fotografia. 
17 M.S. MESEGUER, Estudio de los marmoles del yacimiento de "La Vega", Balazote 
(A lbacete) , I, Aspectos arqueol6gicos, XIX Congr.Nac.Arq., I (CastelI6 de la Plana, 1987), 
Zaragoza 1989, pp. 1119-11127; R. ARANA, Estudio de los marmo/es de/ yacimiento de "La 
Vega", Ba/azote (Albacete), II, Aspectos mineral6gicos, XIX Cong.Nac.Arq. (Caste116 de la 
Plana, 1987), Zaragoza 1989, pp. 869-876. 
18 Sobre El Monastil, cf. A.M. POVEDA, E/ poblado (bero-romano de "El Monastil", Elda 
1988, de forma generaI. 
19 Materiales en poder del prof. J. M. Abascal que tiene prevista su publicaci6n y a 10s que 
nos permiti6 acceder. 
20 Cf. R. RAMos, La casa urbana hispano-romana en /lici, en La casa urbana hispano-
romana, Zaragoza 1991, pp. 69-78. 
21 El pedestal de un torito de bronce, seguramente reutilizaci6n moderna, de E1che es también 
de Chemtou, cf. R. RAMos, Museo Municipal de E/che, E1che, 1989. 
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este material 22• En la aedes Augusti situada en el fondo del p6rtico adjunto al 
teatro se hall a en la pavimentaci6n de marmor Numidicum, asimismo esta 
presente en la llamada casa de la Alcazaba. 
BALEARES: En un yacimiento de Mercadal (Menorca) apareci610 que 
parece ser un cargamento de "marmora" para reutilizaci6n entre el que se 
encuentran crustae de "giallo antico" 23. 
BARCELONA: Tenemos documentada caliza de Chemtou en las excava-
ciones de las termas de Barcino e incluso una columna torsa del mismo materia) 
aparecida en excavaciones antiguas. Un mosaico de sectile in situ en e) 
subsuelo del Museo de Historia de la Ciudad nos muestra la presencia de "giallo 
antico" 24. 
En Baetulo (Badalona) tenemos la presencia de Chemtou en los sectilia de 
Can Paxau y en el de la calle Llad6 2S, esta documentado ademas en forma de 
base de altar redondo. 
Hay una abundante presencia de "giallo antico" en el yacimiento de Can 
Modolell (Cabrera de Mar, junto a Matar6) donde ademas de en crustae, 
aparece como soporte epigrafico 26. Lo mismo sucede en Torre Llauder ya en 
las inmediaciones de Iluro (Matar6, hoy ya en la ciudad). En Cabrils, en el 
Velnat del Sant Crist apareci6 también como soporte epigrafico aunque quizas 
22 Pudimos hacer una comprobaci6n con los materiales en poder de la prof. J. Lancha y 
de visu. En eI comercio anticuario de la misma Mérida hemos podido ver un busto, quizas de 
trapez6foro de Chemtou en relativo mal estado. 
l3 Agradecemos al colega J. C. de Nicol4s eI acceso a estos materiales. 5610 a tftulo de 
informaci6n podemos completar la lista referenciada de hermae hispanicos citando las de Sta 
Eulàlia del Riu (lbiza) y la de Manacor; cf. A. BAUL, Escultura romana de Ibiza, Ibiza 1985, p. 10 
n.5 111m. Velo., Esculturas romanas de la Pen(nsula lbérica IV (Studia Archaeologica, 68), 
Valladolid 1981, n. 63 pp. 11-12 14m. IV; J. VENY, Un hermes baquico en Manacor (Mallorca), 
«~»,34, 1961,pp.2~201. 
24 Cf. M. MAYER - A. ALVARF2. - I. RODA, Los materiales lapfdeos reaprovechados en 
construcciones medievales en Calaluiia. La ciudad de Barcelona y su entorno, eD X. BARRAI. ed., 
Artistes, artisans et production artistique au MoyenAge, voI II CommaDde et Travail, Paris 1987, 
pp 529-558 esp. 533-534 y nota 14. X. BARRAI., Les mosaiques romaines et médiévales de la Regio 
Laietana (Barcelona et ses environs), Barcelona 1978, pp. 63-65. 
25 Cf. X. BARRAI., Les mosafques ... , pp. 85,88-90 y J. GurrART Baetulo, Badalona 1976, 
pp. 84-85 y adem's las fotos en color eD M. MAYER (ed.) Roma a Catalunya, Barcelona 1992, 
p. 78 y el comentario eD M. MAYER - A. ALvARF2. - I. RoDA, Los materiales ... , p. 534. 
26 M. MAYER - A. ALvARFZ - I. RODA, La importaci6n del marmol en época romana. El 
ejemplo de Ventimiglia y su contraposici6n con ellitoral norte de la Ta"aconense, «Quaderni del 
Centro di Studi Lunensi», 10-12, 1985-1987, pp. 497-523 
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transportado. Asimismo et abundante marmor Numidicum en 10s yacimientos 
urbanos de lluro de Can Rafart y Can Xammar 27. 
EnEgara (Terrassa) aparece este material entre las teselas de un mosaico 
tardio 28 y en la zona immediata de Rubi, un busto de decoraci6n trapez6foro en 
Can Bosch 29. Por ultimo, en La Garriga, ha aparecido una parte inferi or de una 
figura femenina, identificabIe con un Atis, soporte también seguramente de una 
mesa asi como una herma de trapez6foro 30. 
BURGOS: En Clunia (Pefialba de Castro) tenemos documentada la 
presencia de caliza amarilla de Chemtou 31, aunque las variedades amarillas de 
Espej6n pudieron ser un bue n sucedaneo Ioeal. 
CADIZ: En el Santiscal (Arcos de la Frontera) un sectile presenta en su 
composici6n material "giallo antico". En Ias actuales excavaciones del teatro 
de C3diz aparecen elementos de revestimiento en caliza de Cherntou. Asi-
misrno parece ser de est e rnaterialla herma aparecida en Espera 32. 
CORDOBA: La abundancia de marmor Numidicum es abrumadora en 
Corduba, donde, ademas de las utilizaciones en los opera sectilia de la ealle 
Cruz Conde, avenida de la Victoria y ronda de los Tejares, aparece en gran 
abundancia en las nuevas excavaciones del espacio publico situado detras del 
actual Museo donde adernas de crustae se conservan grandes comisas de 
revestimiento 33. 
21 IRC I 88 dos fragmentos vienen de Can Modolell, Cabrera de Mar y un del Veinat del SI. 
Crist, Cabrils. Cf. A. ALvAREZ - M. MAYER, Els materials lapidis en Can Xammar (Malaro. El 
Maresme) Campanyes d'exeavacio 1964-68 i 1970, «Laietanialt,5, 1990, pp. 35-39 y A.ALvAREZ-
M. MAYER - J. PERA, Els materials lapidaris, en Can Xammar. Campanya de 1987, «Laietanialt, 
7,1992, pp. 121-123. 
21 Cf. M. MAYER - A ALvAREZ -I. RODA, Los materia/es ... , pp. 546-547. 
19 A ALv AREZ - M. MA YER,Aproximacio a l' estudi del materia/lapidi de RubE i la seva drea, 
«ButUeti Museu Rubi,., 4 (març 1982), pp. 15-20. 
lO Se trata de un ballazgo superficial que se balla en la Fundaci6 Mauri en La Garriga. Para 
la herma, cf. 1. MAUlu, Història de /a Ga"iga, I, La Garriga 1949, p. 15, lam. I, 7, con indicaci6n 
de su procedencia de la villa romana de Can Terrès. 
31 Materiales recogidos en el LEMLA de la UAB por el prof. A Alvarez por cortesia del 
Director de las Excavaciones, a la saz6n, el doctor Pere de Palol. 
31 Cf. L. DE MORA-FIGUERoA,La villa romana de "E/ Santiseal (Ctidiz), «Habis,. 8, 1977, pp. 
345-358 esp. 353. Hay que aiiadir para la provincia de cadiz las hermae del Museo municipal de 
San Roque, seguramente de Chemtou, y qui.z3s la de Espera. Cf. nota 7. 
33 Hemos de agradecer al Museo de C6rdoba su accesibilidad para nuestro estudio y a los 
colegas cordobeses en especial C. Marquez que lo facilitarono Sobre 105 mosaicos del Museo ba 
hecho un buen estudio en E. PÉREZ Ou.reoo, Revestimentos de opus secti/e y técnica muta de la 
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GERONA: El yacimiento de Emporiae (Empuries) nos documenta una 
gran abundancia de caliza de Chemtou, en primer lugar hay que mencionar los 
dos bustos de Trapez6foro conservados en el Museo Arqueol6gico de Barce-
lona 34, ademas de ejemplos epigraficos del siglo 135• Crustae estan documen-
tadas en el atrio de la denominarla casa romana numero l, y también crustae en 
la casa romana num. 2, especialmente en el impluvium, hay también proceden-
tes del mismo yacimiento una base de altar, y fragmentos de columnas 
helicoidales y en la casa romana mImo 3 en forma de un pie de altar doméstico. 
Otra base circular se hall6 en el "decumanus B". Asimismo en la denominada 
necr6polis Torres aparece un fragmento de columna acanalada de Chemtou y 
también aparece esta caliza en el "Fondo Gandia", procedente de la Neapolis, 
en los materiales de la "Campana Universitaria, interior ninfe o julio-agosto 
1973" y en dos pies de escultura actualmente en el Museo Arqueol6gico de 
Gerona. En la villa de Els Tolegassos (Viladamat) esta también documentado 
el "giallo antico" de Chemtou 36. 
GRANADA: Es de suponer que en los materiales de la decoraci6n en 
sectile parietal del yacimiento de Gabia la Grande debi6 haber "giallo antico" 
como en sus modelos romanos 37• 
JAEN: En Castulo apareci6 "giallo antico" en la decoraci6n de las 
termas 38• 
MALAGA: El teatro de Malaga nos ha proporcionado una gran variedad 
de materiales entre los que no falta la caliza amarilla brechada de Chemtou 39. 
Penfnsula lbérica, Valladolìd 1994 (tesis doct.) pp. 517-534 Y estudio de este ejemplar en pp. Hay 
que sumar a los materiales la herma de MontiUa, citada en nota 7, las noticias de S. DE LOS SANTOS 
GENER, Bustos bdquicos del Museo de C6rdoba, «MMAP», 6,1945, pp. 4655. 
34 Cf. nota 6 y J. C. SERRA RAroLS, Hermesdei MuseoArqueol6gicode Barcelona, «MMAP», 
8,1947, pp. 76 sS. 
15 IRC III: 16 piezas de Chemtou, cf. pp. 4-8 (inscripciones 38, 43, 45, 60, 67, 87, 92, 95, 99. 
103, 112, 1271, 129, 138, 146, 154). 
36 J. CAsAs, L 'Olivet d' en Pujol i els Tolegassos, dos establiments agrfcoles d' època romana 
a Vi/adamal (Campanyes 1982 a 1988), GiroDa 1989, p. 163. 
37 Para Gabia la Grande cf. J. CABR~ Monumento cristiano bizantino de Gabia la Grande 
(Granada), «MJSEA», 55, Madrid 1923, cf. eD ultimo lugar E. PrutEz OLMEDO, El opus sectile 
parielal del yacimienlo romano de Gabia la Grande (Granada), A clas de/II Congreso de Historia 
de Andalucfa (C6rdoba 1991) Historia Antigua, COrdoba 1994, pp. 595-615. Un estudio de los 
opera secti/ia parietales en E. PaEZ OLMEDO, Revestimentos ... , pp. 731-746 Y estudio de este 
ejemplar en pp. 549-557. 
38 SCgUn muestra que obra eD cl LEMLA de la UAB, proporcionada por D. J. M. Blazquez. 
39 Nuestra vistia se rcaliz6 CD febrero de 1993 acompafiados de D. Francisco Bianco y D. 
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No lo hemos localizado hasta ahora en Singili Barba (cortijo de El Castill6n 
junto a Antequera) quizas por la utilizaci6n substitutoria de las variedades 
amarillas y cremas de la caliza cercana de El TorcaI. 
MURCIA: En Cartagena se presenta en gran abundancia en forma de 
crustae de opera sectilia como el de la calle Saura 40, o bien en la calle Soledad. 
Se presenta también en abundancia en el yacimiento de Huerto del Pasturro en 
Portman 41. Merecen menci6n especial la cariatide de Chemtou que debi6 
formar parte de la decoraci6n del foro de CarthagoNova y elllamado Hércules 
Vi andante de Yecla y elllamado Baco de Perles 42• La Caja de Ahorros del 
Mediterraneo tiene en su colecci6n un busto de Trapez6foro de Chemtou y se 
conserva otro en el Museo de Murcia ambos también de procedencia cartage-
nera 43. Es de suponer que en la importante villa de 1..os Torrejones en Yecla 
haya presencia de Chemtou al menos para el mosaico parietal del que hay restos 
pero no hemos podido hasta ahora comprobar los materiales 44; de Verdolay 
procede también un busto de los utilizados para trapez6foro conocidos genéri-
camente como Hermas. 
SEVILLA: En ftalica (Santiponce) ademas de en la decoraci6n del teatro 
y del Traianeum aparece "giallo antico" en numerosos otros ambitos como los 
opera sectilia, hallados en las calles de Trajano - conservado en la colecci6n de 
)a condesa de Nebrija y en el Museo Arqueol6gico de Sevilla, en la casa de la 
exedra, en el mismo Museo, y en la calle de la Alegria, eD la colecci6n de la 
Pedro Rodriguez Oliva y pudimos identificar macrosc6picamente: marmol de Luni-Carrara 
bianco, veteado y "bardiglio"; "Portasanta"; "Cipollino"; "giallo antico"; "africano" incluso en su 
variedad verdosa; "Proconeso", y por ultimo un rosado y un veteado que parecen ser mas parecidos 
al marmol de Almadén de la Plata o al de Borba-Estremoz que al de Macael. Ademas aparecia 
"rosso antico", caliza bIanca local y marmol de Afyon bIanco. Para las hermae halladas, alguna de 
ellas, como la de cartama, de caliza de Chemtou cf. nota 7. 
~ M. D. LAIz - E. RUIZ, Mosaico del tipo opus sectile en Cartagena, XIX Congo Nac. Arq. 
(Caste1l6n 1987), Zaragoza 1989, pp. 857-868. 
41 Cf. S. RAMAuo, Mosaicos romanos de Carthago Nova, Murcia 1985, pp. 72-78. 
42 Sobre este Hércules cf. J. M. NOGUERA- E. HERNANDEZ, El Hypnos de Jumilla y el reflejo 
de la mitolog{a en la p!dstica romana de la region de Murcia, Murcia 1993, pp. 46-48. Sobre la 
cariatide, cf. J. M. NOGUERA, La ciudad romana de Carthago Nova: La escultura, Murcia 1991, 
pp. 63-67, lams. 15, 1-2; 16,2. 
41 Sobre los hermae de Murcia eD especiallas de Cartagena cf. nota 6 y ademas J. M. 
NOGUERA-E. HERNANoEZ, El Hypnos ... , pp. 36-45; J.M. NOGUERA, La ciudad romaTUl ... , pp. 37-54, 
lams. 1-9, esp. pp. 41-42 Y 44-45. 
44 Sobre este mosaico parietal cf. E. P~RFZ OLMEDO, Revestimentos ... , pp. 411-412 vid. esp. 
S. RAMAu.o, Mosaicos ... , pp. 147-152. 
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condesa de Lebrija 45. No lo hemos podi do localizar, en cambio, en Munigua 
(Mulva) y si hemos podi do documentar el uso de calizas amarillas de otro 
origen 46• 
SORIA: Uxama (asma) tiene abundante "giallo antico" en la composi-
ci6n musiva de la lIamada "casa del sectile"47. También ha aparecido un 
trapez6foro - los pies y las pantorrillas de una figura - de este material en 
Numancia (Numantia) conservado en el Museo Numantino de Soria. 
TARRAGONA: En Tarraco capitai aparecen crustae de Chemtou abun-
dantes e incluso han aparecido esquirlas de elaboraci6n y materiales de 
deshecho 48 ~demas de utilizaci6n epigrafica 49. En la riquisima villa de Els 
Munts en Altafulla aparece abundante Chemtou e incluso como elementos de 
mosaico parietal y no s610 crustae. Asimismo en Cambrils, en una villa 
excavada recientemente en la Llosa, aparece "giallo antico" en un sectile so. 
V ALENCIA: En Saguntum (Sagunto/Sagunt) hay abundante presencia 
de "giallo antico" especialmente en los mosaicos hallados en la plaza del 
Cronista Chabret y en la avenida del Pais Valencià, hoy desmontados en el 
almacén del museo 51. En los mismos almacenes hemos podido documentar 
crustae de otras procedencias y se conserva también un busto de trapez6foro 
del mismo material y un fragmento de estatuilla quizas con la misma finalidad 
45 E. P~REZ OLMEDO. Revestimientos ...• pp. 492-506. Sobre Italica y su mannorizaci6n cf. I. 
RODA, Los marmo/es de Italica (en prensa). 
<46 Hemos podido acceder a los materiales de Munigua gracias a la cortesia de Th. Hauscbild 
y a la amabilidad de la profesora F. Cbaves. 
41 C. GARdA MERlNO. La casa urbana en Uxama Urgaela. en La casa urbana Hispanorro-
mana. Zaragoza 1991. pp. 233-259. 
48 Cf. A. ALVAREZ, Proced~ncia dels materials lapidis. en TEO' A, Un abocador del segle V 
d. C. en elfòrum provincial de Tarraco. Tarragona 1989. pp. 395-402; M. MAYER -I. RODÀ en X. 
AQUILUÉ, La Seu del Collegi d ·Arquitectes. Una intervenci6 arqueològica en el centre històric de 
Tarragona. Tarragona 1993 pp. 94-96 Y 193. Sobre las hermae de Tarragona cf. E. KopPEL, Die 
romischen Sku/pturen von Tarraco. Berlfn 1985. pp. 74-75. n. 961am. 37. 2-4 Y nos. 192-194 
p. 1221ams. 86. 3-4 Y 87. aunque son de marmol bIanco. Una columnita estri ada de unos lO cm. 
de diametro, ballada en la calle Caputxins. pertenece sin duda a un trapez6foro. 
49 R1T241. 
50 Agradecemos la infonnaci6n a J. Mass6. Unos cuadros de este pavimento fueron expuestos 
en la exposici6n Roma en Catalunya. Barcelona 1993. La villa ha sido excavada por Estber Ram6n 
y est! pendiente de estudio definitivo. 
5\ M. MAYEJl- I. RODÀ, EI comercio del m4rmol en el Mediterraneo y su reflejo en la ciudad 
romana de Sagunt, en Saguntum y el mar, Valencia 1991. pp. 32-45. 
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decorativa 52. En el reciente estudio sobre la decoraci6n arquitect6nica de 
Saguntum aparece al menos una comisa clarisimamente de caliza de Chemtou 53. 
ZARAGOZA: Bilbilis Ounto a Calatayud) ha proporcionado un numero 
relativamente crecido de crustae y materiales decorativos entre los cuales el 
"giallo antico", presente al menos en la decoraci6n del foro, del tempIo y del 
teatro S4• En Chiprana se han estudiado las crustae del sectile perdido de una 
villa con presencia también de marmor Numidicum 55. 
PORTUGAL: En Conimbriga (Condeixa-a-Velba) aparecen elementos 
de revestimiento de Chemtou, junto con un conjunto de materiales decorativos 
bien estudiados 56. Podria ser también de marmor Numidicum un busto de 
trapez6foro o de jardin ballado en la Quinta do Muro en Cacela en el distrito de 
Faro 51. Nuestro inventario de Portugal dista mucho de ser completo y necesita 
de una extensa comprobaci6n de la circulaci6n de los materiales lapideos sobre 
el terreno y en los museos. 
El resultado de nuestro analisis dista mucho de ser sorprendente dado que 
de antemano era evidente que el marmor Numidicum es, entre los materiales 
importados, uno de los mas frecuentes. Su incidencia en materiales decorativos 
muy concretos, como es el caso de los bustos para trapez6foro o hermae 
Ilamadas mucbas veces "baquicas", es muy notable 58. Se bace notar ademas la 
ausencia de un estudio que haga inventario e identifique este tipo decorativo tan 
frecuente y como ya hemos indicado en el caso de materiales de Chemtou 
claramente vinculados algunos de ellos a los propios talleres de origen. 
Nuestro estudio es forzosamente lagunoso y se bace eco fundamentalmen-
te de los materiales que bemos podido contrastar salvo indicaci6n contraria. 
52 M. MA YER ~ I. RODA, El comercio ... , p. 41, foto color; puede verse ademas para completar 
el inventario de estas piezas y sobre el Hermes del Cabeçolet: L. BAENA, Espado pUblico y espado 
privado. Las esculturas romanas del Museo de Sagunlo, Sagunto 1990, pp. 87-94 Y lam. color. 
53 P. CmNER, La decoracion arquileclonica en Saguntum, Valencia 1990, p. 120 Y lam. 018 
aunque marmoles definidos como ocres podrian responder al mismo origen. 
S4 M. MARTIN BUENO ~ M. C1SNEROS, Aproximacion al estudio de materiales de construccion 
romanos de Bilbilis, XVII Congo Arq. Nac. Logroiio 1983, Zaragoza 1985. pp. 875-879. 
55 M. GASCA~A. ALVAREZ, Materia/es de un opus sectile del Bajo Imperio en Chiprana 
(Zaragoza), «Empuries», 45-46,1983-1984, pp. 3~341. 
56 No recogido en A. TAVARES,FouillesdeConimbrigal,Paris 1977,Appendicel.Matériaux 
de construction et de décoration, pp. 271-276. 
57 Cf. VASCO DE SOUZA, Corpus Signorum Imperii Romani. Porlugal, Coimbra 1990, 
n.113 p. 39. 
5& Cf. notas 6,7, 23, 30, 32, 34, 42 Y 48 para algunos datos bibliogrificos. 
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Nos queda por ultimo destacar que hemos avanzado mucho en lo que 
podni ser una verdadera cartografia de la difusion del "giallo antico" en la 
Peninsula Ibérica y junto a elIo es importante notar que toda una serie de calizas 
amarillas le hacen competencia, lo substituyen o lo desplazan en la zona de 
influencia de estas explotaciones locales 59. En suma un capitulo mas para el 
conocimiento de la explotacion y circulacion de los materiales lapideos 
decorativos en Hispania. 
Addendum 
Con posterioridad a la redaccion de este trabajo hemos podido identificar 
en Coca (Cauca), provincia de Segovia, entre 10s materiales que aparecen en 
superficie en la fin ca "La Pizarras" (cf. para este yacimiento junto al do Eresma 
l.F. BlANco, Moneda y circulaci6n monetaria en Coca. Siglos II a.C. - V d.C., 
Segovia 1987, p. 27) abundante "giallo antico" entre otras muchas variedades 
importadas. 
'9 Cf. M. MA YER, L 'uploitation des ressourees lapidaires en Hispanie, «Dossiers d' Archéo-
logie», 173, 1992, pp. 16-20. 
Fouad Essaadi 
À propos de quelques techniques de métallurgie ancienne en Tunisie 
L'ancienne cité de Carthage l avec tous ses niveaux puniques 2 et sur 
plusieurs points de son étendue, n'a cessé d' enrichir tout au long des 20 demières 
années 3 1'archéologie des métaux (DElAITRE 1900)4 aussi bien pour son cadre 
géographique restreint que pour toute la Tunisie; il s'agit du dégagement d'un 
nombre assez considérable de sites 5 d' exploitation métallurgique. 
Les scories métalliques ne sont pas les seuls témoins comme on l'a 
toujours pensé à l'origine de l' identification de ce type de sites, elles ne sont pas 
non plus le plus aisement repérables 6. Certes, l'argile representée parplusieurs 
types de vestiges, constitue un document archéologique non moins important 
que les scories pour caractériser le site en questiono 
Pour participer au fonctionnement de l'artisanat du fer ancien à Carthage 
comme chez toutes les sociétés protohistoriques qui ont introduit cette indu-
strie, l'argHe devrait subir une série de transformations et de manipulations; 
elles ne sont pas moins rigoureuses que celles qu'on applique au minerai dans 
les différentes phases du processus métallurgique. 
D'autre part et contrairement à cette réalité, les vestiges des deux ma-
tériaux sur tous les sites localisés ont été le plus souvent inégalement étudiés 7 
et ce sont généralement les résidus métalliques qui ont suscité le plus d 'intéret 8. 
I S'étend ajuourd'hui sur plusicurs localités de la banlicue Nord de Tunis. 
2 Cetteindustrie a été attestée meme dans les niveaux archaiqucs dc la cité. 
3 Gràce au concours de l'UNESCO et de plusieurs missions étrangèrcs. 
4 Si l'on croit bien Delattre, il nous rapporte d'une fouille plus ancienne une trouvaille dc 
~ories de contexte assez particulicr. 
S Nous en avons inventorié six (Ics témoins isolés sont non compris). 
6 Dans la mesure ou certains métaux ont été traités aux alentours me me de leur Iieu 
d'cxtraction, les scories issues de ces 2 activités ont don né l'impression à certains ingénieurs 
prospecteurs du début du siècle, d'etre du meme type (cf. notrc DEA, Les mines anciennes de fer 
en Tunisie, Paris I, 1990). 
7 Le site évoqué plus loin est exceptionnel par l'ampleur qu'iJ a prise dans les publications 
dc la demière décennie sur Carthage. 
A Un intéret sans aucune recherche particulière sur Ics différents types de résidus: scories, 
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La cité de Carthage offre ce constat, mais l'état actuel de nos recherches 
ne nous permet de proposer quelques pistes de refléxions que pour la zone dite 
de Byrsa. C'est plus précisément dans le secteur Sud-Est 9 de cette meme zone 
et dans un premier temps, qu'une fouille a été entreprise lO (LANCEL 1976) sur 
le site d'une installation métallurgique. 
Ce four ancien présente une occasion rare d' examiner des types de 
témoins à base d'argile aussi variés, nous en avons inventorié cinq. Les deux 
éléments qui interviennent directement dans l' opération sont la tuyère 11 et le 
four. 
Les tuyères jouent un role d'intermédiaire entre le foyer du four d'un còté 
et l'extrémité du soufflet d'un autre coté, leur conduite d'air sous forme d'un 
ou meme de deux orifices laisse penser qu'il existait bien des types de tuyères 
et non un seui; par conséquent cela devrait faire d'avantage l'objet de confron-
tations 12 (TYI.ECOTE 1980) aussi bien pour les sites en question que pour un 
cadre plus élargi. 
L'alimentation du four en d' autres matériaux utiles à la réduction ainsi que 
leur disposition à l'intérieur, le système de dégagement de ses gaz et le tirage 
de ses produits, lui suppose bien des voies comme c'est le cas de la tuyère pOUT 
l'oxygène: tout cela exigait une architecture conforme 13 et meme des normes 
de fabrication pour permettre des réutilisations fréquentes ou limitées 14. 
On était certainement en présence d'une filière d'argile dont les princi-
paux points de repère sont les sites d'extraction d'un coté, les sites d'exploita-
tion d'un autre coté mais aussi le lieu de préparation de ce matériau 1S. Le 
minerai ne proviendrait pas forcément du me me environnement géologique 
que cette argile, mais il peut, dans le cadre d'une filière propre à lui, aboutir au 
meme si te d' exploitation qu' elle. 
laitiers, loupe. etc., à ce propos nous remercions MM. Rakob, Morel, Hurst ainsi que M. Ennabli 
d'avoir toujours investi dans la reprise des produits de leur fouille par nous meme. 
9 C'est le secteur A, formant avec le B et C le site dégagé par la mission française. 
IO Il a fallu attendre les années postérieures pour localiser le reste des sites. 
\I Des chercheurs de Paris I ont constaté qu 'au Burundi certains types de four fonctionnaienl 
sans tuyères. 
Il Tylecote a basé son hypothèse UDiquement sur les sites de Byrsa et des ports, nous le citons: 
OICarthage du III· s. avo J.c. semble avoir un seuI type de tuyère ... ». 
Il La restitution que propose Lancel est à tendance ethnographique: c'est un fOUT amovible 
qui rappelle les tabounas des campagnes tunisiennes. 
14 Les fours de l'Europe de l'Est ne servent qu'une seule fois. 
u Lancell'a ~~~ par les amphores dans l'aire m~me du travail du métal. 
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Une exploitation minière ou métallurgique n'estjamais un élément isolé 
mais s'inscrit toujours dans un réseau dont la connaissance est indispensable. 
Dans la mesure ou celle-ci est - nous dirons - modeste ou quasi absente, nous 
croyons pouvoir 16 avec un essai de reconstitution de ces techniques emmener 
à refléchir sur la questiono 
BIBLIOGRAPHIE 
P.R. DELATIRE, La Nécropole voisine de Ste Monique, «C.R.A.I.», 1900. 
S. wca, Nouvelle {ouille de la mission française à Carthage sur la colline de Byrsa -
(Campagnes de 1974 et 1975), «C.R.A.I.», 1976. 
R.F. TYLECOTE, Metallurgy in Punic and Roman Carthage, dans Mines et {onderies antiques de la 
Gaule (Toulouse, Nov 1980), Paris 1982. 
16 Depuis quelques années déja: cf. notre recherche à Paris I Sorbonne, 1989 Histoire et 
archéologie du {er en Tunisie. 
Gabriel Maria Ingo, Enrico Acquaro, Paolo Bemardini, 
Giuseppe Bultrini, Maria Teresa Francisi, Lorenza-Ilia Manfredi, 
Lucrezia Scoppio, Giuseppina Padeletti, Gesualdo Petruccioli 
Primi risultati delle indagini chimico-fisiche sui materiali rinvenuti 
nel quartiere metallurgico di Tharros (Sardegna) 
Negli ultimi anni, durante gli scavi condotti a Tharros (Sardegna) dalla 
missione congiunta dell 'Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e della Soprintendenza archeologica per le provin-
cie di Cagliari ed Oristano, è stata rinvenuta nei livelli di età punica, in 
prossimità del to/et (vedi Fig. 1), una notevole quantità di carbone, di scorie 
metalliche, di boccolari di fornaci e di frammenti di materiali ceramici 
refrattari. Questi ultimi erano spessi anche oltre 5 cm e mostravano nella parte 
concava sia tracce di intense bruciature che superfici vetrificate di colore 
nero. La quantità e la natura di tali materiali indicano l'esistenza di un 
quartiere industriale-metallurgico, ove era presente un' intensa attività di 
trasformazione di rocce metallifere in metalli e di una loro molto probabile 
successiva lavorazione. 
Dall' osservazione macroscopica dei suddetti materiali, di cui nelle figure 
2 e 3 sono riportati alcuni esempi relativi ai boccolari ed alle scorie, si sono 
potute ricavare delle prime valutazioni. Infatti, per quanto riguarda i grossi 
frammenti in ceramica refrattaria, essi sono sicuramente parti dell'involucro 
esterno di diverse fornaci, che purtroppo sono state distrutte forse per estrarre 
i masselIi metallici prodotti dal processo pirometallurgico. Con un lavoro 
successivo, dalla ricomposizione dei numerosi frammenti, si cercherà di 
ricostruire le dimensioni delle differenti fornaci e, dallo studio microstrutturale 
e microchimico, di ricavare informazioni relative alla temperatura ed al tempo 
di reazione del processo l. 
Per quanto riguarda i boccolari (Fig. 2), si ricorda che essi dovevano 
permettere una introduzione controllata dell' aria nella fornace, ove erano stati 
posti i minerali metallici frantumati, iI carbone di legna ed eventuali altre 
l R. F. Tvt.Ecxrm, Furnaces, Crucibles and Slags -Metallurgical Fumaces and 1M Smelting 
ofCopper,inT.A WERTIME - J.D. MUHLY, TheComingofthelronAge, New Haven London, Yale 
1980, pp. 183; H. F. Cu:ERE, TheClassification ofEarly Iron-smelting Furnaces, «The Antiquaries 
Joumal,.,52, 1972, p. 8; R. F. TYu:.coTE, Roman Shaft Furnaces in Norfo/k, «Joumal of the Iron 
and Steellnstitute,., January 1962, p. 19; F. T. HAVARD, Refractories and Furnaces, McGraw Hill 
Co. 1912, p. 1-40. 
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Fig. 1 - Zona del quartiere industriale-metallurgico di Tharros, nelle vicinanze del tofet, 
ove sono state rinvenute le scorie ed i frammenti di boccolari e di fornace (a); è evidente 
nel terreno la presenza di materiali carboniosi (b). 
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sostanze atte a soddisfare i requisiti metallurgici 2 del processo. L'aria intro-
dotta dai soffiatori era impiegata per l' ossidazione controllata del carbone di 
legna a monossido di carbonio (CO), che a sua volta ad alta temperatura 
riduce quasi tutti i minerali ossidici a metalli, trasformandosi in biossido di 
carbonio CO2• Poiché il rapporto fra la pressione parziale di CO (PCO) e la 
somma delle pressioni parziali del monossido e del biossido di carbonio (pCO 
+ pCOJ, deve essere superiore a 0.8, cioè si deve condurre il processo in 
atmosfera riducente in difetto controllato di ossigeno, la gestione dell 'immis-
sione dell'aria nella fornace tramite i boccolari è una delle procedure critiche 
del processo pirometallurgico che necessita una particolare perizia. 
L'osservazione dei boccolari rinvenuti a Tharros e riportati in figura 2, 
rivela che vi erano diverse tipologie e dimensioni, che essi erano inseriti nelle 
fornaci generalmente in posizione orizzontale, che risultano essere a doppio e 
a singolo canale di adduzione dell'aria e che avevano diversi diametri dei 
canali. Tali osservazioni indicano l'esistenza di fornaci differenti per dimen-
sioni e quindi per capacità di produzione. La prima deduzione quindi, ricava-
bile da tali semplici osservazioni, riguarda la capacità dei pirometallurgisti di 
Tharros di poter gestire in scala il processo di trasformazione dei minerali in 
metalli ottimizzando le quantità di minerali, di carbone e di eventuali additivi 
di partenza per ottenere le quantità richieste di metallo. L'osservazione 
macroscopica dei boccolari mostra, inoltre, l'assenza di cricche nel fusto 
ceramico e quindi, evidenzia la capacità da parte dei metallurgisti nel produrre 
materiali refrattari che oltre ad essere degli isolanti termici, erano in grado di 
resistere a gradienti termici dell'ordine di circa 1000 °Clcm. 
Come risulta dall'esame macroscopico delle superfici di frattura dei 
boccolari (Fig. 2), nella parte terminale sono presenti una zona interna, 
generalmente di colore rossiccio ed una esterna grigio-nerastra. Il colore della 
prima zona, che è a contatto del flusso dell'aria entrante nella fornace, indica 
come era logico attendersi, una permanenza del ceramico refrattario ad alta 
temperatura in un ambiente ricco di ossigeno. La seconda zona grigia indica, 
al contrario, la presenza di una atmosfera riducente dovuta alla presenza del 
CO, che si generava per la combustione controllata del carbone di legna 
presente nella fornace. Lo studio microstrutturale e microchimico delle suddet-
te zone ed il loro spessore fornirà utili informazioni riguardanti il tempo di 
esercizio della fornace ed i gradienti di temperatura. 
Z 'fvu:.c:are, art. cit., pp. 183; T. STErn-WHEELER, J. O. MUHLY, K. R. MAxwEu.-HVSLOP and 
R. MAnDIN,lron at Taanach and Early Iron Metallurgy in the Eastern Mediterranean, «AlA,. 85, 
1981, p. 245; A M. SNoooRASS,lron and Early Metallurgy in the Medite"anean in T.A WERTlME 
- J.O. MUHLY, The Coming ofthe IronAge, New Haven London, Yale 1980, pp. 335. 
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Fig. 2 - Tipico aspetto di alcuni frammenti di boccolari di fornace rinvenuti durante lo 
scavo del sito di Tharros, nei livelli di età punica. Si nota nella parte terminale dei 
boccolari, cioè la parte che era all ' interno della fornace nella zona di reazione, uno strato 
vetrificato bruno con bollosità e sulla loro superficie di frattura, la presenza di due zone 
di colore rossiccio e grigio nerastro, rispettivamente nella zona interna ed esterna. 
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Per quanto riguarda le scorie, di cui alcuni esempi sono riportati in figura 
3, la loro testimonianza è di notevole importanza, poiché esse sono stabili 
chimicamente sulla scala dei tempi umani, e possono quindi, fornire dirette 
informazioni relativamente ai processi metallurgici che le hanno prodotte. 
Infatti, la loro complessa microstruttura chimica, composta da differenti fasi in 
equilibrio fra di loro, fornisce un dettagliato e permanente ricordo delle condi-
zioni termo-chimiche presenti nella fornace. I risultati delle indagini micro-
strutturali e microchimiche possono quindi aiutarci a determinare il livello di 
competenza tecnologica che i Punici avevano raggiunto nella conduzione dei 
complessi processi chimico-fisici che sono alla base dell' ottenimento di metalli 
o leghe con particolari caratteristiche chimiche, meccaniche e fisiche. In parti-
colare, la microstruttura chimica delle scorie è strettamente legata alle condi-
zioni peculiari di esercizio del processo pirometallurgico di trasformazione 
delle rocce metallifere in metalli ed al tipo di minerale utilizzato nel processo. 
Da un esame macroscopico, le scorie rinvenute a Tharros sono di notevole 
densità e solo in pochi casi risultano essere debolmente attratte da un magnete 
permanente, e quindi denunciare la presenza di magneti te. Per quanto riguarda 
l'aspetto esterno, mostrato in figura 3, si può notare che la superficie esterna è 
di colore ocra marrone sia chiara che scura. La superficie di frattura è al 
contrario di colore nero con un debole lustro metallico e sono anche presenti 
fasi vetrose di colore giallo miele chiaro. Ali 'interno delle scorie si nota una 
elevata bollosità che dimostra lo stato liquido della scoria durante il processo 
di trasformazione dei minerali in metallo. Tali evidenze possono già suggerire 
che le scorie sono il prodotto di un processo pirometallurgico di trasformazione 
di ossidi di ferro in ferro metallico. 
I primi risultati degli esami microstrutturali e microchimici relativi ad 
alcuni boccolari e scorie sono stati ottenuti con l'ausilio di differenti tecniche 
micro-analitiche quali la spettro scopi a fotoelettronica (XPS), la spettroscopia 
Auger indotta da raggi X (XAES) ad elevata risoluzione spaziale, la diffrazione 
da raggi X (DX), la microscopi a elettronica (SEM + EDS), la microscopia ottica 
(M O) e l'analisi chimica per assorbimento atomico (AAS+ICP). 
I risultati di questa ultima tecnica sono riportati in tabella I e confermano 
la natura ferrosa delle scorie. Infatti, le analisi chimiche risultano essere molto 
simili a quelle ottenute dall'analisi di scorie sia di epoca romana rinvenute in 
differenti siti europei, che risalenti alla prima metallurgia rinvenute in Medio 
Oriente 3. I dati di tabella I mostrano inoltre interessanti differenze per quanto 
l G. M. INGO and L. SCOPPIO, SmallA rea XPS andXAES Study ofEar/y Iron Metallurgy Slags, 
... Surface and Interface Analysis», 18, 1992, p. 551; G. M. INGO, L. SCOPPIO, R. BRUNO and G. 
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Fig. 3 - Tipico aspetto di alcune scorie; la superficie esterna è di colore ocra marrone sia 
chiara che scura. La superficie di frattura è al contrario di colore nero con un debole 
lustro metallico ed evidenzia in alcune scorie una elevata bollosità che dimostra lo stato 
liquido della scoria durante il processo di trasformazione dei minerali in metallo. 
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riguarda alcune tracce significative (p. es. Ba, As, W), che in seguito cerche-
remo di utilizzare per una eventuale localizzazione degli affioramenti di rocce 
ferrifere presenti nelle zone limitrofe a Tharros nei pressi di Monte Ferro. 
Altro dato analitico interessante riportato in tabella I è il tenore relativa-
mente elevato di fosforo sia nelle scorie che nello strato bruno vetroso dei 
boccolari, che potrebbe suggerire un'aggiunta intenzionale di tale elemento 
mediante ossa animali ricche di fosfato di calcio. Tale aggiunta era effettuata 
per abbassare il punto di fusione delle scorie quando esso risultava essere 
troppo elevato per ottenere la separazione fra scoria e metallo. Infatti, la 
presenza di metalli alcalini, alcalini terrosi e di fosforo può diminuire la 
temperatura di fusione di circa 150°C e quindi migliorare sia la conduzione del 
processo che la qualità dei prodotti. Infatti, si ricorda che la reazione di 
riduzione degli ossidi di ferro ad opera del monossido di carbonio inizia intorno 
i 1000 °C-1100 °C, e poiché il ferro fonde a 1528 °C, il ferro metallico prodotto 
in una fornace antica non raggiungeva mai la fusione, ma tendeva a sinterizzare 
e produrre quindi un massello spugnoso che comprende anche le sostanze non 
metalliche, cioè le scorie. Queste ultime, quindi, devono essere caratterizzate 
da un punto di fusione o rammollimento il più basso possibile «1150 °C), in 
modo tale che alla temperatura del processo di riduzione degli ossidi di ferro, 
esse per gravità tendevano a scorrere verso la parte bassa della fornace, cosÌ 
permettendo una prima grossolana separazione fra il metallo e la scoria stessa. 
In seguito, una volta estratto il massello spugnoso di ferro metallico dalla 
fornace, esso veniva riscaldato ad alta temperatura e battuto a caldo per una sua 
compattazione e per espellere la scoria rimasta intrappolata. Per i suddetti 
motivi più il punto di fusione delle scorie era basso e la viscosità modesta, 
migliore era la qualità del processo e dei prodotti. Le reazioni che sono alla base 
della formazione delle scorie, fra silica e silicati con gli ossidi di ferro, contenuti 
entrambi nelle rocce ferrifere, ed eventuali sostanze aggiunte intenzionalmen-
te, dovevano portare alla formazione di scorie metallurgicamente attive, in 
grado cioè di soddisfare i requisiti del processo. Soltanto una profonda 
conoscenza, anche se empirica, della genesi e delle proprietà delle scorie 
poteva permettere di condurre con successo le differenti reazioni del processo 
pirometallurgico e di mantenerne un controllo ottimale. 
Per quanto riguarda il contenuto di ossido di ferro riscontrato dalle analisi 
chimiche, i risultati delle caratterizzazioni mediante diffrazione da raggi X 
B\JL11UNJ, Microchemicallnvestigation 01 Early Iron Metallurgy Slags, «Mikrochimica Acta-, 
109,1992, p. 269; G. M. INGO, G. PADELETTI, L ScoPPIO and G. CmoZlJNJ,SA-XPS and SA-XAES 
Study olIM Iron Ore Smelting Process, «Surface and Interface Analysis-, 22, 1994, p. 614. 
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Fig. 4 - Micrografie ottenute al microscopio elettronico a scansione con elettroni retrodiffusi ed analisi a dispersione di energia 
(SEM+EDS), di una sezione di scoria (THT 92/1) relativa alle zone brune con lustro debolmente metallico. Sono presenti fasi 
dendritiche chiare di ossidi di ferro (fase A), fasi grigie fayalitiche di silicato di ferro (fase C), di ferro e manganese (fase B) e fasi 
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hanno permesso di distinguere il tipo di ossido ed hanno indicato una prepon-
derante presenza di wustite (FeO), di modeste quantità di magnetite (Fe30 J e 
di fasi sia fayalitiche che alumino-silicatiche; tali risultati sono stati confermati 
anche dai dati ottenuti mediante XPS, XAES e SEM+EDS, che hanno rivelato 
la complessa microstruttura chimica delle scorie e degli strati vetrosi presenti 
sia sulle scorie che sui boccolari. 
Nelle figure 4, 5 e 6, sono mostrate alcune micrografie ottenute con 
elettroni retrodiffusi ed analisi per dispersione di energia (SEM+EDS) di 
alcune sezioni di scorie. Nelle figure 4 e 6, in particolare, è mostrata una delle 
zone brune con lustro debolmente metallico, e nella figura 5, una delle zone ove 
sono presenti fasi vetrose caratterizzate da un colore giallo-miele chiaro. 
Dalle micrografie e dalle analisi EDS di figura 4 si può evincere la 
presenza di fasi dendritiche di ossidi di ferro costituite sia da wustite all' interno 
che da magnetite nelle zone più esterne, da fayalite (2FeO.Si02), e da allumo-
silicati vetrosi di calcio, ferro, potassio e manganese. La quantità delle dendriti 
di ossidi di ferro non è generalmente elevata, e ciò è indice di un buon controllo 
del processo pirometallurgico. Infatti, per migliorare la separazione delle 
scorie dal massello di ferro metallico, si utilizzava un eccesso controllato di 
ossidi di ferro che formava con la silica altofondente, contenuta nelle rocce 
metallifere, una fase fayalitica caratterizzata da punti di fusione variabili da 
1100 °C a 1200 °C, le tipiche temperature di processo delle antiche fornaci. 
L'abilità del metallurgista consisteva quindi nel calibrare e guidare queste 
reazioni fra scorie e metalli ed utilizzare la minore quantità possibile di ossidi 
di ferro, come anche sottolineato da Agricola nel 1562 4. Inoltre, le micrografie 
di figura 4 mostrano che la fayalite è ben cristallizzata indice, quindi, di un buon 
controllo termodinamico e cinetico del processo 5. Per quanto riguarda le 
micrografie e le analisi EDS di figura 5, relativa ad una zona all' apparenza ricca 
di fasi vetrose di colore giallo-miele, esse mostrano che tali zone son costituite 
da silica e da allumo-silicati bassofondenti di potassio e ferro. Questi risultati 
microchimici sono stati confermati dalle indagini XPS e XAES ad elevata 
risoluzione spaziale, che hanno indicato per quanto riguarda i composti 
silicatici la presenza di fayalite e di una fase del tipo anortite. Dal complesso 
dei risultati esposti si può suggerire che la temperatura di fusione delle scorie 
era compresa fra 1150 °C e 1200 °C e che la viscosità della fase silicatica era 
4 G. AGRICOlA, De Re Metallica, traduzione di H.C. & L.H. HOOVER, 420, New York, Dover 
Publications 1945. 
, Composition and Structure of Iron- and Steelmalcing Slags, in Slag Atlas, Committee for 
Fundamental Metallurgy, Diisseldorf 1981, pp. 104-14. 
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Fig. 5 - Micrografie ottenute al microscopio elettronico a scansione con elettroni 
retrodiffusi ed analisi a dispersione di energia (SEM + EDS), di una sezione di scoria 
(THT 93/6/9) relativa ad una zona vetrosa di colore giallo miele. Sono presenti silica e 
silico-al1uminati di potassio e ferro. 
compresa fra i 2 e 6 poise, quindi in grado di soddisfare pienamente i requisiti 
di una antica fornace. 
Allo scopo di identificare ove è localizzata la presenza della wustite, sono 
stati effettuati attacchi selettivi con SnCl2 ed i risultati sono mostrati dalle 
micrografie riportate nelle figure 6 e 7. Tali immagini sono state ottenute al 
microscopio ottico osservando una sezione di scoria (THT 92/1) relativa alle 
zone brune con lustro debolmente metallico prima (in alto) e dopo (in basso) 
l'attacco metallografico. Oltre alla presenza di fasi fayalitiche di silicato di 
ferro e di fasi vetrose scure costituite da allumosilicati di calcio e potassio, 
l'attacco metallografico selettivo evidenzia che l'ossido di ferro è quasi 
totalmente costituito da wustite (FeO). 
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Come già detto in precedenza l'indagine riguarda anche i materiali 
ceramici delle fornaci; qui di seguito riportiamo i primi dati relativi agli studi 
effettuati sui boccolari. 
Nelle Figure 8, 9 e lO, sono riportate alcune micrografie, ottenute al 
microscopio elettronico a scansione con elettroni retrodiffusi ed analisi a 
dispersione di energia (SEM+EDS) e con osservazioni al microscopio ottico, 
di una sezione di boccolare relativa alla zona terminale ove è presente lo strato 
bruno vetroso e che era inserito all'interno della fornace ove avveniva la 
reazione. Sono presenti nello strato vetroso in alto numerose bollosità indice 
della modesta viscosità del vetro. Le fasi caratteristiche dello strato vetroso 
sono silica (grigia scura), magnetite (cristaJJini bianchi), una fase aJIumo-
silicatica di potassio, calcio e ferro. Nella zona relativa alla componente 
ceramica del boccolare, parte bassa della micrografia in alto, si nota la presenza 
di una elevata ed in usuale quantità di silicato di zirconio, fasi piccole chiare, 
disperse nella matrice grigia del ceramico. Tale presenza potrebbe essere in 
seguito utile per localizzare il sito di prelievo della argilla utilizzata per 
produrre i boccolari. Alcuni particolari della superficie esterna dello strato 
vetroso sono mostrati anche in figura 9 e lO. Da tali immagini si può evincere 
la presenza di fasi grigie ferro-melilitiche la cui temperatura di formazione si 
può stimare essere prossima a 1300 °C. Tale informazione è di particolare 
interesse, poiché si è sempre ritenuto che la temperatura massima raggiungibile 
in una antica fornace fosse compresa fra 1200 °C e 1250 °C; al contrario, nella 
parte terminale dei boccolari all' interno della fornace, i metallurgisti di Tharros 
erano in grado di raggiungere temperature ancora più elevate. Di interesse è 
anche la scarsa fessurazione del ceramico che era sottoposto ad un gradiente 
termico elevatissimo dell'ordine di 500 °C - 1000 °C/cm, poiché la tempe-
ratura dell'aria soffiata all'interno della fornace era presumibilmente di poche 
decine di gradi, quella esterna superava i 1000 °C, ed il boccolare era spesso uno 
o due centimetri. Ulteriori informazioni riguardanti la temperatura di esercizio 
del ceramico dei boccolari si possono ricavare valutando il suo grado di 
vetrificazione al di sotto degli strati vetrosi più esterni. Infatti, i refrattari esposti 
al calore dei processi pirometallurgici mostrano un diverso grado di vetrifica-
zione che diminuisce all'allontanarsi dalla sorgente di calore e che induce la 
formazione di porosità anch' esse dipendenti come dimensioni dalla tempera-
tura. Dall'osservazione del grado di vetrificazione e sinterizzazione del cera-
mico sottostante lo strato vetroso a circa 6-7 mm dallo stesso (micrografia in 
alto di figura 8), si può stimare in circa 1050 °C-1150 °C la temperatura media 
raggiunta dalla parte ceramica del boccolare. In futuro, mediante opportuni 
studi si cercherà anche di risalire al tempo di riscaldamento ad elevata 
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Fig. 6 - Micrografie ottenute al microscopio ottico (x 100) di una sezione di scoria 
relativa alle zone brune con lustro debolmente metallico prima (in alto) e dopo (in basso) 
un attacco metallografico con SnCl2 selettivo per la wustite. La micrografia in alto rivela 
la presenza di fasi dendritiche chiare di ossidi di ferro, di fasi grigie fayalitiche di silicato 
di ferro e di fasi vetrose scure costituite da allumosilicati di calcio e potassio; l'attacco 
metallografico (in basso) evidenzia che l'ossido di ferro è costituito da wustite (FeO). 
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temperatura del boccolare per definire quindi la durata del processo pirometal-
lurgico. 
Conclusioni 
Sono stati riportati i primi risultati delle caratterizzazioni chimico-fisiche 
condotte su alcune scorie e boccolari di fornace rinvenuti nel quartiere 
industriale-metallurgico di Tharros punica. Si è potuto stabilire che entrambi 
i materiali sono riconducibili ad un processo pirometallurgico per la trasforma-
zione delle rocce ferrifere in ferro metallico. La microstruttura chimica sia delle 
scorie sia dei boccolari di fornace dimostra l'elevata capacità tecnologica 
raggiunta dai metallurgisti di Tharros nel condurre il processo pirometallurgi-
co. In seguito, mediante ulteriori indagini archeo-metallurgiche, si cercherà di 
proporre i siti di provenienza delle rocce ferrifere utilizzate a Tharros, che 
dovrebbero essere ragionevolmente localizzate a sud dell'isola nell'antico 
bacino minerario neapolitano 6 ed a nord nei pressi di Monte Ferru. In en-
trambe le località, affioramenti di rocce ferrifere sono stati campionati e le 
indagini per poter eventualmente tentare una correlazione fra scorie, manu-
fatti ed i minerali, sono in corso. 
6 T. Aous, L'antico bacino minerario neapolitano, L'Africa Romana, VII, p. 447. 
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Fig. 7 - Micrografie ottenute al microscopio ottico (x 200) di una sezione di scoria 
relativa alle zone brune con lustro debolmente metallico sottoposte ad un attacco 
metallografico che ben evidenzia la natura wustitica (FeO) dell 'ossido di ferro. 
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Fig. 8 - Micrografie ottenute al microscopio elettronico a scansione con elettroni 
retrodiffusi ed analisi a dispersione di energia (SEM+EDS), di una sezione di boccolare 
relativa alla zona terminale ove è presente lo strato bruno vetroso. Sono presenti in 
quest'ultimo numerose bollosità indice della viscosità del vetro. Le fasi caratteristiche 
dello strato vetroso sono silica (grigia scura), magnetite (cristallini bianchi) una fase 
al~umo-silicatica di potassio, calcio e ferro. Nella parte ceramica, parte bas a dell~ 
~cro~afia in alto, si nota la presenza di una elevata ed inusuale quantità di silicato d~ 
Zlfcoruo, fasi piccole chiare, disperse nella matrice grigia del ceramico. Dal grado dI 
vetrificazione e delle dimensioni delle porosità del ceramico sottostante lo strato vetroso 
a circa 6-7 rom dallo stesso (micrografia in alto), si può stimare in circa 1050°C-1l50 
°C la temperatura raggiunta in tale punto dal boccolare. 
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Analisi chimica delle fasi presenti nello strato vetroso sull'esterno della tuyere 
N·1O MgO AI10J SiOl P20~ KzO caO TiOz M.O F~03 
A 0.318 9.201 9.537 39.913 2.955 2.546 20.030 0 .508 0.310 14.618 
A 0.229 9.471 8.513 38.748 2.801 1.350 21.309 0.587 0 .266 16.661 
A 0.275 8.800 8.119 39.122 3.066 1.465 21.907 0.591 0 .237 16.419 
A 0.195 10209 7.056 39.329 2.217 0.590 22.647 0 .691 0.252 16.816 
B 0.836 2704 14050 44.931 3.973 6.434 14.783 0 .537 0.764 10.991 
B 0.946 1.970 16.169 46.765 2.845 7.596 12.351 0.499 0.655 10.206 
B 0.781 299Q 15354 44.514 3.223 6 .304 14.782 0.513 0 .681 10.851 
B 0.895 2155 14.817 48.041 2.071 7.493 12.278 0.561 0 .848 10.844 
Fig. 9 - Micrografie ottenute al microscopio elettronico a scansione con elettroni 
retrodiffusi ed analisi a dispersione di energia (SEM + EDS), di una sezione di boccolare 
relativa alla zona terminale ove è presente lo strato bruno vetroso. Sono presenti, in 
quest'ultimo, numerosi cristallini di magnetite che in parte dissolti dalla fase allumo-
silicatica danno origine a fasi melilitiche del tipo ferro-gehelenitiche. 
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Fig. 10 - Micrografie ottenute al microscopio ottico (x 500) di una sezione di boccolare 
relativa alla zona terminale ove è presente lo strato bruno vetroso. Sono presenti, in 
quest 'ultimo, numerosi cristallini di magnetite (fasi chiare) che in parte dissolti dalla 
fase allumo-silicatica danno origine a fasi melilitiche (fasi grigie) del tipo ferro-
gehelenitiche. 
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Tabella I 
Analisi di alcune scorie (I1IT) e dello strato vetrificato nero presente sulla 
parte terminale di due boccolari di fornace monotubolari (fUY). Le analisi 
sono state condotte mediante AAS+ICP. 
1lIT 92Jl 11IT 92J1B 11IT 9111/5 11IT 93/3/9 11IT 93/619 TUY(I) nrY(2) 
Si(h 12.91 11.92 25.91 8.32 18.6 54.89 56.12 
Ti(h 0.13 0.09 0.22 0.07 0.2 0.58 0.54 
AJ2DJ 2.01 1.65 6.22 0.99 4.07 15.42 13.75 
FC203 84.66 SO.O 63.35 84.86 67.14 14.52 12.34 
MnO 0.12 0.05 0.09 0.26 0.08 0.19 0.22 
MgO 0.81 1.03 1.35 0.96 1.51 2.20 3.12 
Cao 1.84 3.13 4.48 2.41 5.50 4.37 4.22 
Na20 0.25 0.25 0.58 0.32 0.52 2.17 2.98 
K20 0.51 0.57 1.23 0.40 1.23 4.10 3.79 
P20S 0.44 0.56 0.24 0.33 0.54 0.83 0.98 
~ 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 
NiO 0.01 0.01 0.01 0.07 0.02 0.01 0.01 
H~ 0.55 1.55 0.42 1.62 1.34 0.12 0.22 
Cu (ppm) 402 305 191 321 318 21 12 
Mo(ppm) 16 22 <2 lO 4 <2 4 
b(ppm) 37 28 78 21 79 85 78 
Ba (ppm) 176 251 274 217 261 381 330 
As(ppm) 156 233 12 71 70 26 32 
W (ppm) 65 22 145 60 41 56 67 
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Riassunto 
Durante lo scavo del quartiere industriale-metallurgico del sito archeologico di 
Tharros (Sardegna), nei livelli di età fenicio-punica, sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti di materiali ceramici con evidenti tracce di combustione e vetrificazione 
sicuramente facenti parte di alcune fornaci, i relativi boccolari e numerose scorie 
metalliche, che dimostrano l'esistenza di una intensa attività pirometallurgica di 
trasformazione dei minerali in metalli e di una loro successiva lavorazione termo-
meccanica. Sono riportati i primi risultati delle indagini chimico-fisiche, condotte 
mediante differenti tecniche analitiche, su alcuni dei suddetti materiali. Le indagini 
hanno lo scopo di determinare la natura e la microstruttura chimica delle scorie e degli 
strati vetrosi presenti sulla parte terminale dei boccolari e dei materiali ceramici. I 
risultati hanno indicato che le scorie sono il prodotto del processo pirometallurgico di 
riduzione di minerali di ferro in ferro metallico, e che esse sono essenzialmente 
costituite da ossidi di Fe (II) e Fe (III), rispettivamente del tipo wustite (FeO) e magnetite 
(FepJ, dispersi in una matrice composta da fayalite (2FeG-SiOz) e da fasi vetrose 
allumo-silicatiche, che le indagini hanno indicato essere simile all'anortite. La compo-
sizione microchimica e microstrutturale delle scorie, ove è presente generalmente una 
calibrata ripartizione fra fasi ossidiche e silicatiche, nonché la viscosità delle scorie ha 
evidenziato la notevole perizia dei pirometallurgisti di Tbarros nella conduzione termo-
chimica del processo. Inoltre,lo studio della superficie vetrosa di colore bruno-nerastro 
presente nella parte terminale dei boccolari ha indicato che essa è costituita da una fase 
vetrosa analoga ad una di quelle presenti nella scoria con la presenza anche di una fase 
melilitica del tipo ferro-gehelenite. L'attestazione di quest'ultima dimostra che i 
pirometallurgisti di Tharros raggiungevano come temperatura massima circa i 1300 °e. 
Tale dato è di particolare interesse, poiché si è sempre ritenuto che la temperatura 
massima raggiungibile in una antica fornace fosse compresa fra 1200 °e e 1250 °e. 
L'analisi, inoltre, dei boccolari ha evidenziato la capacità di questi ultimi di resistere a 
gradienti termici di circa 1000 °C/cm. 
Abstract 
In recent years, a large amount of different materials produced during pyrometal-
lurgical processes or concerning a metallurgical activity, have been found at Tbarros 
(Sardinia). These latter materials, dating back to the Phoenician-Punic period (VIII - II 
Bq, are tuyeres, slags and thick cerarnic pieces characterized by a heavily dark vitrified 
COncave sUrface, that are fragments of the refractory materials of a furnace. Tbe presence 
of the slags is of considerable importance because they can give direct information on 
the metallurgical processes and on tbe technological competencies of the ancient 
Phoenician and Punic civilisations. In this work, we present the preliminary results 
conceming the microchemicaI structure of the aforecited materials. Based on these 
results, we have elucidated some technological aspects of the smelting and refining 
processes carried at Tharros. In particular, the chemical information have been used for 
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inferring the approximate liquidus temperature of the slag and its viscosity al lhis 
temperature. Indeed, it appears likely that the minimum liquidus temperature of the slag 
is ranging between 1210 °C and 1250 cC, and that tbe viscosity of tbe slags at 1250 0 (, 
was ranging between 2 and 6 poise, therefore able to satisfy tbe metallurgical require-
ments of an iron smelting furnace. Furtbermore, tbe mierochemieal strueture of the 
vitrified materials present on tbe tip of tbe tuyeres has sbown the presence of iron-
gebelenite species, and tberefore, it has been possible to establisb the working tempe· 
rature in tbis zone of tbe furnace was about 1300 cC, tbat is a very high temperature for 
tbat time. Far wbat coneerns the refraetory materials, tbe results sbow tbat tbe tuyeres 
were manufaetured witb a bigh teebnological competence, being tbey able to resist to 
temperature gradient of about 1000 cC/cm witbout cracks. These results provide the 
evidence that the Tharros blacksmith knew and controlled tbe iron ore smelting process 
and materials. Indeed, be added a precise variety of components to tbe iron ore in such 
a way to form, at bigh temperature, a Iiquid slag tbat could be easily separated from the 
metallie iron and tbat operated as efficient media for metallurgical reactions and further. 
they were able to manufacture bigh temperature resistant materials. 
Francesca Manconi - Antonella Pandolfi • 
Sassari, località Badde Rebuddu. 
Scavo di un impianto per la produzione fittile 
Uno scavo di emergenza effettuato nel territorio comunale di Sassari per 
la costruzione della nuova strada Sassari-Alghero, in località Badde Rebud-
du, ha messo in luce un complesso strutturale legato all'attività figulina 1 
(Figg. 1, 2). 
L'impianto risulta installato in una vasta area pianeggiante della regione 
della Nurra, le cui caratteristiche geomorfologiche e idrografiche riconferrna-
no lo stretto e fondamentale rapporto fra questa tipologia di impianti e l'area di 
approvvigionamento della materie prime necessarie all'attività produttiva 2. 
L'officina sembra altresì in stretta relazione con l'insediamento rurale scoperto 
nella medesima località e di cui venne data notizia nel 1930 dal Taramelli 3, di 
cui oggi è visibile solo una grande cisterna 4. Una ricognizione di superficie nel 
territorio circostante sembra indicare per questo insediamento una consistenza 
ed una estensione notevoli. 
Il complesso scoperto recentemente si inserisce in un sistema di comuni-
cazione terrestre e fluviale che consentiva il suo collegamento con il territorio, 
dove sorgevano attivi e fiorenti centri rurali, vere e proprie ville rustiche e, più 
a nord, con la città portuale di Turris Libisonis s • 
• Pur concepito unitariamente, questo lavoro è diviso in due parti: la prima (pp. 873-883) è 
di Francesca Manconi; la seconda (pp. 883-896) è di Antonella Pandolfi. 
I Gli scavi hanno avuto la Direzione Scientifica della Dr.ssa F. Manconi della Soprintendenza 
Archeologica per le province di Sassari e Nuoro, sono stati effettuati dalla Dr.ssa A Pandolfi in 
qualità di Archeologo Responsabile; i rilievi e i disegni di scavo sono stati eseguiti dal Geom. M. 
Cossu, i rilievi fotografici da M. Oggianu e C. Carta, che ha realizzato anche le foto dei materiali; 
le tavole dei materiali sono della disegnatrice R. Accorrà; il restauro è stato effettuato da Maria 
Contini, G. Rubattu e N. Vecciu. Finanziati dall' ANAS, i lavori sono stati eseguiti dai Signori G. 
Timtto, A. Rubattu, A Galleri della Ditta L. Sini. Il Geom. F. Benedetti, della Ditta appaltatrice 
ed i suoi collaboratori hanno partecipato alla risoluzione dei problemi logistici. 
2 AA. VV. Con la te"D e con ilfuoco, 1993, pp. 19-23; per le caratteristiche morfologiche 
e tecniche di questa tipologia strutturale vedi: CUOMO DI CAPRIO, 1972, CUOMO DI CAPRIO 1988, 
ADAM, 1984; GUALANDI GENITO, 1983. 
J TARAMEW, 1930, pp. 265-267. 
4 SATTA-GINESU, 1989, p. 58. 
s BoNINU, 1984, pp. 11-36; BoNINU, 1986, pp. 253-262; MAsnNO-VISMARA, 1994 e bibliogra-
fia precedente ivi citata. 
Fig. 1 - Stralcio Carta IGM. Località Badde Rebuddu (impianto per la produzione fittile), Località Li Peri di Abbozzi, 
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Lo scavo ha messo in evidenza una sedimentazione archeologica alquanto 
alterata a causa del dilavamento del terreno, dei lavori agricoli e dei primi 
interventi di sterro operati dai mezzi meccanici per la costruzione del nuovo 
asse stradale. I livelli stratigrafici si conservano per poche decine di centimetri, 
le opere murarie residuano ai primi livelli di fondazione. 
Realizzate prevalentemente in materiale litico, ma anche fittile, le opere 
murarie definiscono alcune parti strutturali di una fornace a pianta circolare: la 
camera di combustione con un diametro massimo di m 4,50, il praefurnium, 
risparmiato dalle manomissioni per un tratto di almeno 1m, entrambi escavati 
nel banco di argilla, sotto il livello di campagna del momento, un muro con 
funzione isotermica (Fig. 2, USM 18, 3-4, 20, 5). 
Le strutture definiscono, inoltre, un probabile secondo forno a pianta 
rettangolare, anch'esso con muro con funzione isotennica, sempre sul lato 
nord, a protezione dei venti freddi (Figg. 6, 2, US 12); un'area rettangolare di 
m 6 x m 4, pavimentata con laterizi in uso secondario, racchiusa entro quattro 
perimetrali ed in comunicazione con il resto del complesso è verosimilmente 
pertinente ad uno spazio coperto probabilmente con tettoia, funzionale alla 
lavorazione o essiccazione dei manufatti (Figg. 7, 2, USM 61-62, 69, 65, 75). 
Particolare interesse riveste una struttura di forma sub circolare il cui riempi-
mento, ancora non totalmente scavato, ha presentato tracce di combustione 
(Fig. 2, USM 6); nel suo interno, in fase di scavo, sono stati recuperati 
frammenti di vasellame fine da mensa in sigillata italica, fra cui un fondo di 
coppa Goudineau 38 ed un fondo di coppa carenata Goudineau 43, entrambi 
con bollo in pianta pedis di Rasinius Pisanus (Figg. lO, 17, 18)6. Trova 
confronti con strutture analoghe messe in luce nei pressi di alcune fornaci ed 
interpretate come fosse rituali 7. 
Residuano inoltre allineamenti di pietre relativi probabilmente a muri di 
delimitazione dell'area artigianale (Fig. 2, USM 90, 48). 
lo scavo del deposito formatosi all'interno della camera di combustione 
non è stato completato a causa dell'innalzamento del livello delle sorgive 
sottostanti e della forzata sospensione dei lavori, la cui ripresa è prevista per il 
prossimo anno; in questa fase dei lavori esso ha comunque già restituito la 
lettura di alcuni interessanti elementi delle stratigrafia. 
Sono stati isolati i resti strutturalmente e planimetricamente alterati del 
sistema di sostegno del piano forato del quale si è tentata una ricostruzione 
grafica (Figg. 4, 5). 
In particolare sono stati rinvenuti, anche se non in situ, alcuni lacerti del 
6 SANCU, 1992, pp. 679, 681 e bibl. ivi citata. 
? "Gallia", 1975, p. 24. 
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Fig. 2 - Località Badde Rebuddu (SS). Impianto legato all'attività figulina. Planimetria 
generale dello scavo. 
piano forato, probabilmente sottoposto ad interventi di ripristino nel corso 
della sua utilizzazione (Fig. 3, USM 151). Sembra attestarlo la presenza di 
sottili lembi di argilla cruda e di sabbia finissima utilizzata, la prima per 
risarcire screpolature del piano, la seconda per ottenere una superficie 
omogenea e asciutta prima dell'immissione del materiale da cuocere. Sono 
infine emersi dai primi livelli stratigrafici sconvolti alcuni elementi in argilla 
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Fig. 3 - Località Badde Rebuddu (SS). Particolare della fornace. 
mista a paglia tritata, destinati probabilmente a costituire parte del sistema 
predisposto alla chiusura del praefurnium (Fig. 3, USM 79) 8. 
Il sondaggio fatto in profondità tra i due bracci del praefurnium ha 
consentito di valutare la consistenza dell'interro formatosi nella camera: sul 
fondo sono leggibili i depositi di cenere e carboni residui delle combustioni. Le 
aree adiacenti ai perimetrali delle fornaci sono caratterizzate da un livello di 
terreno rubefatto, parte residuale di uno strato, asportato quasi totalmente dalle 
arature, in cui doveva concentrarsi l'attività (Fig. 2, US 7) 9. 
L'impianto sembra essere stato destinato alla produzione di laterizi e forse 
anche di ceramica da cucina e per la conservazione delle derrate alimentari, in 
risposta entrambe alla richiesta di una committenza locale legata alle attività di 
sfruttamento agricolo caratterizzante il territorio l0. 
a CuOMO DI CAPRlO, 1972, pp 394, 388. 
9 È in questo strato residuo che si è riscontrata la maggior concentrazione di reperti ceramici, 
in particolare di ceramica da cucina e per la conservazione delle derrate alimentari, in associazione 
COn frammenti di terra sigillata tardo-italica. 
lO Tutta la regione della Nurra è caratterizzata da testimonianze di insediamenti e ville 
rustiche: vd. Origini 1989. 
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Fig. 4 - Località Badde Rebuddu (SS). Particolare della fornace. 
L'impasto argilloso dei manufatti, ricco di inclusi anche macroscopici, 
sembra non tenere conto della produzione diversificata 11. Ricordiamo che lo 
strato relativo alla fase di attività del complesso (US 7) ha restituito in asso-
ciazione stratigrafica con frammenti di grandi e piccoli contenitori in ceramica 
comune da cucina e da mensa con impasto semidepurato e non (Figg. 12,13, 
20), frammenti di vasellame in sigillata italica (Figg. 8, 9, lO, 15, 17, 18), 
sigillata gallica decorata (Fig. 9), frammenti di ceramica a pareti sottili (Fig. 
Il), frammenti di recipienti in vetro fra cui coppe costolate (Figg.ll, 19) che 
attestano la frequentazione del sito entro un arco cronologico compreso 
almeno fra ilI ed il II sec. d.C. 12. 
\I Un discorso più approfondito sui materiali si rimanda alla conclusione dell'indagine 
archeologica, per il momento sospesa, quando saranno a disposizione anche i dati tecnici di analisi 
degli impasti. In questa occasione si fornisce una prima esemplificazione delle classi e delle 
tipologie dei materiali fin ad ora rinvenuti. 
U AA.VV. Sette finestre, 1986, p. 78, Fig. 83, Tav. 47,17, p. 171, Fig. 79, Tav. 45; Atlante 
forme ceramiche. 
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Fig. 5 - Località Badde Rebuddu (SS). Particolare della fornace. 
Da una prima ricognizione sul territorio circostante l'area scavata, sono 
scaturiti elementi tali da rendere verosimile l'ipotesi di una più ampia e 
consistente frequentazione del particolare contesto rurale. Esso conserva ancor 
oggi condizioni ottimali ai fini dell'insediamento di un centro abitativo ed 
artigianale. 
La fornace, pertanto, risulta un edificio non isolato, bensì facente parte di 
un vero e proprio centro abitativo e produttivo, singolare rinvenimento nel 
contesto insulare che, comunque, conserva numerose e rimarchevoli testimo-
nianze di questa particolare attività produttiva strettamente correlata all' econo-
mia del territorio 13. 
13 "NSA", 1879: laterizio FVSERIVIVAS boUo rotondo Località Dolusovre, ruderi di un 
antico edificio: «L'esistere poi in quelle vicinanze di una qualità di terra finissima, atta alla 
fabbricazione di embrici, mattoni ecc. potrebbe far credere che l'officina di Fusero sorgesse in quel 
luogo»; "N SA ",1880 Sardinia XXVIII Orune officina, «NSA" 1881 Silanus Nuraghe Orolis: nelle 
vicinanze tubo fittile con 506 monete di bronzo di Costanzo Il; "NSA" 1881 Olbia (Terranova 
Pausania): bolli laterizi u Figlin V"LCCian I Rutiliae L f. ( ... ) embrici quadrati; MELONI, 1975. 
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Fig. 6 - Particolare del forno rettangolare (Foto Soprintendenza Archeologica). 
Fig. 7 - Particolare dell'area pavimentata (Foto Soprintendenza Archeologica). 
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Ricordiamo, in particolare, lo scavo di una fornace effettuato nell'antica 
Turris Libisonis negli anni sessanta dal Maetzke, destinata alla produzione di 
laterizi 14 e la presenza, sempre nella stessa città portuale e nella medesima area, 
di un'altra fornace di forma cilindrica lS, La persistenza di almeno due fornaci, 
unitamente al rinvenimento di scarti ceramici, matrici e busti fittili in questo 
settore 16, la sua posizione periferica rispetto al nucleo urbano e l'abbondanza 
di acqua per la vicinanza del riu Mannu sembrano suggerire una sua inequivo-
cabile destinazione produttiva artigianale, in particolare legata all'attività 
figulina, configurandosi come testimonianza anche in contesto insulare di una 
p. 250; Olbia: «Nel suo retroterra sono ampiamente attestati i latifondi e le officine ceramiche 
appartenenti all'imperatore Gaudio (41-54) e Nerone (54-68) e soprattutto ad Atte, la potente 
Iiberta e concubina di quest 'ultimo ... ,.: 'fRONOIETIl, 1986. I resti di una fonderia dalla caratteristica 
forma e serratura «e le tracce di fuoco rinvenute all'interno, mescolate con pezzi di vetro fuso,., 
perciò è stato interpretato come luogo di lavorazione di questo materiale; assegnata genericamente 
al periodo repubblicano; BoNlNU, 1988, p. 307: «Per quanto riguarda l'età imperiale va segnalata 
la presenza o l'indicazione di materiali ceramici datati dal I al IV sec. d. C. nelle aree gravitanti 
attorno agli insediamenti più consistenti ed ai nuclei agricoli, con una diffusione tale che suggerisce 
l'ipotesi di un centro di produzione ceramica non troppo distante e comunque all' interno dell 'Isola. 
Per l'attività figulina si dispone, nella prima fase delle ricerche, della segnalazione di una fornace 
a Giave e di una fornace di laterizi a Funtana de Sedda di Bonorva,.; D'ORlANO, 1991, p. 71: 
« ... negli anni cinquanta e sessanta del I sec. d. C. l'imperatore Nerone assegnò ad una sua 
concubina di nomeActes (Atte), che era una schiava da lui liberata (Liberta), alcuni terreni dell' agro 
di Olbia ove una fornace fabbricava grandi tegole (embrici) recanti appunto il marchio ACTES 
A VGL, abbreviazione di Actes Aug(usti) I(iberta), "Atte liberta di Augusto", ci~ dell 'imperato-
re,.; BoNEUO, MAsTINO, 1994, p. 193: « ... tra tutti gli abbondanti materiali segnalati, si menzionerà 
soltanto il signaculum in bronzo di un Felix (C/LX 8059, 159b), forse da collegare con un vasculum 
sigillato rinvenuto ancora a Galtem, sempre con la scritta Felix (CIL X 8056, 147e): non è escluso 
che si tratti di una preziosa testimonianza dell'attività di unafiglina impegnata nella produzione 
di vascula, con l'utilizzo delle ottime argille locali,.. 
14 MABTZKE, 1965, pp. 318-323; MAETlXE, 1971, pp. 318-319, nota 2: «Fornace per la 
fabbricazione di laterizi in località Marinella, sulla riva sinistra del Riu Mannu, messa in luce 
durante gli scavi eseguiti nel 1964 ... ,.. L'esplorazione della fornace e della necropoti è stata 
effettuata neU'apriJe del 1964. «La relazione illustrativa dello scavo della fornace è in corso di 
compilazione e verrà presentata quanto prima,.. La relazione dello scavo non è stata mai pubblicata; 
non è stato possibile quindi conoscere le fasi delle operazioni dell' intervento. La planimetria della 
fornace e degli elementi strutturali è documentata da un disegno dell' Archivio della Soprintenden-
za Archeologica di Sassari. R. ZuCCA 1980; R. ZuccA 1995. 
U F. NICOSIA, in VISMARA, 1980, «scoperta delle monumentali mura ... che si erano 
appoggiate agli scarichi delle figlinae turritane, almeno una delle quali le stesse mura 
inglobarono •. L'imboccatura della fornace si apre nella parete verticale del costone nei pressi 
del passaggio livello; è visibile da via Fontana Vecchia, ad una decina di metri di altezza dalla 
strada. Queste figlinae sono indicate come il luogo di produzione di materiali ceramici ed in 
particolare di lucerne e di piccoli busti femminili votivi; si rinvennero infatti anche alcune 
matrici finili relative a queste classi di materiali (VISMARA, 1980, pp. 7-11). 
16 Per la prima documentazione relativa alla presenza di botteghe figuline sulla riva destra del 
Riu Mannu: BoNlNU, 1976, pp. 97-98; VISMARA, 1980, p. 78; MAsnNo-VISMAJlA, 1994, pp. 88-89. 
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Fig. 8 - Sigillata italica: esemplificazione varianti forma, Ati. XIX (Goud. 43). 
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frequente e ricorrente realtà che trova spazio sia nelle aree suburbane di fiorenti 
centri abitati, sia, come probabilmente nel caso di Badde Rebuddu, integrata in 
unfundus, nelle aree extra urbane 17. 
Le strutture murarie. 
Nel corso dell'indagine archeologica si è voluto porre una particolare 
attenzione alla lettura degli elementi strutturali conservati, cercando di definir-
ne l'entità originaria, le modalità della loro costruzione, la funzione e, quando 
possibile, una ipotesi ricostruttiva. 
I resti strutturali portati in luce dallo scavo erano già emergenti, per brevi 
tratti, dai primi livelli di deposito e, in alcuni casi, residuali di una porzione che, 
al momento dell'abbandono del sito, era ancora in alzato. Similmente a mohe 
altre testimonianze di questa particolare tipologia strutturale, le opere murarie 
nella loro quasi totalità si presentavano comunque, anche a scavo ultimato, solo 
ai primi livelli di fondazione 18. 
Le parti compositive residue dell' impianto si distribuiscono in due settori: 
uno pertinente alla fornace vera e propria, l'altro ad una serie di infrastrutture, 
legati all'attività produttiva, il primo, nella sua fase finale, il secondo, nelle sue 
fasi di preparazione o conservazione del manufatto. 
Le trincee per la loro messa in opera risultano escavate su un banco di 
argilla (US 30), in parte asciutto e solido, in parte sottoposto a infiltrazioni 
d'acqua nell'area prospiciente il corso d'acqua che scorre nelle vicinanze 
(FASE I - costruzione). I resti edilizi fondati su questa porzione di argilla umi-
da ed instabile si manifestano, in alcune parti, con segni molto marcati di 
cedimento e di crollo. La scelta del sito per l'edificazione se, da una parte, ha 
risposto positivamente alle esigenze dell'attività produttiva (faciJe approvvi-
gionamento idrico, facile reperibilità di materia prima e di materiale combusti-
bile), ha, dall'altro, compromesso la solidità proprio della fornace e la durata 
della sua attività, già spesso relativamente breve a causa dei cedimenti, crolli 
e incendi causati dalla natura stessa della sua funzione. Questi impianti erano 
infatti soggetti ad un rapido deperimento delle loro parti compositive, in quanto 
sottoposti a continui e imprevedibili sbalzi di temperatura, nonché a cedimenti 
delle coperture; venivano, pertanto, spesso abbandonati, escludendone il 
17 GUA1.ANDI-GENITO, 1983, pp. 399-463; AA W., Settquaestre, 1986, p. 340; AA. W., Con 
la terra e con ilfuoco, 1993; GIORDANI. 1988, pp. 469-512; ORTAUJ, 1994, pp. 169-195. 
Il CuOMO DI CAPJuo, 1972, pp. 37&-377; GENTTO GUAL4.NDI, 1983, pp. 408-409. 
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Fig. 9· Sigillata italica: 98,147,100,371,370: forma Ati. XXXVII (Goud. 38); 102, 332. 331, 
103; Sigillata gallica decorata (330, 354, 353, 355, 356). 
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riattamento ed il riutilizzo perché antieconomico 19. Il fenomeno dell' abbando-
no può essersi verificato anche nel nostro caso, viste le particolarità stratigra-
fiche rilevate in alcuni settori dell' area che testimoniano una fase di distruzione 
e abbandono (FASE III). 
1. Impostati sulla parte più alta del dosso, dove le capacità portanti del 
terreno risultano buone, sono i resti edilizi relativi alle attività dell'impianto 
legate alle fasi produttive che precedevano o seguivano quelle di cottura del 
materiale, proprie della fornace (FASE II). Con certezza si può determinare la 
funzione statica e di definizione degli spazi (perimetrali interni ed esterni), ma 
non a tutti è stato possibile attribuire la destinazione (ambienti o aree scoperte, 
ricovero per gli attrezzi o per i manufatti). Sembra, invece, pressoché certo 
poter riconoscere nell'ambiente rettangolare delimitato dalle USM 10,8,43 un 
ulteriore forno. I muri manifestano infatti evidenti tracce di prolungata espo-
sizione ad alte temperature. È ben visibile un cambiamento del colore e della 
struttura del materiale di costruzione ed i modesti livelli residui del deposito 
formatosi all'interno del piccolo ambiente sono esclusivamente di ceneri, 
carboni, argilla concotta. 
Una precisa funzione può essere attribuita anche ad un'area pavimentata 
con materiale fittile di uso secondario (75), delimitata da quattro muri (61, 62, 
70) con accesso su uno dei lati brevi (65) in comunicazione con il resto 
dell'impianto. I laterizi, disposti organicamente su un vespa io in frammenti 
fittili e ghiaia, sono interi e spezzati; in molti esemplari compare una siglatura 
operata a crudo manualmente (due semi-ellissi concentriche attorno ad un 
incavo lasciato dall'impressione di un poHice) 20. 
Tale area è pertinente con probabilità ad uno spazio originariamente 
coperto, forse da una tettoia. Infrastrutture simili sono state rinvenute in altri 
contesti archeologici, come parti integranti dell'area attrezzata sia per la 
lavorazione che per l'essiccamento del prodotto. Questo tipo di attrezzatura 
accessoria si attesta con più frequenza nelle aree rurali, dove gli impianti 
figulini sono integrati in un fundus, ma anche in quelle suburbane, dove spesso 
si concentravano le varie attività artigianali 21. 
l' GUALANDI-GENrro, 1983, p. 408. 
li) Siglatura assai ricorrente su numerosi esemplari rinvenuti nel)' area settentrionale dell' Iso-
la, in panicolare nella città di Turrls Libisonis. 
21 GuAlANDl-GENn'O, 1983, p. 414;AA. VV., Con la lerraeco" iI{uoco, 1993, p. 23; ORTALU, 
1994, pp. 169-195; GIORDANI, 1988; ROSSI, 1987, p. 61, fig. 49. 
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Fig. lO - Sigillata italica (n. 493 bollo in plonto pedis di Lucius Rosinius Pisonus). 
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Fig. 11- Ceramica a pareti sottili (43,155,512, 372,513, 244, 41, 42); vetro (436, 477, 
328,97,329,812). 
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2. L'area verosimilmente interessata dalla fornace è compresa entro un 
muro (USM 18) che si sviluppa con andamento subcircolare e risulta desinente 
in due bracci delimitanti la bocca del forno (USM 3, 4). Sul versante appros-
simativamente opposto rispetto a quello caratterizzato dal praefurnium, il 
perimetrale poggia per almeno 1/3 della sua circonferenza su una specie di 
contrafforte (USM 5,20). Da un braccio del praefurnium (3) alcuni resti di 
pezzame calcareo, sistemato coerentemente, lasciano supporre con un buon 
margine di sicurezza un più esteso sviluppo di questa struttura, che, con una 
larghezza di circa 1 m, si ammorsava all'USM lO (USM 48). Il muro 
perimetrale della camera di combustione è realizzato in materiale litico. Si 
I-------() 
Fig. 12 - Ceramica comune da mensa (247, 698, 521,221), da cucina (248, 621). 
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tratta di pezzame in calcare, forse appena sbozzato. I singoli elementi, con 
dimensioni distribuite mediamente fra i 30x40, 30x20, 20xl0 cm, alternandosi, 
dovevano comporre il muro in maniera omogenea e, compatta; doveva essere 
la malta, biancastra, che li legava, a formare corsi dai giunti abbastanza regolari 
e assai poco spessi. Tecnica questa appropriata alla realizzazione di una 
struttura svolgente la particolare funzione di delimitare un ambiente che fosse 
privo di dispersioni: la camera di combustione della fornace. La lettura migliore 
della struttura nel suo assetto originario è stata possibile nelJa sua parte 
settentrionale, dove si conserva la parte di alzato più consistente. Gli elementi 







Fig. 13 - Ceramica comune da cucina (impasto non depurato). 
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Fig, 14 - Prodotti laterizi, coppo (409), embrici (807, 306, 67), 
superfici, interna ed esterna, curvilinee, con uno spessore dai 50 ai 60 cm, La 
scelta del tipo di materiale, refrattario, il taglio dei singoli elementi sono 
anch'essi, come la tecnica di realizzazione, finalizzati alla funzione dell'am-
biente che il muro delimita, La struttura muraria, che il tempo ci ha restituito 
alquanto alterata a causa del forte cedimento del suolo molto umido ed ancora 
solo parzialmente posta in luce, si sviluppa in maniera regolare, ammorsan-
dosi ai due elementi (3,4) che definiscono il praefurnium. Questi ultimi sono 
realizzati mediante la stessa tecnica costruttiva del perimetrale; medesimo è 
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anche il materiale (calcare), anche se in pezzame di dimensioni maggiori 
(40x30, 80x30, 90x30 cm.). I due elementi che definiscono la porta per 
l'introduzione del combustibile ci sono giunti alterati nella struttura, vetrosa, 
e nel colore, bruno, con un'altezza residua di circa cm 50. Uno dei due (3) ha 
subito un cedimento e crollo (101) verso l'interno della bocca del forno la cui 
base è forse riconoscibile nel piano di cenere e carboni. Sembra abbastanza 
verosimile l'ipotesi che sempre dalla USM 3 un 'altra struttura (48), anch 'essa 
in materiale calcareo, si sviluppasse con andamento subcircolare ed uno 
spessore di cm 60 fino ad ammorsarsi al muro delimitante il forno rettango-
lare. I resti sono assai esigui e la formulazione del suo sviluppo completo 
molto ipotetica. 
Funzionali all' ambiente fino ad ora analizzato erano le unità stratigrafiche 
5 e 20 nelle quali è forse riconoscibile una specie di contrafforte o struttura 
tamponante con finalità isotermica. Realizzata in elementi Iitici di dimensioni 
rimarchevoli, la struttura è stata costruita proprio a ridosso del perimetrale della 
camera di combustione. Entrambe le strutture (5 e 20), che si ammorsano, 
formando uno spigolo vivo, manifestano una buona esecuzione ed una partico-
lare attenzione nella posa in opera degli elementi nel tratto 5, nel quale risultano 
legati con una argilla alquanto plastica, inserita fra le pietre senza lasciare 
aperto neanche un minimo spiraglio. Per concludere l'analisi degli elementi 
strutturali che compongono la fornace, ricordiamo che lo scavo ha restituito 
alcuni residui del sistema del sostegno del piano forato (Fig. 4) profondamente 
alterati dalla costante e prolungata esposizione al forte calore; essi occupano 
l'area interna al perimetrale, distribuendosi paralJelamente a distanza regolare 
e con dimensioni mediamente omogenee. Leggibili in maniera così organica 
essi dovrebbero costituire la porzione desinente del sottostante sistema di 
sostegno del piano forato in cui veniva alJogato il materiale ceramico da 
cuocere e che fungeva da elemento separatore fra la camera di combustione e 
quella di cottura. 
Le strutture fino ad ora analizzate, funzionali alJa fase finale di cottura del 
materiale fittile prodotto, sembrano trovare, almeno in due tratti, una cucitura 
con altri resti edilizi caratterizzanti un'altra area e legati ad altre fasi dell'atti-
vità produttiva. 
- Una prima ipotesi di rapporto diretto e quindi di un originario ammor-
samento fra due muri, ognuno pertinente ad una delle due aree, sembra 
verosimile fra le due unità 5 e 37 che, pur risultando, allo stato attuale, 
abbastanza lontane e slegate, probabilmente si univano. 
- La seconda ipotesi di un originario rapporto diretto fra due strutture 
pertinenti alle due aree si può formulare considerando quali tracce di un largo 
muro i resti di pietrame che un attento rilievo ha dimostrato essere distribuiti 
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in maniera non casuale e disorganica (48). Con funzione di delimitare l'area 
prospiciente le pareti esterne della fornace, sul versante opposto a quello in cui 
esse risultano protette dal contrafforte (5, 20), l'ipotetico tratto murario 48 si 
univa probabilmente al perimetrale lO, seguendo un andamento quasi parallelo 
al perimetrale della camera di combustione. 
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Fig. 15 - Sigillata italica (Atlante, forma XIX) (Goud 43). 
Fig. 16 - Sigillata gallica decorata. 
Sassari, località Badde Rebuddu. Scavo di un impianto per la produzione fittile 895 
Fig. 17 - Sigillata italica (bollo in pianta pedis di Lucius Rasinius Pisanus). 
Fig. 18 - Sigillata italica (bollo in pianta pedis di Lucius Rasinius Pisanus (?)). 
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Fig. 19 - Vetro, coppa costolata. 
Fig. 20 - Ceramica comune da cucina (particolare tecnica esecutiva "a cercine"). 
Karen E. Ros 
Vitruvius and the Design of the Carthage Theater 
Tbe Roman theater at Carthage is Iocated in the northeastem quarter of the 
ancient city, adjacent to the odeum. Tbe odeum sits on the top of a large hill, and 
the cavea of the theater is built against the slope of that hill 1• It was first 
excavated in 1904 and 1905 by the French archaeologist Paul Gauckler2• Even 
at the time of its discovery, the theater was not well preserved. Tbe few marbIe 
seat and step blocks visible in the cavea today were found loose in the 
excavation and reset - with questionabIe accuracy -onto the concrete substruc-
tures 3 o Tbe back wall of the stage, the scaenae [rons, is in large part a modero 
reconstruction4• Most summers for the past thirty years, the Tunisian Ministry 
of Culture has sponsored the Festival de Carthage, a night1y series of concerts, 
plays, and films held at the theater. Tbis has led to a series of ever more 
extensive reconstructions (Tavo 1)0 Tbe cavea has been gradually rebuilt in 
concrete, but tbe size of the tiers, the locations of the staircases, and even the 
• I would like to thank M. Abdelmajid Ennabli, Conservateur en Chef du Site de Canhage, 
for permission to study the Canhage theater and for faeilitating my work in Tunisia in every way. 
I am also grateful to M. Gilben Picard for providing me with copies of tbe plans from his 1967 
excavation. And I owe a special debt of gratitude to Dr. Frank Sear, who staned me thinking about 
the planning of the Canhage theater and its implications. 
This aniele has grown out of my doctoral dissenation, The Roman Theater at Carthage, 
University of Michigan, 1990. I would like to thank my dissertation advisors, especially Dr. John 
Humphrey and Dr. Elaine K. Gazda, for their generous help and guidance in that endeavor. 
I For a recent map of the city showing Roman as well as Punie remains, see F. RAKOB, 
Deutsche Ausgrabungen in Karthago. Die punischen Be{unde, «MDAI(R)", 91, 1984, pIan 7. 
2 P. GAUCKLE1l, Rapport sur des inscriptions latines découvertes en Tunisie de 1900 à 1905. 
XI. Le thédlre de Carthage, «Nouvelles arehives des missions scientifiques,., 15, 1907, pp. 452-
472. 
l According Alfred Merlin, Gauekler's successor as Director of Antiquites for tbc Régence 
de Tunis, Gauek1er reset alleasI some of the seat blocks, and examination of early photographs or 
theater. taken during Gauek1er's excavalion, shows lbal few if any of tbe blocks were in situ: A 
MERUN, «BAC.,I906, p. CXCVI. 
4 L CARTON, T. C. F. Carthage et le Tourisme en Tunisie, Boulogne-sur-Mer, 1919, p. 28; L 
CuroN, Pour visiter Carthage, Tunis, 1924, pp. 49-50. According lO Carton, only a single course 
of blocks was in situo 
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overall sbape of tbe modero cavea bear liUle relation to tbe ancient remains. 
Nevertbeless, in spite of tbe tbeater's poor state of preservation, it is possible 
to make a tentative reconstruction of its pIan (Fig. 1). Since one of tbe purposes 
of tbis article is to demonstrate tbe ways in which tbis pIan follows Vitruvius' 
rules for tbeater design, I will focus on those aspects of the reconstruction which 
are important in tbis context s. 
First, part of tbe aditus maximus on tbe east side of tbe cavea is preserved 
(Tav.II-IIIb) 6. Photographs taken during the excavation sbow that at the time 
of its discovery, tbe vault covering tbe aditus maximus was broken along its 
Fig. l - Author's reconstruction of the Carthage theater. 
S For additional information on tbe Carthage tbeater, see K. Ros, The Roman Thealer al 
Carthage: Reconstruction andDaling, «CEDAC», 14, lune 1994, pp. 26-32; J. FREED and K. Ros, 
Tunisian Amphoras 01 the Fourth Century A.C. Built into dre Roman Thealer al Carthage, 
«CEDAC», Il, lune 1990, pp. 19-23; G.-CH. PrCARD, Fouilles de Carthage Quillet 1967), «RAJ., 
1969, pp. 178-183; and G.-CH. PJCAJlDand M. BAJU..ON,Le IM4tre romoin de Carthage, «Histoire 
et arch~logie dc )' Afrique du Nord: aCles du Ve CoJJoque internationa) riuni dans le cadre du lISe 
CongRs national des Soci~I~ savanles (Avignon, 9-13 avrill990),., Paris, 1992, pp. 11-27. 
• Tbe aditus maximi are the vaulted entrance tunnels of a Roman theater whicb pass beneatb 
opposite sides of tbe ca~ and open onto tbe orchestra. Tbe terminology used in this artiele for 
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axis, detached from its side walls, and listing towards the south (Tav. IV). 
Ratber than attempting to restore tbe vauIt to its originaI position, Gauckler 
cbose to consolidate it as it bad been found. He spanned tbe gap between the 
two pieces of the vault witb concrete and built up the side walls of tbe 
passageway until they supported the displaced vault. Parts of these ancient side 
walls, built of large ashlar blocks, are stili visible below tbe modem additions. 
These walls are very important because they allow us to establish tbe line of tbe 
ancient passageway and its relationsbip to the stage. 
A pIan ofthe tbeater drawn in 1967 (Fig. 2) seems to indicate (by dotted 
lines) that the walls of tbe aditus maximus were set at opposing angles so that 
Fig. 2 • 1967 pIan of the Carthage theater with Vitruvius' method of theater design 
superimposed. (After C. Perron, courtesy G. Picard). 
tbe parts of a Romao theater follows that set out by F. SEAR, ne theJztre al LqJlis Magna and the 
developmmr 01 Roman theJztre design, review or Il teatro augusteo di Leptis Magna. Scavo e 
restauro(1937-1951),byOiacomoCaputo,io-JoumalofRomanArchaeologylt,3,1990,pp.377-
378, figs. 1 and 2. 
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the passageway narrowed ratber dramatical1y as it approacbed the orchestra. 
Such an arrangement is, to my knowledge, completely unprecedented and 
therefore very unlikely. In tbe majority of Roman tbeaters, tbe walls of eacb 
aditus maximus are parallel to each otber and to tbe lengtb of tbe stage. Tbere 
are, however, some theaters in wbicb tbe wall of tbe aditus maximus whicb is 
further from the stage is at an angle to the line of tbe stage 7. In these theaters, 
the opposi te wall of the aditus maximus corridor remains parallel to tbe line of 
the stage, which it adjoins. This seems to be the arrangement at tbe Carthage 
theater. The rendering of the angle of the north wall of the aditus maximus on 
the 1967 pIan is probably correct. In support oftbis is the fact tbat the outer edge 
of the annular vault which comprises the innermost ring of the substructures of 
the cavea is preserved immediately in front of the eastern aditus maximus, and 
it has the same angle as the adjacent aditus maximus wall (Fig. 2). (The side of 
the cavea now steps back from the Hne of the aditus maximus because the ashlar 
masonry which faced the substructures in front of the aditus maximus was 
robbed out before the theater was excavated.) 
or the south wall of the aditus maximus, only one block appears to be 
clearly in situ, and it is the westernmost block in the course below tbe one which 
is shown in the 1967 pian (Fig. 2, Tav. IIIb). Tbe ground level witbin tbe theater 
is higher today than in antiquity, and onIy the upper part of this block is 
currently visible. The inner edge of the block seems to be aHgned witb the 
diameter line of the orchestra semicirc1e (Fig. 2, Hne CD). This suggests that 
the south wall of the eastem aditus maximus was parallel to the stage, and not 
at an angle to it as tbe 1967 pIan suggests8 • 
. Parts of tbe podium wall at the base of the cavea are also preserved. Tbis 
wall served a dual purpose: it elevated the lowest tier of seats in order to give 
spectators a better view of tbe stage, and it provided tbem with a pIace to rest 
their feet. 1nto this podium wall was cut the lowest step of each of the staircases 
of the first maenianum. Tbe first step of three of these staircases is preserved, 
1 These include the theater of Marcellus in Rome and the lheaters al Bulla Regia, Tipasa, and 
Sabratha, ali in North Africa: A. CAI..u-BlNl, 11 teatro di Marcello. Forma e strutture, «Bollettino 
dci centro di studi per la storia dcll'architectura», 7,1953, fig. 18; A BESOIAourn, R. HANoUNE, 
Y. TlltBERT, Les ruinu de Bulla Regia, «Collection de l'École Française de Rome», 28, Rome, 
1977, p. 16, fig. 93; E. FRtzoULS, Le thédtre romain de Tipasa, «MEfRA,., 64,1952, p. 114, fig. 
2; and G. CAPuro, Il teatro di Sabratha e l'architettura teatrale africana, Monografie di 
archeologia libyca 6, Rome, 1959, pl. 71. 
• Gauckler's pIan ofthe theater (Fig. 3), which is inaccurate in many ways, misrepresents tbc 
location or tbe soutb waJl or each adioo maximus, tbe angle or the north watl, and tbc cndpoint of 
the corridor. 
Vilruvius and the Design ofthe Carlhage Theater 901 
at points E, F, and H (Fig. 2). Tbe position of I can be restored on the grounds 
of symmetry with E. (Tbe staircase which is visible approximately 2.2 m to the 
north ofpoint I on Figure 2 is an incorrect modern reconstruction). Tbe space 
between F and H is twice as wide as the other intervals. Staircases of Roman 
theaters are generally more or less equally spaced, so it seems very likely that 
the Carthage theater had a centraI staircase at point G. Thus in the lowest 
maen;anum, tbe theater had staircases at points E, F, G, H, and I. 
Gauckler's pIan, though frequent1y inaccurate, is the only one which 
depicts the stage area in detail (Fig. 3). Fortunately, early photographs exist 
which allow us to confirm many aspects of Gauckler's rendering of the stage. 
Its proscaen;um was articulated by the standard seri es of alternating semicircu-
lar and rectangular niches. Tbe two end niches contained stairways leading up 
from the orchestra to the stage. Of the back wall of the stage, the scaenae frons, 
only the lowest course ofblocks was preserved; the wall which is visible today 
has been built up on ancient foundations 9• It was of the indented type, 
articulated by tbree large, sernicircular apses. At the back of each apse was a 
raised door. A short flight of steps, flanked by low walls, led down from each 
of the tbree doors onto the stage. In most Roman theaters, direct1y in front of 
the scaenae {rons there was a colonnade which followed the contours of the 
wall and then stepped out in front of each door to accent its location. In larger 
theaters, the colonnade generally had three superimposed storeys of columns l0. 
Typically, the lowest storey of columns stood on a substantial podium wall Il. 
Thus it seerns strange that in Gauckler's pIan of the Carthage theater (Fig. 3), 
there is no indication of the presence of this podium walJ. An early photograph, 
taken during the excavation in January 1905, alIows us to correct Gauckler's 
puzzIing ornission (Tav. IV). Tbis photograph shows the southeast corner of the 
cavea and the eastern parts of the orchestra and stage. Because the structures 
in the photograph are sornewhat difficult to identify, I will describe them in 
some detail. At the left si de ofthe picture, the partially excavated eastern aditus 
maximus is visible. In the foreground, colurnn shafts and capitals litter the 
orchestra. Immediately behind, the front edge of the marble paving of the 
proscaenium niches can be clearly seen. Behind the proscaenium wall, the front 
part of the stage has been excavated down to the level of the substructures. 
9 Supra n.4. 
IO Thanks to its reconstruction, tbe tbeater at Sabratba offers a particularly clear exampJe of 
tbis arrangement: Ct.Puro, Il teatro di Sabratha, figs. 21,62, 73. 
1\ As, for exampJe, al Mérida (Fig. 5). 
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Fig. 3 - Gauckler's pian of the stage area of the Carthage theater. (Courtesy A. Ennabli). 
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Beyond tbis, just above tbe center of tbe photograph is visible tbe staircase at 
tbe rear of tbe east apse of tbe stage. The short spur wall flanking the right side 
of this staircase can also be seen; the left wall remained unexcavated at tbe time 
of tbe photograph. ImmediateIy to the right of tbe staircase is tbe curved wall 
of the apse. It appears to be extremely thick. I suggest tbat the front part of tbis 
wall served as tbe podium for the columns, while the back part supported the 
scaenae frons. There are a number of theaters, including the one at Sabratba, 
whicb share tbis arrangement12• If my interpretation of the pbotograph is 
correct, tben tbe front of tbe scaenae frons wall was located approximately one 
to two meters further back tban is indicated by Gauckler's and Picard's plans 
and by tbe modern restoration. 
AlI available evidence supports a date for tbe construction of tbe extant 
tbeater in tbe first balf of tbe second century A.D. The Corintbian column 
capitaIs wbicb I bave assigned to tbe tbeater's scaenae frons find tbeir closest 
paralleIs among capitaIs from Asia Minor ranging in date from tbe 90's A.D. 
tbrough tbe Antonine period 13. The cornice blocks share a number of stylistic 
similarities witb tbose in tbe Antonine Baths at Cartbage and seem to date lo 
the mid-second century on stylistic grounds l4• The form ofthe scaenaefrons, 
12 CAPtrro, Il teatro di Sabratha, pls. 62, 71, and 73. 
Il For more information, see K. Ros, The Carthage Theater: Reconstruction and Dating, 
«CEDAo., 14, June 1994, pp. 29-30. For a photograph of one ofthe Corintbian capitals from the 
scaenae from, see PICARD, BAIllON, Le thélJtre romain de Carthage, pp. 22-23, type A2, fig. 5. The 
eastern parallels for tbesc capitals include the Fountain of Domitian at Ephesus (92-93 AC.), tbe 
upper Gymnasium al Pergamum (Trajanic), the TempIe of Zeus at Aizanoi (Trajanic or Hadrianic), 
and tbe TempIe of Euromos in Caria (Antonine): A BAMMER, Elemente flavisch-trajanischer 
.... rchitelcturfassaden aus Ephesos, «Jahreshefte des Osterreichischcn archiologischcn Instituts in 
Wien., 52, 1978-80, p. 67, figs. 4 and Il; W.-D. HEn.J.mn:R, Korinlhis~ Normallrllpitelk, 
«MDAI(R)-Erginzungsheft., 16, Heidelberg, 1970, pp. 92-93 and pl. 36.2, pp. 101-103 and pl. 
36.3, and p. 104 and pl. 38.1. 
A group of composite capitals which also belongs lO tbe scaenae frons of tbe Carthage theater 
finds a dose stylistic parallel in a Corintbian capitai from tbe Cartbage Circus, databJe to ca. 110-
160 AD. For a pbotograph of one of the composite capitals from tbe theater, see P1CAJlD, BAIllON, 
Le thélJtre romain de Carthage, p. 23, fig. 6. For the Corinthian capitaI from tbe Circus, see N. 
NORMAN, TheArchitecture olthe Circus in Light 01 the 1982 Season, in The Circu.s and a ByzantiM 
Cemaery al Carthllge, ed. J. HUMPHJlEY, Ann Albor, 1988, pp. 40-43, cal no. 13, figs. 24-26. 
14 For photographs of tbe three cornices from the scaenae frons, see PlCARD, DAIllON, Ù 
th6Jtre romain de Carthage, pp. 24-25, figs. 8-10. The form of tbc egg-and-dart moldings suggests 
a date for tbesc cornices towards the middle of the second century AD: P. GROS, Entablements 
modillonnaires d'Afrique au Ir s. apro J.-C. (à propos de /o col7lick des temples du lorum de 
Rougga), «MDAI(R)., 85, 1978, p. 468. Although tbe theater cornices are somewhat simpler 
tban those in tbe Antonine Daths, the decoration of specific moldings is styJisticaJly very similar. 
For example, tbe notched leaves of tbe shear-shaped leaf-and-dart, dccorated witb long. paraUel 
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with its three curved apses, was probably not invented until the late first century 
A.D. and was certainly more common in the second1.5. The extensive use of 
imported Proeonnesian marble for tbe seat blocks and the paving of tbe 
orchestra also suggests a date for the tbeater no earlier tban tbe second century 
A.D16. Specifie teehniques used in the construetion of the vaulted concrete 
substruetures of the cavea are paralleled in otber publie buildings of Antonine 
date at Carthage 17• And mention ofthe Carthage theater in Apuleius' Florida 
provides a definite terminus ante quem of tbe 160's A.D. 18 
Having established tbe date of the extant theater and the important features 
of its pIan, Iet us consider the relationsbip of Cartbage tbeater to tbe ideai theater 
as deseribed by Vitruvius, whose treatise on arehiteeture appeared between 27 
and 23 B.C. One ofthe most interesting things about the Carthage theater is that 
its pIan is extremely Vitruvian, a surprising feature in a theater built in the 
seeond eentury A.D. 
In Book Five of bis De Architectura, Vitruvius outlines a method for 
planning a Roman tbeater based on geometrie relationsbips. He begins by 
drawing a circle (Fig. 4) into whieh are inseribed four equilaterai triangIes, so 
tbat tbe points of tbe triangles are al1 evenIy spaced along tbe edge of the circle. 
A diameter Hne drawn between points C and D separates tbe orchestra from the 
stage. The aditus maximi are on tbe cavea side of line CD and tbe cavea does 
chisel marles (PJCARD. BAlUON. fig. lO). find dose parallels in carved leaf decoration from the 
Antonine Baths (A. Umrn, Carthage. Utique. Études d' architecture et d'urbanisme. Paris. 1968, 
photo42). 
15 F. SEAR, The Ihealre al Leptis Magna and the development 01 Roman theatre design. pp. 
379-380. 
16 J. WARD PEIucINs. Tripolitania and the Marble Trade. «JRSIt. 41. 1951, pp. 89-104, 
especially pp. 89 and 95. 
11 Thcse include thc use of "voussoir stoncs" and "false bricles". Voussoir stones are 
aggregate stones within the concrete set on end like the voussoirs of a cut stone vault. These also 
occur at tbc Carthage Amphitheater and the Antonine Baths: D. BoMOARDNElt. The Carthage 
Amphitheater: A Reappraisa~ «AlA •• 93.1989. p. 96; A.lhINE, Carthage. Utique, p. 34 fig. 15. 
photos 8 and 18. False bricles are stone blocles cut to the standard dimensions of Roman bricks. 
These are found at Carthage in tbc Antonine Baths and in tbc substructures of tbc Antonine Basilica 
on tbc Byrsa Hill: PlCARD. BAlUON. Le th~dtre romain de Carthage, p. 20; A. lhINE, La thermes 
d 'Antonin à Carthage, Tunis, 1%9. p. 30; P. GROS. Byrsa III. Rapport sur les campagnes de louilles 
de 19n à 1980: La basilique orientale et ses abords, «Collection de l'École Française de Rome •• 
41, Rome. 1985. pp. 34-35 and fig. 28. 
11 Apuleius, Florida 18; H. BUTLEJt, introductioo to The Apologia and Florida 01 ApuleÙlS 01 
Madaura.Oxford. 1909. pp. 10-11; U. CAuATFllO.Apuleio mori nel 163-164? «Giornale Ita-
liano di Filologia •• 16. 1963. pp. 97-110. 
Tavola I 
Tavola II 
a - The north wall ofthe eastern aditus maximus. Only 
the two lowest courses of blocks are in situo 
b - The south wall ofthe eastern aditus maximus. Only 
the lowest block (partially hidden by electrical cords) 
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Fig. 4 -Tbe ideaI Vitruvian theater. (From « Vitruvius. The Ten Books onArchitecture-;., 
trans. M.H. MORGAN, New York, 1960, p. 147). 
not exceed a semicirc1e. Tbe seven points on the cavea side of the semicirc1e, 
including the two by which the dividing line was defined (points C, E, F, G, H, 
I, and D), indicate the positions of seven stairways dividing the first maenianum 
into six wedge-shaped cunei. But because the lowest rows of seats at each side 
of the cavea are removed for the aditus maximi, the bottom of the cavea is less 
than a full semicircle. Thus the staircases at C and D cannot extend down to the 
base of the cavea, and cunei 1 and 6 are narrower than cunei 2-5. Line CD also 
indicates the position of the front wall of the stage. The location of the scaenae 
/rons is determined by the side of one of tbe four inscribed triangles (AB). Tbe 
position of the centrai door is indicated by point K, while points L and M serve 
to locate the lateral doors 19. 
Because it is not possible to point to theaters which adhere to ali of 
Vitruvius' rules, be bas been accused of making his system up, or perbaps of 
deriving it from Greek metbods of theater design. But an article by Frank Sear 
19 Vitruvius, De Architectura 5.6.1-3. 
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has shown that while no extant theater is perfect1y Vitruvian, tbe plans of 
several centraI Italian tbeaters of the late first century B.C. suggest the 
possibility that Vitruvius' metbod of planning might bave been based on theater 
designs which were current at tbat time 20• 
From tbe later Augustan period onward, bowever, most tbeaters were built 
with tbe position of tbe aditus maximi shifted so tbat tbey eitber straddled line 
CD or lay completely on the stage side of it (Fig. 5). Witb tbe aditus maximi 
encroaching on tbe space which bad been reserved for tbe stage, architects 
could no longer locate tbe scaenae frons on Hne AB, as tbis would bave resulted 
in a very narrow stage. As a consequence, tbe scaenae frons was moved back, 
generally to the edge of tbe orchestra circle. Points L and M, by wbicb Vitruvius 
recommended locating tbe lateral doors, were too closely spaced for tbese new 
wider stages, so later architects found their positions by projecting points A and 
Fig. 5 - The design of the Mérida theater (From F. SEAR, Vitruvius and Roman Theater 
Design, «AJA~, 94, 1990, p. 254, fig. 6). 
31 F. SEAR, Vilrul'ius and Roman Theater Design, «AJAJ., 94, 1990, pp. 249-252. 
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B onto the scaenae /rons. Vitruvius advised locating the seven staircases ofthe 
first maenianum on the points of the triangles C-I. But this arrangement meant 
tbat the outside cunei were smaller than the inner ones. Arehiteets clearly did 
not like these uneven cunei, because they frequently shifted the staircases 
iDward slight1y to make them more equal in size 21. 
H is therefore surprising to find the arehiteet ofthe Carthage theater, whieh 
was built in the first half of the second century, deviating in several respeets 
from the contemporary praetices of theater design outlined above in favor of a 
strieter adherence to the rules as they were originally set out by Vitruvius more 
tban a century before. The following are the Vitruvian features of tbe Carthage 
tbeater: 
1. The cavea did not exceed a semicircle, the passageways of the aditus 
maximi lay wholly on the cavea side of line CD, and the front wall of the stage 
fay immediately on the opposite side of CD (Fig. 2). 
2. The lowest maenianum was divided into the requisite six cunei by 
stairways located on at least five, and possibly a11 seven, oftbe Vitruvian points 
(Figs. 1 and 2)22. What is significant here is not that the arehiteet clearly knew 
tbe Vitruvian points, but rather that having found them, he did not then shift the 
positions of tbe staircases like his eontemporaries, in order to make the cunei 
more equal in size. This is even more surprising as it is precisely in tbeaters like 
tbe one at Carthage, where the aditus maximi are on the cavea si de of CD, that 
tbe disparity between the width of the outer two and inner four cunei is most 
pronounced. 
3. The scaenae /rons wall was loeated at or near Hne AB (Fig. 2). If the 
existing restoration of the scaenae /rons wall is correet, then the scaenae /rons 
lies just in front of line AB. But I argued earHer that tbe front of this wall 
probably served as the podium for the colonnade and that the scaenae frons wall 
was located perhaps two meters behind it, whieh places it on or very near to Hne 
21 SEAR, Vitruvius and Roman Theater Design, pp. 252-255, 257-258. 
:Il In his translation of Vitruvius, Morgan offers an ilIustration oC bis conception oC an ideai 
Vitruvian tbeatcr which bas becorne standard (see rny fig. 4): Vitruvius, The Ten BooIcs on 
Archilecture, trans. M. H. MOROAN, Cambridge, MA. 1914, reprint New York, 1960, p. 147. Morgan 
shows tbe lower part of staircases C and D sbifted inward to the edge oC the cavea alongside tbc 
aditus maximi ratber than simply omitted. Vitruvius mentions no 5uch displacernent and whether 
Morgan is justified in indicating one is debatable. There was defmitely no displacernent oC staircases 
C and D at Cartbage: the first block of tbe podiurn wall at the west side of tbe cavea is preserved in 
silu and tbere is no evidence for the existence of a step. Morgan also does noI show tribunalUz above 
tbc odiIus maximi, altbough Vitruvius called for tbern (De Architectura 5.6.7). Whether tbe 
Carthage theater had staircases aligned with C and D above tbc level of the adibls maximi and 
tribunalUz cannot be detcrmined, since no remains of tbe tbeatcr are preserved in these area5. 
908 KarenE.Ros 
AB (Fig. 1). Points L and M were too c10se together to be used to locate the 
lateral doors, so tbe architect used the next two Vitruvian points, A and B. 
As far as I know, no theater built after tbe Augustan period has even two 
of tbe tbree Vitruvian features exhibited by the Cartbage tbeater (namely the 
aditus maximi on tbe cavea side of line CD, staircases at the Vitruvian points, 
and tbe scaenae frons at or near AB). How did the Carthage arcbitect leam 
about the originai Vitruvian rules for tbeater planning, wbicb differed at severa} 
key points from tbe system in common use during the Empire? He might, of 
course, bave possessed a copy ofVitruvius' DeArchitectura. We do not know 
how widely available tbis treatise was to arcbitects of tbe second century in 
North Africa. He could also bave been using an actual tbeater as a model. 
Rome's three permanent theaters, aH ofwbicb were originaHy built in tbe first 
century B.C., come immediately to mind. But the depiction of tbe Theater of 
Pompey on tbe Severan marble pian from tbe early tbird century A.D. shows 
tbe scaenae frons at the rim of the orchestra, not on line AB, while the aditus 
maximi are on the stage si de of COn. Clearly tbis phase of the Theater of 
Pompey could not bave inspired tbe arcbitect of tbe Cartbage tbeater in his 
departures from contemporary practice. The date of tbis reconstruction of the 
Theater of Pompey is tbought by some to be second century, but wbetber it 
predates tbe construction of tbe Cartbage tbeater is unknown 24. Since very little 
is known about tbe previous pbase of tbe tbeater, tbe question of wbether il 
could bave inspired tbe Carthage arcbitect must remain unresolved. At the 
Theater ofMarcellus, tbe aditus maximi are on tbe cavea side. But tbe staircases 
of tbe lowest maenianum, thougb seven in number, created eigbt cunei, and 
tbus are not in tbe correct Vitruvian positions 2S. About tbe pian of Rome' s tbird 
tbeater, the Theater of Balbus, littIe is known26• 
It is a1so possible tbat the Carthage arcbitect might have been influenced 
23 E. NASIt, Pielorial Dietionary 01 Andenl Rome. 2nd ed., voI. 2, London, 1968, p. 425, fig. 
1218. 
,. C. CoURTOIS, Étude architeeturale du batCment de seène, «Revue des arcbéologues ct 
bistoriens d'art de Louvain», 19, 1986, pp. 72-73. Sear tbinlcs it might be Antonine or Severan: 
SEAR, VitrUVius and Roman TMater Design, p. 251. Two inscriptions found at tbe Theater of 
Pompey refer to aprocuraloroperis theatri ofthe years 209-211 A.D., suggesting tbat some sort 
of restorations were carried out under Septimius Severus: S.B. PtATNER., T. AsIIBY, A Topographi· 
cal Dictionary 01 Andenl Rome, London, 1929, p. 517. 
%5 A. CALzA-BINI. l/teatro di Marcel/o. Forma e slrultuTe, figs. 18 and 21; cf. E. NASlf, 
Pielorial Diclionary 01 Aneienl Rome, fig. 1214. 
16 E. NASH, PictorilJl Dictionary of Andent Rome. pp. 414-417; PLATNER., AsoY,A Topo-
graphical Dictionary 01 Andenl Rome, p. 513. 
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by the pIan of an earlier theater at Carthage itself. If so, the earHer theater was 
most probably built prior to the late Augustan period, when most architects 
began shifting the aditus maximi and the scaenae frons and altering the spacing 
of the staircases. 
At Carthage, there are no traces of an earlier theater on the site of the 
extant second-century building. Nevertheless, there is a variety of other 
evidence which supports the theory that Carthage might have had a permanent 
theater as early as the time of Augustus. One of these is the date of the Car-
thage amphitheater. In his book on amphitheaters, Golvin has argued convin-
cingIy that the initial construction of a permanent amphitheater at Carthage 
should date to the Augustan or Julio-Claudian periods27• In most Roman cities 
where the dates of construction ofboth the theater and amphitheater are known, 
the theater was built first 28• The fact that Carthage had a permanent amphithe-
ater as early as the Augustan or Julio-Claudian period is, therefore, a strong 
argument for the existence of an Augustan theater. 
Moreover, several other North African cities had permanent theaters by 
the beginning of the first century A.D. Utica, the capitai of the province from 
146 to ca. 40 B.C., had a theater as early as 49 B.C29. At Caesarea, the Roman 
dient king Juba II built a theater about 13-10 B.C., probably at the suggestion 
of Augustus 30• And at Leptis Magna, private citizens were able to finance the 
construction of a permanent stone theater in 1-2 A.DlI. 
The Roman colony of Carthage was founded in 44 B.C. In about 40 B.C., 
it became the capitai of tbe province of Africa 32. In 29 B.C., at the instigation 
of Augustus, a new group of three thousand colonists, probably veterans, was 
21 J.-CL. GoLVTN, L'amphithét1tre romain. Essai sur la théorisation de sa forme el de ses 
fonctions,Paris, 1988,pp. 122-123, 140-148,199. 
2S GoLVIN, L 'amphithét1tre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions, 
409-411. 
19 A terminus ante quem of 49 B.C. is provided for one of Utica's two theaters by its mention 
in Caesar'sBellum Civile 2.25. Little information is available abouteither building: J . ..c. UotAUX, 
Thélltres el amphilhélltres d'Afrique proconsulaire, Aix-eo-Provence, 1979, pp. 149-152. 
)O The dating of the theater al Caesarea (Cherchel) is based 00 the style of its comices and 
capitals: G. CH. PICARD, La date du thélllre de Cherchel et les débuts de l'archilecture thh2trale 
dans les provinces romaines d'Occidenl, «CRAI .. , 1975, pp. 386-397; P. PENsABENE, Les Chapi-
teaux de Cherchel. Étude de la décoration archileclonique, «Bullelin d'archéologie algerienne .. , 
suppl. 3, A1ger, 1982, nos. 48-49, 51-54, 62. 
II IRTrip. 321-323; G. CAPuro, Illealro augusteo di Leplis Magno. Scavo e restauro (1937-
1951), Mooografie di archeologia libyca 3, Rome, 1987, pp. 24-28. 
J2 M. u Gu.y, Les premiers temps de Carthage rOf1Uline: pour une révision cles dates, 
«BC1nI., 19, 1983,pp.236-243. 
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sent out to Carthage 33. That Augustus was a great builder of theaters is well 
known. He erected the Theater of Marcellus in Rome 34. His lieutenant Agrippa 
built theaters at Ostia and Mérida, tbe latter in connection with tbe founding of 
a veterans' colony tbere 3S.1t seems likely that Augustus also paid for a number 
of theaters in the south of France, including those at Fréjus and Arles 36. Herod, 
a Roman client-king like Juba II, endowed his capitaI, Jerusalem, witb a new 
theater, quite possibly at the urging of Augustus, wbo clearly considered the 
theater a means of promoting Roman culture37• And because theaters were 
places where large numbers of people from ali classes of society assembled on 
a regular basi s, tbey were prime locations for the erection of "official" 
sculpture: statues of the emperors and their families as well as prominent local 
citizens were customarily displayed there 38• It tberefore seems very likely that 
Augustus might have celebrated the refounding of Carthage in 29 B.C. by 
endowing the city with a theater. 
A few years later, Virgil described how Aeneas, landing at Cartbage, went 
up onto the Byrsa Hill and looked down onto tbe city below. Among the 
buildings he saw was a theater under construction 39. Punic Cartbage almost 
certainly had no tbeater.1t is generally accepted that theAeneid is full ofveiled 
references to contemporary events. Therefore it seems very plausible that 
Virgil was in fact alluding to a new theater even then under construction at 
Carthage and financed by his own patron and friend, Augustus. 
lllll GUY, Les prem;ers lemps de Carthage roma;ne: pour une révision des dates, pp. 
239-240. 
:M NASH, Pictorial D;ctiofUJry 01 Andent Rome, p. 418. 
15 J.R. MWDA, E/teatro romano de Mérida, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos .. , 
3rd ser., 32, 1915, pp. 24-25; M. Fuats, Untersuchungen ZJlT Ausstattung riJmischer Thealer in 
Italien unti in den Westprovinzen des Imperium Romanum, Maioz am Rhein, 1987, p. 159; G. 
CAl.zA, l/teatro romono di Ostili, Rome, n.d., p. lO. 
li A. GRENlEJl, Manuel d'archéologie Gal'o-Romaine voI. 3.2, Paris, 1958, pp. 741, 753. 
17 Josephus, Antiquitates Judaicae 15.8.1. 
31 On the typical dccoration of a Roman theater, see FuOIS, UntersucJwngen ZJlT Ausstattung 
romisdrer Theater in ltalien UNi in den Westprovinzen des Imperium Romanum. 
)9 Virgil, Aeneid 1.427-429. 
Roger Hanoune 
Un dessin d' architecture au théatre de Bulla Regia (Tunisie) 
Le théatre de Bulla Regia (Tav. I) présente quelques particularités de 
cons-truction qui iIIustrent certains procédés des techniciens antiques du 
batiment dans celte ville moyenne de la province d' Mrique proconsulaire, qui 
est par ailleurs si connue pour l' originalité et la hardiesse de ses maisons privées 
à étage souterrain. 
D'un diamètre de 60 m environ, cet édifice attribué à la fin du Ile siècJe 
s'insère sans peine dans la série des petits théatres de Tunisie l: seuI est 
particulièrement originaI le dispositif de l'ambulacre du rez-de-chaussée dans 
lequel pénètre la rue ouest -est qui vient des thermes de [u/ia M emmia. (Tav. II). 
Le batiment est encore largement inédit mais il a déjà été mentionné pour un 
détail de construction intéressant: en effe t l' emprise de la file de piliers 
extérieurs de cette galerie a été dessinée en pIan, au moyen d'un tracé incisé, 
sur les blocs de fondation 2• C'est un autre détail de ce genre qui est ici présenté. 
Au rez-de-chaussée du théatre à l' ouest, se trouve une petite salle (Fig. 1) 
qui fai t partie de la substruction de la cavea; cet espace légèrement courbe 
mesure à l'intérieur 11,50 m de longueur environ sur 2 de largeur seulement, 
et il ouvre par une porte sur la galeri e qui vient d' etre mentionnée (son extrémité 
sud donne aussi par une baie sur la parodos ouest). Au fond de cette salle, au 
nord, sur une hauteur d' environ 2 m et sur une longueur de 3 m, on peut observer 
des traces d'incisions conservées dans le mortier qui recouvrait le mur est, 
édifié en rnrellons et piles de grand appare il (Tav. III et Fig. 2). Ce tracé est 
pratiqué sans repentirs dans le mortier frais: les droites sont visiblement tracées 
à la règle et les courbes avec une pointe tenue fermement au bout d'une corde 
(le trou marquant le centre du cercJe est lui-meme visible au bas du mur). 
I On peut se reporter à A BESOIAOOOf, R. HANouNE, Y. TtreBERT, Us ruines de Bul14 Regia, 
Rome, &:aIe Française de Rome, 19n, p. 93-100, et à J.-CL. LAOtAUX, Thi4tres et amphiIM4tres 
d'Afrique proconsu14ire, Aix-en-Provence, Édisud, s. d., p. 42-46; OD peUl ajouler R. HANouNE, 
Bul14 Regia: bib/iographie raisonnée, dans RecJrerches archiologiquD franco-tunisit!1lMS à 
Bu/14 Regia, I, l, Rome, &:aIe française de Rome, 1983, p. 33-34, et F. BARAnE. N. DuvAL, Us 
TIlines d'Ammaedara-Hafdra, Tunis, STO, 1974, p. 37 el fig. 13. 
2 FR. R.u.OB, Das Groma-Nymphaeum im Legionslager von Lambaesis, «Rom. Milt.,., 86, 
1979, p. 377, pJ. 103, 1-3. 
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Fig. 1 - Pian du théAtre (G. HAwER, dans Les ruines de Bulla Regia, p. 96: la flèche 
indique l'emplacement des dessins). 
Apparait ainsi le dessin d'un are dont cinq c1aveaux sont encore visibles (le 
mieux conservé mesure en façade 0,79 m de hauteur sur 0,35 de largeur à la 
partie inférieure). Des lignes de construction sont aussi partiellement conser-
vées: le rayon vertical (2,08 m) et le rayon horizontal de gauche (encore visible 
sur 1,81 m), ainsi qu'une horizontale à 0,71 m (correspondant à deux c1aveaux) 
au-dessus de ce demier rayon (de meme, à 0,145 m à droite du rayon vertical, 
se trouve une petite trace d'une verticale). 
La première interprétation de ces tracés est qu'il pourrait s'agir des 
incisions préalables à la réalisation d'un décor peint représentant une architec-
ture. Mais celte hypothèse ne peut, semble-t-il, etre retenue. En effet il n'existe 
sur le mur aucune trace de peinture; le tracé a été effeetué sur un mortier 
grossier, bien différent du support d'une couche pieturale; enfin la salle est un 
espace secondaire assez obscur, qui ne semble pas avoir mérité une telle 
déeoration (il n'y en a pas trace non plus dans la salle symétrique à l'est de la 
galeri e ) et le manque de recul rend assez invraisemblable un décor aussi 
important, puisqu'il peut s'agir d'une représentation en grandeur réelle. 
Tavola I 
Tavola II 
Ambulacre (vue vers l'est). 
Tavola III 
Tavola IV 
Ambulacre (vue vers l'est). 
Un dessin d'archilecture au IMatre de Bulla Regia 
" 
111-0 
Fig. 2 • Relevé du dessin incisé. 
l I § 
o 
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Aussi il parait préférable d'opter pour l'interprétation qui voit dans ce 
tracé un dessin d'arehiteeture, une épure ou une étude technique préalable à la 
mise en piace d'un are réel, en latin une forma l. Dans ce cas, il faut remarquer 
que si l'on peut etre sensible à la fermeté de l'incision ou à )a perfection des 
J Sur le vocabulaire tecbnique du dessin d'architecture, on peut consulter, dans J'ouvrage u 
dessin d'archilecture dlJns les sociétb tUIIiques. "Cles du coll~ de Strasbourg, 26-28 janvier 
1984, Strasbourg, Université des sciences humaines, 1985, Jcs communications d'E. FJl~, 
Yll1'llve et le dessin d'architecture, (p. 213-229) et surtout de P. GJlOS, U r6le de la scaenographi4 
dlJns les projets architecturaux du débul de l'empire romoin (p. 231-253). 
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horizontales et de la verticale, on est en revanehe frappé par une certaine 
imprécision du dessin (ou du module): ainsi le rayon vertical incisé est long de 
2,08 m tandis que les rayons obliques, mesurés sur la paroi jusqu' à ehacun des 
claveaux, n'ont plus que 1,95 m en bas, puis 1,96, 1,95, 1,93, et 1,94 en 
remontant jusqu' à la verticale, ce qui pourrait correspondre à 6 pieds d'un peu plus 
d'une trentaine de centimètres (ou 6,5 pieds de 0,296 m), de meme que l'intervaIIe 
de 0,145 mentre Ies deux traits verticaux pourrait indiquer un demi pied. 
Certes cette imprécision et la faible dimension du trare conservé (sur 9 m2 
environ) font que ce document est bien modeste en comparaison des majestueux 
plans et dessins, incisés sur plus de 200 m2, qui ont été découverts par L. 
Haselberger au Didymeion4• Mais la liste n'est pas si grande des dessins 
d'exéeution ou des représentations moins teehniques, en grandeur réelle ou à 
une éehelle réduite: il s'agit en général de plans (ichnographia ou aedificiorum 
in areis descriptio, selon la définition de Vitruve I, 1, 4), comme le dessin de 
l'are de l'amphithéatre de Capoue, incisé à plat sur un dallageS; beaucoup plus 
rare est la représentation d'une voute en une sorte de perspective comme au 
théatre de Terracine (scaenographia, Vitr. I, 2,1)6; mais un dessin d'élévation 
(orthographia ou erecla fronlis imago, Vitr. I, 2, 2) comme eelui de Bulla Regia 
est lui aussi rarement attesté 7. 
Si done il s' agi t bien, au théatre de Bulla Regia, d'un dessin teehnique, son 
intéret parait résider, outre dans la rareté de ce genre de document, dans les deux 
points suivants: 
- il a été dessiné en grandeur réelle sur un support courbe et non pIan: on 
peut supposer que ce ehoix était justement motivé par le désir d' étudier le détail 
de la mise en reuvre d'un are sur pian courbe; 
- il semble possible de retrouver cet are réellement construit à proximité 
immédiate, non dans eeux de la galerie de façade dont la largeur est trop faible 
(2,40 m seulement), mais dans eelui qui surmonte la parodos (fav. IV), qui est 
eonstruit sur le meme are de cercle et dont la largeur est de l'ordre de 3,50 m: 
en ce cas, il s'agirait bien iei d'un dessin d'exécution fait sur le ehantier meme 
et sur un support de fortune. 
4 L. HASFl.BERoER.Aspdte der BauuicJuumgen VOtI DidymIl, «RA», 1991, 1, p. 99-114. 
S Voir par exemple RAxoB, art. ciII, p. 377, n. 8; ID., Opus e«menticium und me Fo/gen, 
«ROm. Mitt.,., 90, 1983, p. 367, n. 49 cl pl. 88,4. 
6 CL. KIlAUSE, dans CL. KIlAUSE (&l.), La prospettiva pittorieD (Atti dd COIWegnD, Ronua, 
1980), Rome, 1985, p. 131·133. 
, Mme M. De Vas a bien voulu me signaler un exemple comparable sur morticr blanc. dans 
un corridor de la maison d'Auguste sur le Palatin. 
Pierre Morizot 
L'emploi d' éléments "prefabriqués" 
comme technique africaine de construction 
Les architectes de l' Afrique antique ont souvent utilisé pour la construc-
tion de bassins de toutes dimensions une technique assez particulière. La 
margelle de ces bassins est constituée de plaques de calcaire posées de champ 
encastrées à leur base dans une pierre d'assise horizonta)e, voire dans le dalI age 
me me du bassin, et latéralement dans des piliers carrés placés à intervalles 
réguliers. 
A la rigueur, pour de tout petits bassins, l'on pouvait meme se passer de 
piliers, ainsi que le montre la fig. 2 ci-dessous. 
L'encastrement etait réalisé grace à des tenons longitudinaux s'insérant 
dans une rainure de meme dimension, horizontale ou verticale, selon qu'elle 
était creusée dans les pierres d'assise ou dans les piliers. L'étanchéité de 
l'ensemble était réalisée par un mortier hydraulique, don t il reste parfois des 
vestiges (fig. 3). 
Cette technique que les auteurs antiques, pourtant très soucieux des 
problèmes de conservation et de transport de l' eau, semblent ignorer I, est 
mentionnée ttès brièvement dans les ouvrages généraux sur l' architecture 
gréco-romaine 2 et c'est à l'occasion d'études particulières qu'elle est le plus 
souvent décrite; elle parait avoir trouvé un terrain de prédilection en Mrique et 
c'est à ce titre qu'elle mérite de figurer au programme de ce colloque. 
Elle est utilisée sur le continent africain pour la construction de mar-
gelles de toutes espèces: cuves d'huilerie, réserves d'eau pour l'usage 
domestique, aires de stock age des olives avant pressage 3, fontaines urbaines, 
telles que le nymphée de Tipasa 4, les fontaines de Djemila, de Mactar, de 
I VOD ne trouve aucune allUSiOD l celte tcchnique cbez Pline, Varmn ou Vitruve. 
2 ST. GsEu., MonutrlDfts antiqua de l'Algérie, T. Il, p. 34-35; J.-P. ADAM, La conslTUCtion 
ronuzUae, 2e~. 1987, p. 281-282 
) J. DlREBI'J'lf, Aquae ronumae, 1962, eD cile dc nombreaux excmplcs, p. 146 et 181: Vall~ 
dc l'Oucd el Arab; p. 220, Khencbela, piscine d'Aio Olabor; p. 300, Arris; 389, Merouana, p. 438 
Racbcd; PII. ÙM!AU, Une vallée agricole dan.s la NmtDICIul, -BC1lI», D.s. lO-li, 1974-1975, 
1978, p. 108; R.D. HrI'C1OO!Jt, ~ Kassrine ArduI~logical SIlI"Vt!}', appmdix, Oliw Press and 
Oliw Oil Production, par D. MAmNOLY, .A.A», 26,1990, p. 252. 
4 P. AIlf"EaT,u nyrnphéede TIpOSQ, ColL de l'Ecokfranço.isule ROIrU!. n. 16, Rome, 1974, 
p.25-27. 
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Fig. 1 - Margelle du réservoir de Chennaoura (elévation) 1,2,3,4, piliers. A, B, C, D, 
plaques. X, Y, Z, blocs d'assise. E, F, rebord de la margelle. 
Fig. 2 - Petit bassin à huile des environs de Resquil (vallée de Oued Guechtane (Aurès). 
Cliché J. Mermet. 
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Fig. 3 - Nymphée de Tipasa. PIan partiel par P. Aupert. 
Dougga.5, d 'Althiburos et de Su/etula, pour ne citer que celles-Ià; les chancels 
de plusieurs basiliques chrétiennes sont réalisés de la meme façon. Cette 
technique est également utilisée pour la construction de très grands réservoirs 
en plein air destinés à la consommation humaine ou à l'irrigation. En Numidie 
du Sud, c'est à la limite des régions dont la pluviométrie varie entre 400 et 
SOOmm qu' on rencontre de tels ouvrages, les bassins de Kasrou, dans les Monts 
de Batna 6, de Chennaoura, en amont de Tkout, dans la vallée de I 'Oued El Ksar, 
affluent de l'Qued el Abiod, et de Tamagra, dans la vallée de l'oued du meme 
nom qui est un affluent de l'Oued El Arab 7 (Fig. 4). 
Le premier d'entre eux est une piscine thermale de 32 m de long sur 24 m 
de large (fig. 5). Il recueille l'eau d'une source dont la température est de 20°. 
Le sol du bassin est surélevé sur tout le pourtour, de façon à réaliser une 
banquette de 2m 50 de large, permettant de descendre plus facilement dans la 
piscine ou de s'y baigner assiso Il est omé d'une mosaique bianche. (Fig. 6). 
Le réservoir de Chennaoura est remarquable par son état de conservation. 
Sans doute le doit-i1 au fait d'avoir été pendant des siècles et sans doute à 
plusieurs reprises comblé plus ou moins complètement par les alluvions qu 'y 
déposaient les torrents qui J'alimentent; c'est dans cet état que je l'avais vu en 
1941; aussi a-t-illongtemps échappé à la curiosité des archéologues et n'est-
il mentionné ni parGsell, ni par Birebent, bien qu'il consti tue la plus remarqua-
S J.-P. ADAM, ibidem, p. 281, en reproduit une exceJlcnte photographie. 
6 M. MOUNER VloUE,LebassindeKasrou, .. Ree. dc Constantine,., XXVIJI,1893,p. 41-43. 
7 J. BIREDENT, op. cito p. 146. 
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ble réalisation de la technique romaine dans l'Aurès. Ce n'est qu'au cours de 
la demière décennie qu'iI a été entièrement dégagé, opération qui a révélé ses 
importantes dimensions. Quand je suis revenu sur les lieux, il était entièrement 
vide (Fig. 7) et j' ai pu constater que sa profondeur avait été portée récemment 
de 2 m 50 à 3 m 30 par l' adjonction d'un mur en mrellons d' environ 80 cm. mais, 
en dessous, sur trois cOtés la margelle primitive, composée de piliers et de 
plaques altemés, était, à peu de choses près, intacte. Sur le 3° cOté, l' on avait 
utilisé, pratiquement telle quelle, une barre rocheuse natureIle, dont la décli-
vité limitait la contenance du bassin, mais permettait d'accéder au fond sans 
difficulté. En dehors de cette rampe naturelle le sol était dallé. 
Le 3° réservoir de ce type celui de Tamagra est plus grand encore: 80 m 
sur 30; toutefois, Birebent ne l'ajamais vu vide et sa description est de ce fait 
d'un intéret limité. 
C'est face à des ouvrages d'une pareille dimension, qui font appel à une 
technique à la fois très simple dans sa conception mais assez délicate à mettre 
en reuvre, que nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas là, une sorte de 
"préfabrication" de type industriel. Car, s'il semble, a priori, facile d'introduire 
~ ._-.- -~",..- .. -
Fig. 4 - LocaIisation des grands Uservoirs en relation avec la pluviométrie. 
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Fig. 5 - Bassin de Kasrou, vue d'ensemble par Moliner-Violle. 
Fig. 6 - Kasrou, détail de la banquette latérale et de l' émissaire. 
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Fig. 7 - Le grand réservoir de Chennaoura (cl. de l'Auteur). 
des plaques verticales dans des rainures horizontales et verticales, il faut 
cependant que tenons et rainures, entai11ées dans un caIcaire particulièrement 
dur, s 'emboitent les uns dans les autres avec beaucoup d'exactitude. 
La pose elle~meme devait etre assez délicate. 
L'on pourrait à la rigueur, imaginer que les piliers verticaux aient été mis 
en pIace à l'avance à intervalle régulier et que les tenons des plaques aient été 
ensuite introduites de haut en bas dans leur logement, grace à des moyens de 
levage, treuil et poulies que les anciens n'ignoraient pas 8 (Fig. 8). 
Mais compte tenu du poids des plaques, qui pouvaient peser une tonne 
ou davantage, il était à craindre qu'elles se coincent irrémédiablement, si leur 
verticalité n' était pas parfaite, ou qu' eli es se brisent en cas de descente brutale. 
Il est donc beaucoup plus vraisemblable que dalles et piliers aient été posés l'un 
après l ' autre, en amenant la plaque au bord de la rainure inférieure, et, après l ' y 
avoir introduite en la faisant glisser latéralement jusqu' à ce que son tenon 
prenne pIace dans la rainure verticale du pilier (Fig. 9). L'usage de rési-dus 
8 J.-P. AoAM, ibidem, p. 50-54. 
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Fig. 8 
d'huilerie, tels que l'amurca 9, dont on sait qu'elle servait au graissage des 
essieux l0, a pu faciliter ce glissement pierre sur pierre qui devait étre fort 
rugueux. Cet ingrédient ne devait pas étre rare dans cette région, où Jes huiJeries 
Fig. 9 - Hypothèse de mise en piace successive des piliers et des plaques (dessi n de R. 
Godon). 
9 L'amurca est le résidu de la décantation de l'huile, formé d'eau de végétation, d'huile et 
de moQts huileux (l.-P. BRUN, L 'oléiculture antique en Provence, .Revue archéologique de 
Naroonnaise .. , 15, 1986, p. 57. 
IO Caton,Agr. 98; Pline, N.H., XV, 33, cités par I.-P. BRUN,/bid. 
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étaient nombreuses. C'est seulement après celte manreuvre, qu'un deuxième 
pilier aurait été mis en pIace. 
A Chennaoura, les plaques ont en moyenne 2 m de haut sur Om80 à lm20 
de Iarge. Comme à Tipasa, leur épaisseur est d' environ 25 cm; compte tenu 
du fait que l'un des cotés, n'est pas bati, mais constitué par une barre rocheuse 
naturelle, de 80 à 100 plaques ont été nécessaires pour sa réalisation. A 
Tamagra,on devait acriver à un chiffre très supérieur. 
Notons que si une certaine rationalisation du travail était vraisemblable, 
l'on constate néanmoins, d'une plaque à l'autre et pourun meme ouvrage, des 
différences sensibles de largeur. Ce mode de construction supposait évidem-
ment l' existence à proximité du chantier de tailleurs de pierre habiles (ceux de 
Tipasa par exemple ont été capables de réaliser des plaques légèrement 
courbes),l1 et aussi de cacrières susceptibles de foumir le matériau adéquat. 
Ceci pourrait expliquer que les principaux réservoirs de ce type aient été 
construit dans le massif de l' Aurès ou dans ses abords immédiats, régions OÙ 
l'on trouve des stratifications naturelles facilitant l' extraction de roches aptes 
à etre débitées de la sorte. Quant aux riches cités d' Afrique, elles pouvaient sans 
doute se permettre, pour des travaux édilitaires de dimensions modestes, de 
faire venir ces dalles d'une certaine distance. 
Je suis reconnaissant aux participants au colloque de Carthage, et eD 
particulier à H. Baklouti, D. Mattingly et A. Rebourg, qui ont bien voulu 
répondre au questionnaire que je leur avais remis. Ces réponses ont contribué 
à me convaincre que eette teehnique était pratiquement inconnue hors d'Mri-
que. Des reeherehes plus approfondies devraieot permettre de délimiter plus 
strietemeot sa zone d'applicatioo. 
1\ P. AUPERT. op. cit. p. 27. 
Marcello Spanu 
L' opus reticulatum e mixtum nelle province asiatiche 
Scopo di questo contributo è offrire una rassegna delle attestazioni di opus 
reticulatum e mixtum nelle province asiatiche e analizzare, per quanto pos-
sibile, i motivi che resero possibile la diffusione di queste tecniche in un 
ambiente originariamente del tutto estraneo. 
Come è noto, la progressiva conquista del bacino mediterraneo da parte 
dei Romani consenti l'arrivo di un portato tecnologico come l'opus cae-
menticium 1 in regioni tradizionalmente legate all'uso di tecniche costruttive a 
secco, come l'opera quadrata e quella poligonale. Ancora oggi, comunque, la 
diffusione del cementizio in Oriente si può seguire con estrema difficoltà 
attraverso pochi esempi ben datati da scavi o da elementi epigrafici: in linea di 
massima le prime attestazioni significative si pongono tra l'età tardo-
repubblicana e l'età augustea2, con un notevole anticipo quindi rispetto al 
periodo in cui si registrò l'uso pressoché generalizzato del cementizio, ovvero 
il Il secolo d.C. In realtà, se queste sporadiche testimonianze danno un'idea su 
quando apparve per la prima volta il cementizio nel Mediterrano orientale, le 
nostre conoscenze rimangono ancora molto vaghe soprattutto per quanto 
riguarda i quesiti elementari su chi e perché introdusse questa tecnica, ovvero 
su come l'opus caementicium giunse nelle province asiatiche. 
Questi ultimi problemi sinora sono stati sottovalutati: in realtà, l'adozione 
di questa nuova tecnica risulta difficilmente spiegabile se non ipotizzando il 
l Sulle tecniche costruttive occidentali nel Mediterraneo orientale, in sintesi, v.I.B. WA.I.D-
PaooNs, Notes on Me Structure and Building Methods 01 Early Byzantine Architecture, in D. 
T AlBOT-RJCE (ed.), The Greal Pa/ace 01 Byzantine Emperors. S«Ond Report, Edinburgb 1958, pp. 
52-104; 1.B. WA.l.D-Pl!RKINS, The Archilecture 01 Roman Analolia: the ROmml Contribution, in 
Proceedings olthe Xth International Congress olClassicalArchaeology. Ankara-Iunir, 23 -3011XI 
1973, Ankara 1978, pp. 881-891; FR. W. DEIotMANN, Weslliclre Bautechnik Un ROmischen und 
Rhomi1ischen Osten, in «RM., 86, 1979, pp. 473-527; M. WAEUtENS, T'he Adoption 01 ROmml 
Building Technique.s in Me Architecture 01 Asio Minor, in S. MACIlEADY, F.H. THoMPSON (ed.), 
RomanArchilectun in theGredc World, London 1987, pp. 94-105; H. DoooE, "J'MArchiJ«tural 
Impact 01 Rome in the Easl, in M. HFlflO (ed.), Arcmlecture and Architectural Sculpture in the 
Roman Easl, Odord 1990, pp. 108-120. 
l Sulla antichitl dell'introduzione del cementizio cfr., come esemplificazione, il caso di 
Efeso: M. SPANtI, Considerazioni su/l'archiJettura di Efeso in elll augustea, in «Prospettiva., 52, 
1988, pp. 41-49. 
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diretto coinvolgimento di specializzate maestranze italiche. Infatti non è 
concepibile pensare alla costruzione di edifici in cementizio (anche modesti) 
da parte di operai che non avevano alcuna familiarità con questa tecnica e che 
d'altra parte erano abilissimi nelle costruzioni realizzate a blocchi. Oltre a 
evidenti differenze relative alla progettazione (dalle fondamenta alle coperture), 
l'organizzazione cantieristica e l'esecuzione delle varie fasi di strutture in 
cementizio (dal procedimento di ottenimento della malta ai necessari 
apprestamenti di carpenteria, alla messa in opera dei muri etc.) richiedevano 
una specializzazione tale che non si può pensare a una improvvisazione, a un 
repentino cambiamento di abitudini da parte di operai legati a tradizioni 
millenarie né tanto meno a un apprendimento "per sentito dire". 
Per questi motivi, la via più semplice per spiegare come l' opus cae-
menticium si sia diffuso nel Mediterrano è presupporre la presenza di maestranze 
"esportatrici" di questa tecnica costruttiva, alle quali si affiancarono di volta in 
volta operai locali che ne appresero i procedimenti di realizzazione. Se in altre 
aree dell'impero questo processo di trasmissione si svolse in modo del tutto 
naturale grazie alla deduzione di numerose colonie, per quanto riguarda le 
province orientali l'introduzione del cementizio deve essere avvenuta con 
modalità differenti, dal momento che in queste regioni non si registrarono 
cospicue migrazioni dali 'Italia. 
In assenza di dati storici e a causa della frammentarietà degli elementi 
archeologici disponibili, siamo ancora lontani dalla possibilità di delineare un 
quadro preciso della diffusione dell' opus caementicium in queste aree, ma si 
può trarre qualche indicazione da alcune testimonianze esemplificative. Tra 
queste, le sporadiche presenze di OpUS reticulatum e OpUS mixtum3 assumono 
in questo senso un valore particolare proprio per la loro natura di casi-limite. 
Infatti, nonostante il numero relativamente scarso di attestazioni, la presenza 
di queste tecniche appare molto significativa, specialmente se confrontata con 
quanto si può riscontrare in Italia. È stato infatti dimostrato" che l' OpUS re-
ticulatllm è limitato alle aree centro-meridionali della penisola, mentre l' opus 
mixtum sembra avere una diffusione ancor più ristretta, essendo concentrato di 
J Nelle definizioni opus reliculatum e opus mixtum si è seguita la "tradizionale" tipologia 
di Lugli (G. Luou, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 487-518), secondo cui con il nome 
convenzionale opus mixtum si indica la tecnica che prevede specchiature in reticolato con 
ricorsi e ammorsature in laterizio: nella letteratura scientifica anglosassone in alcuni casi tale 
differenziazione non viene usata, dando adito a confusioni soprattutto di ordine cronologico. 
4 V.M. TOREW, Innovazioni nelle tecniche edilizie romane tra iiI sec. a.c. e il l sec. 
d.C., in Tecnologia, economia e società nel mondo romano. Atti del Convegno di Como. 27-
29 settembre 1979, Como 1980, pp. 139-162. 
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fatto al Lazio e alla Campania e impiegato per lo più in opere di committenza 
imperiale. L'affermazione di queste tecniche (e in particolare deJJ'opus mix-
rum) in queste regioni fu dovuta, oltre alla naturale disponibilità di materiali 
idonei, alla razionale organizzazione del lavoro, articolato in fasi distinte 
(produzione in serie dei cubilia, trasporto dei materiali, realizzazione della 
malta, messa in opera etc.) con diversi livelli di specializzazione, secondo un 
criterio di produzione quasi "meccanizzato", ideale (se non necessario) per il 
compimento dei grandi progetti architettonici di Roma o comunque prossimi 
aJJ'area urbana. Per questi motivi, l'esecuzione di edifici realizzati con tali 
particolari tecniche sembra quasi impensabile se non ipotizzando la presenza 
SIRIA 
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di maestranze romane (o italiche) che riproposero in Asia il proprio modo di 
costruire. 
Per queste testimonianze "orientali", viene proposta solo una scheda 
sintetica dei singoli monumenti, rinviando per le descrizioni di dettaglio alla 
bibliografia riportata. In questa sede, inoltre, verrà preso in considerazione solo 
il dato macroscopico, senza soffermarsi su elementi relativi ad analisi 
particolareggiate, come la tenacità e la composizione della malta o la qualità di 
esecuzione del paramento. Questi aspetti meritano ovviamente studi specifici, 
ma in generale è noto che l' opus caementicium asiatico è di qualità decisamente 
inferiore e non paragonabile a quello laziale-campanos: tra le varie cause, una 
delle più determinanti fu senza dubbio la scarsa presenza di sabbie vulcaniche 
nella regione, sostituite nella realizzazione della malta da sabbie fluviali o di 
cava (se non marine), con notevoli conseguenze nelle varie fasi della presa. Per 
quanto riguarda l'aspetto esteriore del reticolato, spesso si può notare una 
maggiore irregolarità nella tessitura, ma anche in questo caso più che parlare 
di approssimazione o incertezza nell' esecuzione, la causa principale è da 
cercarsi nel materiale a disposizione: nella maggior parte delle cortine prese in 
esame i cubilia sono in pietra locale, per lo più calcarea, che difficilmente 
poteva essere tagliata in modo netto e regolare come le rocce tufacee vulca-
niche dell' area tirrenica. 
OPERA RETI COLATA 
1. Jericho, Tulul Abu El-Alayik (Giudea): Palazzo d'Inverno di Erode (15 a.C. ca.). 
Nel periodo erodiano il sito fu interessato da una radicale trasformazione: il 
palazzo preesistente di età asmonea fu ingrandito occupando le due rive dello Wadi Qelt 
e ad esso furono aggiunti nuovi corpi di fabbrica 6. Secondo gli studi più recenti, l'ultima 
fase del nuovo complesso architettonico fu realizzata utilizzando contemporaneamente 
5 Per osservazioni sulle malte asiatiche di età imperiale, v. la bibliografia riportata a 
nota l. 
6 J.L. KEt.so, D.C. BARAMKJ, Excavalions al New Teslamenl Jericho and Khir~t En-
Nitla [Annual ofthe American SchoolsofOriental Research, XXIX-XXX], New Haven 1955 
(v. pl. 4-8); E. NETlI!R, The Hasmonean and Herodian Winter Pa/aces at Jericho, «Israel 
Exploration Joumal-, 25, 1975, pp. 89-100 (v. fig. 8; lO); E. NETlI!R, The Winler Palaces 01 
the Judean Kings at Jericho atthe End olthe Second Tempie Period, in «BASOR-, 228, 1977, 
pp. 1-13 (v. fig. 12); E. NETlI!R, Architecture in Palaestina prior to and during the Days 01 
Herod the Great, in Atten des XI/I. InternationlJ/en Kongresses fùr Klassische Arch4ologie. 
Ber/in 1988, Berlin 1990, pp. 37-50. 
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sia la tecnica locale in mattoni crudi sia l'opera cementizia con paramento in reticolato '. 
Quest'ultima compare in modo quasi esclusivo negli edifici più originali del complesso, 
tra cui l'impianto termale dell' ala Nord e l'edificio isolato sulla collina artificiale a Sud, 
di uso incerto (padiglione?), entrambi comunque di concezione architettonica romana. 
Il dato più significativo è in ogni caso la tecnica costruttiva, che rinvia a 
maestranze romane: è pertanto più che plausibile l'ipotesi, già avanzata in merito Il, di 
una partecipazione di operai e architetti inviati da Agrippa, che del resto visitò la regione 
nel 15 a.C. 
2. Gerusalemme (Giudea): edificio presso la Porta di Damasco (fine l sec. a.C.). 
A Gerusalemme, presso la Porta di Damasco, nel 1977 è stato indagato un edificio 
a pianta circolare (diametro m. 30 circa), parzialmente noto da alcuni scavi condotti alla 
fine del secolo scorso 9. Sebbene la frammentarietà dei dati non consenta una completa 
comprensione del monumento, è stato appurato che esso era delimitato da un muro 
circolare all'interno del quale erano due muri concentrici. Tali strutture furono erette 
direttamente sul banco roccioso ed erano in opera cementizia con paramento in blocchi 
opportunamente lavorati, ad eccezione della parete interna del muro esterno, la quale era 
in opus reticulatum. 
L'articolazione del monumento e la sua ubicazione extraurbana fanno presumere 
che si tratti di un mausoleo di notevole importanza, costituito con tutta probabilità da un 
corridoio anulare e da una camera centrale. Riguardo all'attribuzione dell'edificio, è 
stata avanzata l'ipotesi che possa trattarsi della tomba di Erode menzionata dalle fonti 
letterarie l0, proposta che troverebbe conferma dai materiali di scavo e dall'impiego di 
opera reticolata. 
, V. NETZER, 1977 (op. ciI. a nota 6), p. 9. In tutte le edizioni concernenti il sito (v. nota 
6), si parla di presenza di OpUS quadratum in alcune parti delle strutture: si tratta in realtà dei 
consueti apprestamenti in blocchetti parallelepipcdi per gli angoli, utilizzati in tutte le 
costruzioni in opera reticolata. 
• V. NETZER, 1977 (op. cito a nota 6), p. 9; NETZER, 1990 (op. cito a nota 6), p. 45: l'ipotesi 
di una datazione delle strutture in reticolato leggermente più tarda (vale a dire sotto il regno 
di Erode Archelao: 4 a.C. - 6 d.C.) espressa in un primo momento (I.L. Ka..so, The First 
Campaign olExcavalion inNew TestamenlJericho, .BASOR,., 120, 1950, p. 19) si ~ rivelata 
inconsistente con la prosecuzione degli scavi. Riguardo ad Agrippa, Giuseppe Flavio (AntJ., 
16,2,1) riporta espressamente che durante )a sua permanenza in Giudea il luogotenente di 
Augusto visitò le città e gli edifici costruiti da Erode. Non si può comunque affermare con 
sicurezza se il Palazzo di Erode fosse stato completato prima del viaggio di Agrippa (come 
apparentemente sembra per alcune città menzionate) o se fu proprio a seguito di questa 
occasione che giunsero maestranze da))'Occidente. 
, E. NETZER, S. Bf14-AllIEH, Ronains 01 an opus reticuUltum Building inJ erusalma, in .I,rael 
Exploration Joumat,., 33, 1983, pp. 163-175 (con bibl. prec.). 
IO FL. 105., Beli. Jud., V.I08; V.507. 
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3. Antiochia sull'Oronte (Siria): acquedotto (metà del I sec. d.C.). 
La prima fase dell'acquedotto che dall'area di Daphne giunge ad Antiochia è 
costituita da una sostruzione piena con paramento in opera reticolata 11. La struttura è 
stata identificata con l'acquedotto realizzato dal prefetto (Èxopxoç) Saliano, inviato da 
Caligola per la ricostruzione della città, gravemente danneggiata dal terremoto del 37 
d.C. 12 
4. Samosata (Siria), mura urbane (età flavia). Tav. I a-b 
La fase più antica riscontrata nella cinta muraria di Samosata 13 è costituita da uno 
spesso muro in opera cementizia con paramento in opus reticulatum con cubi/ia di cm. 
9 per lato 14. Questo circuito murario (lungo km. 5) costituisce l'attestazione più estesa 
di reticulatum in Oriente, la cui realizzazione è da porre negli anni immediatamente 
successivi alla conquista romana di L. Caesennius Paetus nel 71-72 d.C. ad opera dei 
contingenti militari che furono stanziati nella città lS. 
5. Samosata (Siria), edifici sull'acropoli (età flavia). 
Una serie di sondaggi archeologici interessarono prima dell'apertura dell'invaso 
dell' Atatiirk Baraji la collina artificiale che costituì l'acropoli della città ellenistica e 
romana: in questa occasione gli scavi misero in luce alcuni ambienti realizzati in opera 
reticolata del tutto simile a quella impiegata nella prima fase delle mura urbane. In 
II D.N. WILBER, The Plateau olDaphne, in Antioch on-the-Orontes Il, Princeton 1938, 
pp. 49-56. 
12 MALALAS 243.10-21. È da ricordare che anche Giulio Cesare realizzò ad Antiochia un 
acquedotto, al fine di alimentare le terme da lui costruite sull'acropoli (MALALAS 216.21-
217.3): rimane comunque problematica la sua identificazione per l'incertezza del percorso 
(cfr. WILBER, 1938 [op. cit. a nota 11], p. 51 nota 6). 
13 V. A. TlRPAN, Samosala asagi sehir sur duvarlari, in IV Arastirma sonuçlari 
toplantisi. Ankara 26-30 Mayis 1986, Ankara 1987, pp. 188-201; A. TlRPAN, Roman Masonry 
Techniques at the Capitai 01 the Commagenian Kingdom, in D.H. FRENCH, C.S. LIGHFOOT 
(edd.), The Eastern Frontier 01 Roman Empire [BAR 553], Oxford 1989, voI. II, pp. 519-536, 
pl. 34.1-5. L'area di Samosata è oggi quasi completamente sommersa dalle acque dell' Atatiirk 
Baraji. 
14 In taluni punti del lato interno e in una torre il paramento è meno regolare, assimilabile 
a un opus quasi reticulatum. L'editore.(v. nota 13) ritiene che questi tratti siano comunque 
contestuali alle mura in opus reticulatum: il motivo di tale differenza sarebbe da ricondurre 
all'uso di materiali di scarto (cioè blocchetti tagliati male) per le parti interne. 
IS Per la conquista della città v. FL. Jos., Beli. Jud., VII.7.1-2. Responsabile della con-
quista della città fu la legione VI Ferrata, ma già nel 118 d.C. nella città fu stanziata la XVI 
Flavia Firma, forse presente nella regione già precedemente. 
Tavola I 
a - Mura urbane di Samosata (n. 4): Porta dell'Eufrate. Veduta generale. (Foto: Centro 
Documentazione Storia dell' Arte Bizantina. Università degli Studi "La Sapienza" -
Roma). 
b - Mura urbane di Samosata (n. 4): 
Porta dell'Eufrate. Particolare. (Foto: 
Centro Documentazione Storia del-
l'Arte Bizantina. Università degli Stu-
di "La Sapienza" - Roma). 
c - Antiochia sull'Oronte (n. 7): Tomba 
monumentale. Particolare mura tura. (da 
LAssus, 1934). 
Tavola II 
a - Elaiussa Sebaste (n. lO): terme. (Foto: M. Spanu). 
b - Elaiussa Sebaste (n. 10): terme. (Foto: M. Spanu). 
Tavola III 
a - Sivrihisar: cisterna presso la fortezza . Lato occidentale. (Foto: M. Spanu). 
a - Sivrihisar: cisterna presso la fortezza. Lato occidentale. (Foto: M. Spanu). 
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questo caso, la datazione all'età flavia suggerita per le mura è suffragata dal terminus 
post quem dato dalle strutture immediatamente precedenti, pertinenti a un palazzo 
ellenistico frequentato sino alla metà del I sec. d.C. 16. 
La privilegiata ubicazione topografica di questi vani in opus reticulatum, la loro 
sovrapposizione ai resti di un edificio cosi significativo e l'analogia costruttiva rendono 
molto plausibile l'ipotesi che essi costituissero parte di un importante complesso 
(palazzo del governatore?), realizzato con tutta probabilità dai legionari che eressero le 
mura. 
6. Sivrihisar (Cappadocia): torre d'avvistamento (?) (età flavia?). 
Sul colle Kulakli Tepe (noto anche come Gelin Tepe) dominante il villaggio di 
Sivrihisar (km. 3,5 a Sud-Est dalla cittadina di Giizelyurt) sono le rovine di alcuni edifici 
pertinenti a una fortezza rimasta in uso dall'età ellenistica sino al periodo bizantino 17. 
Sul lato meridionale del pianoro rimangono due edifici affiancati, conservati per 
un'altezza massima di circa m. 7, uno a pianta quasi quadrata (m. 6 x 6,20 circa), l'altro 
rettangolare (m. 11,50 x 6,60 circa). Le due strutture subirono numerosi rifacimenti (e 
probabilmente anche cambiamenti di destinazione d'uso): al momento sono riscontra-
bili almeno tre sovrapposizioni di murature differenti; quella mediana, visibile in 
sezione e nelle lacune del muro successivo, è in opus reticulatum con cubilia in calcare 
bianco di cm. 10-14 per lato. 
L'aspetto complessivo dei due edifici, connesso con la loro ubicazione, fa 
presumere che si tratti di una struttura eretta per scopi militari, quasi certamente una 
torre d'avvistamento per il controllo del territorio. La tecnica costruttiva impiegata in 
questa fase rimanda ovviamente all'epoca romana anche se, in assenza di dati certi 
provenienti da scavo, una precisa datazione rimane alquanto problematica. Dopo 
l'annessione avvenuta in età tiberiana, la Cappadocia rimase sino a Vespasiano una 
provincia retta da un procuratore 18, priva di contingenti legionari ai quali - vista la 
16 V. N. Ozooç, Samsat 1984 yil kazilari, in VII Kazi sonuç/ari top/amisi. Ankara 20-24 
Mayis 1985, Ankara 1986, pp. 221-227; lo., Samsat kazilari 1987, in «Belleten,., 52, 1988, pp. 
291-294; TIRPAN, 1989 (op. cito a nota 13), p. 520-523. 
17 Sulla fortezza di Sivrihisar v. FR. HIW, M. RES'TLE, Tabu/a 1m perii Byzantini. 2. 
Kappadokien [DenkschriftenWien, 149], Wien 1981, pp. 245-246; E. EQUINI SOINEIDER, 
C/assical Sites in Anatolia: 1993 Archaeological Survey in Cappadocia, in XII Arastirma 
sonuçlari toplantisi. Ankara 31 Mayis -3 Haziran 1994, Ankara 1995, p. 430. Il sito è stato 
indagato nel corso delle ricognizioni in Cappadocia dirette da E. Equini Schneider (che 
ringrazio per avermi consentito l'edizione di queste note), che saranno presto oggetto di una 
pubblicazione più estesa, alla quale si rinvia per una descrizione più dettagliata e per i problemi 
inerenti l'identificazione antica. 
18 Per l'assenza di legioni in Cappadocia sino a Vespasiano, v. TAC., Hist. Il.81; SUET., 
Vesp. 8.4; per il periodo precedente a riguardo della regione si parla soltanto di reclutamenti 
di auxilia locali (T AC.,Ann., XII.49; XV.6) a cui difficilmente si può ricondurre la costruzione 
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funzione della struttura - sembrerebbe logico attribuirne la costruzione. Escludendo 
dunque questo primo periodo, per la cronologia del restauro in opera reticolata degli 
edifici di Sivrihisar si deve supporre in un periodo più tardo. In questo senso, l'occasione 
più probabile sembra poter essere stata l'amministrazione di L. Caesennius Gal/us 
nell'80-82 d.C., che si adoperò (quasi certamente con l'ausilio delle legioni a sua 
disposizione) per la pavimentazione delle strade dell'Anatolia centrale, attività questa 
testimoniata da numerosi miliari 19 e alla quale fu molto probabilmente connessa la 
ristrutturazione dei punti strategici per il controllo del territorio, come la fortezza di 
Sivrihisar 20. 
7. Antiochia sul/'Oronte (Siria): tomba monumentale (II sec. d.C. l). Tav./,c 
In occasione di uno scavo di emergenza presso Antiochia, fu messo in luce un 
edificio rettangolare (m. 7,30 x 5,95), privo di aperture se non per una conduttura in 
terracotta 21. La struttura era costituita da murature in cementizio con paramenti in 
blocchetti troncopiramidali in calcare e blocchi parallelepipedi regolari di dimensioni 
maggiori, dello stesso materiale, posti in opera agli angoli. Sebbene il monumento 
presentasse riusi e rimaneggiamenti, le caratteristiche planimetriche e la sua ubicazione 
ne indicavano con certezza la funzione funeraria: in assenza di elementi datanti, sulla 
base del carattere "pagano" dell'edificio e degli elementi costruttivi, fu proposta una 
cronologia al II sec. d.C. 
È da segnalare come la cortina sia alquanto irregolare e si discosti dalle migliori 
realizzazioni in opera reticolata: sono del resto ben visibili due fasi di posa distinte, 
separate da una linea netta. A causa dell' aspetto insolito della cortina, ritenuto dovuto 
di edifici in opera reticolata. Per la condizione della Cappadocia come provincia retta da un 
procuratore, cfr. W.E. GWATKIN, Cappadocia as a Roman Procuratorial Province [Tbe 
University of Missouri Studies, V], Columbia 1930. 
19 Su L. Caesennius Gal/us, che vias provinciarum Galatiae Cappadociae Ponti Pisidiae 
Paphlagoniae Lycaoniae Armeniae minoris stravit, v. C.!.L. III, 318; 12218, 14184 e 
soprattutto i miliari della strada che da Bisanzio portava a Tarso, passando proprio nei pressi 
di Sivrihisar: D. FRENCH, Roman Roads and Milestones 01 Asia Minor 1. The Pilgrim's Road 
[BAR 105], Oxford 1981, p. 32 e nr. 38B, 390, 48C. È da segnalare per il periodo precedente 
la temporanea presenza di truppe romane in Cappadocia in due occasioni: la permanenza 
invernale degli ausiliari di Corbulone nel 60 d.C. (T Ac.,Ann, XIII.8) e delle legioni (111 Gallica 
e VI Ferrata) di L. Caesennius Paetus (TAC., Ann., XV.17) che comunque dovettero essere 
dislocati nella parte più orientale della provin~ia. 
20 A questo proposito è da ricordare che una delle ragioni dello stanziamento di legioni 
in Cappadocia in questo periodo furono le incursioni barbare nella regione (SUET., Vesp., 8.4). 
Si è ipotizzato (OWATKlN, 1930, [op.cit. a n. 18] pp. 57-60) che tali scorrerie fossero limitate 
all'area dellimes: non si può comunque escludere che nell'occasione si sia proceduto alla 
riorganizzazione del sistema di controllo delle regioni interne. 
21 J. LAssus, Un cimeti~re au bord de l'Oronte, in Antioch on-the-Orontes, I, Princeton 
1934, pp. 85-88. 
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Fig. 2 - Pianta della fortezza presso Sivrihisar (da HIl.D-RES11.E, 1981). 
a "une volonté délibérée, un caprice de la mode", l'editore dello scavo individuò 
nell'edificio una influenza romana certa, sebbene a suo giudizio rimanesse una incon-
gruenza la forma irregolare dei cubilia, dal momento che gli operai capaci di tagliare 
regolarmente i grandi blocchi angolari dovevano essere altrettanto abili per quelli più 
piccoli. 
OPERA MISTA 
8. Emesa (Siria): mausoleo di Gaio Giulio Samsigeramo (78-79 d.C.). 
A pochi chilometri a Sud-Ovest dalla odierna Homs, sino al 1911 erano ancora 
visibili i resti di un grandioso mausoleo realizzato in opera mista: purtroppo in quelJa 
data le strutture emergenti furono radicalmente distrutte, anche se di esse rimangono 
alcune riproduzioni grafiche 22• L'edificio era costituito da un corpo a due piani con 
nicchie nelle pareti interne: quello inferiore, a pianta quadrangolare, era coperto da una 
volta a botte, mentre quello superiore, a pianta circolare, aveva una volta rotonda; al di 
sopra di questi due ambienti praticabili era un basso zoccolo e quindi un alto coronamen-
to piramidale. 
22 Sul monumento v. C. WATllNOER, Das Grabmal des Samsigeramos von Emesa, in 
KiinsthistorisclcaSiillslcapetsPublilcation, s.I. 1923, pp. 18-43: disegni in L.F. CASSAS, Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phoenicie, de la Palaestine et de le Basse Egypte. VoI. I, Paris 
1799, tav. 21"22. 
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L'aspetto complessivo dell'edificio trova numerosi confronti nella regione con 
analoghi esempi di mausoleo-torre 23, ma il monumento di Emesa si contraddistingue 
per le inconsuete soluzioni adottate per le coperture dei vani e soprattutto per la tecnica 
costruttiva, il cementizio con paramento in reticolato con fasce in laterizio. 
La cronologia dell' edificio viene data dall'iscrizione dedicatoria originariamente 
visibile sulla facciata Nord e conservata al Museo di Damasco: «Gaio Giulio Sarnsige-
ramo, della tribù Fabia, detto Silas, figlio di Gaio Giulio Alessio, ha costruito da vivo 
questa tomba, per sé e per i suoi figli nell' anno 390». A riguardo di questa epigrafe è da 
segnalare come le prime trascrizioni (quando la pietra era ancora in opera) diedero adito, 
a causa di una lettura parziale, all'errata interpretazione che si trattasse di un cenotafio 
di Gaio Giulio Cesare 24, datazione che del resto ben si adattava per un semplice OpUS 
reticulatum. In realtà la lettura completa, oltre a far conoscere il nome del reale dedicante 
(da intendere come un membro della dinastia di Emesa che godeva del1a cittadinanza 
romana), offre l'esatta indicazione dell'anno 390 dell'era seleucide, corrispondente al 
78-79 d.C. 
9. Amastris (Ponto): mercato (?) (prima metà del Il sec. d.C. l). 
Ai margini dell'area urbana di Amastris sono visibili i resti di un complesso 
monumentale (ampio circa m. 118,1 x 42,8), noto localmente con il nome Bedesten. 
L'edificio non è stato mai oggetto di scavi ma, sulla base di una recente analisi delle 
strutture superstiti 25, si può comunque presumere che l'interno fosse articolato in due 
file di ambienti rettangolari di dimensioni diverse e che la facciata principale fosse 
rivolta verso Nord, movimentata da numerose porte e da nicchie a pianta alternativa-
mente semicircolare e rettangolare. 
Quanto all'interpretazione funzionale, è stato proposto che si tratti di un mercato, 
realizzato in età traianea con la partecipazione di truppe romane. Se la parzialità dei dati 
induce ad essere cauti sulla destinazione d'uso di questo complesso (comunque di natura 
pubblica), si può essere sostanzialmente concordi sia sulla cronologia sia sulla natura 
delle maestranze 26, data la tecnica costruttiva impiegata. La quasi totalità delle strutture 
visibili è infatti in opera laterizia, ad eccezione di alcuni tratti, dove al paramento in 
23 Su questi monumenti v. E. WILL, La lour funéraire de la Syrie el les monumenls 
apparentés, in ccSyria», 26, 1949, pp. 258-313. 
24 Per la lettura esatta dell' iscrizione v. L. J ALABERT, R. MOUTERDE, lnscriplions Grecques 
et Lalines de la Syrie. VoI. V, Paris 1959, or. 2212, pp. 113-114. 
25 A. HOFFMANN, Zum 'Bedesten' in Amastris. Ein romischer Marktbau?, in Festschrift 
filr Milller-Wiener [IstMitt 29], Tiibingen 1989, pp. 187-210. 
26 L'articolazione planimetrica del monumento (in gran parte integrata) non trova 
riscontri con gli edifici asiatici (mercati o magazzini) noti: oltre a ciò, le notevoli dimensioni 
dei vani e la presenza di numerose aperture sembrano poco adatte per un edificio con funzioni 
di questo tipo. Per la plausibile presenza di maestranze militari, oltre a HOFFMANN, 1989 (op. 
cito a nota 25) V. CHR. MAREK, StadI, Ara und Territorium in Pontus-Bithynia und Nord Galalia 
[IstForsch 39], Tiibingen 1992, pp. 92-94. . 
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Fig. 3 - Emesa: mausoleo di C. Giulio Samsigeramo (da WATlINGER, 1923). 
mattoni si alternano alcune fasce in opera reticolata con cubilia in pietra vulcanica locale 
di cm. 8,5-9 n. Al momento non è possibile stabilire con certezza se queste parti siano 
coerenti con il resto dell'edificio o se - ma sembra meno probabile - siano da riferire a 
restauri o rifacimenti di una seconda fase 28. 
27 Questi tratti in opera mista sono visibili nelle pareti Nord dei vani R2 e R6: fotografie 
in MAREK, 1992 (op. cito a nota 26), taf. 22,2 e in HOFFMANN, 1989 (op. cito a nota 25), taf. 21,4. 
28 Data la situazione di forte reinterro non è possibile evincere con sicurezza la relazione 
tra i due paramenti; per lo stesso motivo non è da escludere la presenza di ulteriori tratti in opera 
mista in altri settori dell'edificio al momento non visibili. 
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lO. Elaiussa Sebaste (Cilicia Trachea): terme; II sec. d.c. Tav. Il. 
Sulla collina occidentale dell' abitato di Elaiussa Sebaste sono i resti di un impianto 
termale completamente costruito in opera mista di accurata fattura. Anche se questa 
caratteristica rende l'edificio di fatto unico nell'ambito anatolico (e per questo motivo 
ripetutamente menzionato in diverse pubblicazioni) esso rimane nel complesso pratica-
mente inedito, se non per la breve descrizione data in occasione della sua scoperta 29. 
Ancora oggi rimangono in ottimo stato di conservazione due ambienti, un terzo è in parte 
crolJato, mentre altre strutture (ormai scarsamente visibili tra la fitta vegetazione) 
indicano che il complesso doveva essere molto più vasto. La sua destinazione d'uso è 
assicurata dalla presenza di tubi fittili e condutture, dalla articolazione planimetrica ed 
è confortata dalla sua ubicazione topografica, in esatta corrispondenza con la fme di uno 
degli acquedotti che garantivano l'approvvigionamento idrico della città. 
In assenza di qualsiasi elemento epigrafico o di scavo, la cronologia del complesso 
è incerta: è stato suggestivamente ipotizzato che l'edificio sia stato realizzato come dono 
di Augusto ad Archelao attorno al 20 a.C. 30, ma dalle strutture visibili si può desumere 
che almeno tre vani fossero riscaldati con ipocausti, impiegando il tipico sistema a 
temperatura differenziata che non sembra apparire in Asia prima dell'età claudia 31. Il 
diffuso e accurato uso di laterizi, del resto, non sembra poter risalire a un periodo 
precedente all'età tlavia 32, per cui per le strutture in opera mista di Elaiussa Sebaste la 
datazione più probabile sembra essere tra la fme del I sec. d.C. e la metà del II sec. d.C. 
11. Sivrihisar (Cappadocia): cisterna (età flavia?). Tav. III. 
Sul pendio occidentale del pianoro occupato dalla fortezza di Sivrihisar,33 
immediatamente al di sotto del perimetro murario rimangono i resti di una vasta cisterna 
(m. 4,50 x 10,50 circa) a navata unica coperta da una volta a botte (v. Fig. 2 ). Al momento 
la struttura è parzialmente riempita da detriti e di essa rimangono conservati il lato lungo 
meridionale e quello breve occidentale. A giudicare dalla sovrapposizione di diversi 
paramenti sul lato lungo (rivolto verso valle e quindi più esposto a spinte di carico) la 
cisterna fu oggetto di restauri e di rifacimenti: sul lato breve, tuttavia, rimane la cortina 
29 J. KEIL, A. WILHELM, Monumenta Asiae Minoris Antiqua III. DenJcmiller aus dem 
Rauhen Kilikien, Manchester 1932, p. 222. 
30 L'ipotesi di una datazione al 20 a.C. è in TOREW, 1980 (op. cito a nota 4), p. 155 e in 
DODOE, 1990 (op. cito a nota I), p. 112. In entrambi i casi viene ricordata come tecnica 
costruttiva l'opus reticulatum: non è da escludere che questa cronologia sia stata attribuita (e 
poi confermata) a causa di una conoscenza indiretta del monumento. 
31 In proposito cfr. I. NIELSEN, Thermae et Balnea, Aarhus 1990, pp. 100-104. 
32 Sul mattone in Asia v. H. DODOE, The Use ofBrick in RomanAsia Minor, in «Yayla». 
5. 1980. pp. 5-10; H. DODOE, Brick Construction in Roman Greece aM Asia Minor, in 
MACREADy-THOMPSON, 1987 (op. cito a nota 1), pp. 106-116. 
33 Sul sito v. nota 17. 
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Fig. 4 - Amastris: pianta del cd. Bedesten (da HOFFMANN, 1989). 
originale, costituita da una specchia tura in opus reticulatum disposta su alcuni filari di 
laterizi 34. 
Al pari delle strutture ubicate all'interno della fortezza, è alquanto problematico 
stabilire in assenza di scavi la cronologia di questa struttura. Per la sua prima 
realizzazione possono valere in linea di massima le considerazioni esposte a proposito 
degli altri edifici, da cui si differenzia tuttavia per la presenza di laterizi. A causa di ciò 
non si può affermare con certezza se la cisterna sia stata costruita contestualmente alle 
altre strutture della fortezza o se essa sia stata aggiunta in un secondo momento; data la 
totale assenza d'acqua nel sito sembrerebbe comunque probabile che essa sia stata 
edificata al momento dell'occupazione romana. 
Queste sono le attestazioni delle tecniche costruttive con reticolato note 
per le province asiatiche, un quadro da considerarsi in ogni caso incompleto: 
si conoscono infatti ulteriori segnalazioni ad Alessandria in Troade e ad 
Amastris 35 e altre, ovviamente, se ne potranno aggiungere con lo sviluppo 
delle ricerche archeologiche. I casi presi in esame sono comunque più numerosi 
di quanto normalmente si creda per cui, pur tenendo in considerazione la 
parzialità dei dati, si può azzardare qualche riflessione. 
La distribuzione geografica (Fig. 1) sembra indicare una maggiore con-
centrazione di presenze dell' opus reticulatum e dell' opus mixtum nell'area 
34 Si tratta pertanto di opus mixtum piuttosto che di una semplice opera reticolata, come 
invece indicato in Hlw·REsn..E. 1981 (op. cito a nota 17), p. 256. 
3S Per Alessandria in Troade è segnalata una presenza di opus reticulatum in un edificio 
termale: V. TIRPAN, 1987 (op. cito a nota 13), p. 192; TIRPAN, 1989 (op. cito a nota 13), p. 523. 
Per il secondo caso di Amastris (un muro presso la Iskele Camii) V. S. EYICE, Deux anciennes 
églises byzantines de la citadelle d'Amasra (Paphlagonie), in «Cahiers Archéologiques,., VII, 
1954, p. 100, nota 1. Non è da escludere che si possa trattare di attestazioni di opus mixtum. 
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Fig. 5 - Elaiussa Sebaste: pianta de]]e terme (da KEIL-WIUlELM, 1932). 
orientale dell'Anatolia e nella Siria settentrionale: appare pertanto curioso il 
fatto che non se ne conoscano casi significativi nella fascia egea, vale a dire 
nelle regioni conquistate dai Romani sin dal periodo repubblicano e del resto 
maggiormente interessate da scavi. In questo senso colpisce l'assenza di 
testimonianze in grandi città come Efeso, Pergamo, Mileto etc. o, ancor più 
sorprendentemente, nelle poche città dove si verificarono deduzioni, come 
nelle sette colonie augustee in Anatolia centrale. 
Per quanto riguarda l'aspetto cronologico, la maggior parte degli edifici 
realizzati con queste tecniche (al di là del fatto che si tratti di opus reticulatum 
o opus mixtum) fu costruita tra l'età flavia e la prima metà del II sec. d.C., con 
l'eccezione del complesso erodiano di Jericho, l'edificio di Gerusalemme e 
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dell'acquedotto di Antiochia, eretti in età giulio-claudia. Questi casi in realtà 
sono accomunati non solo dal fatto di essere le attestazioni più antiche, ma 
anche perché sembrano essere riconducibili a un intervento imperiale più o 
meno diretto: a favore di un re cliente nei primi due casi e di una città 
gravemente colpita da un disastro naturale nel terzo. 
In effetti, una chiave di lettura molto significativa per le testimonianze 
riscontrate sembra essere proprio quella relativa alla committenza delle singole 
opere. Per la quasi totalità dei casi, anche se la destinazione d'uso è differente, 
si tratta infatti di edifici pubblici o pertinenti a personaggi di rango strettamen-
te legati a Roma, come appunto Erode e Gaio Giulio Samsigeramo, figura 
quest'ultima secondaria e meno famosa, ma ugualmente appartenente a una 
dinastia cliente 36. L'unica eccezione è rapresentata dalla tomba di Antiochia, 
che del resto si differenzia per la pessima qualità del paramento, al punto tale 
che solo per questo caso si può pensare a un tentativo di imitazione di opera 
reticolata da parte di maestranze non molto pratiche con questa tecnica. 
Per quanto concerne il problema relativo a chi materialmente realizzò gli 
edifici utilizzando queste tecniche costruttive, si può notare come la maggior 
parte di questi monumenti veda il coinvolgimento dell'esercito. Questo vale 
infatti non solo per le strutture militari di Samosata e Sivrihisar, ma anche per 
un edificio pubblico (verosimilmente con funzioni "civili") come il cosiddetto 
Bedesten di Amastris. Del resto non è da escludere che legionari romani 
abbiano partecipato alla costruzione del complesso erodiano di Jericho, del-
l'edificio di Gerusalemme, dell'acquedotto di Antiochia o del mausoleo di 
Emesa: per questi casi, infatti sembrerebbe obiettivamente più accettabile 
pensare ali 'impiego di soldati già presenti nella regione piuttosto che supporre 
l'arrivo di mastri e operai appositamente inviati dall'Italia. Per l'età imperiale 
abbiamo infatti sporadiche notizie di direttori dei lavori (o tutt' al più di tecnici) 
giunti dall'Occidente in casi eccezionali 37, ma la normalità prevedeva con tutta 
probabilità l'utilizzazione di specialisti dell'esercito. A questo proposito 
Ulpiano annovera espressamente che tra i compiti dei governatori vi era anche 
quello di fornire (laddove vi fossero stanziamenti dell ' esercito) tecnici militari 
per la realizzazione o il completamento di monumenti e opere pubbliche 38 e a 
36 Per la dinastia dei Samsigerami v. R.D. SUWVAN, The Dinasty 01 Emesa, in Aulstieg 
und Niedergang der Romischen Welt, II.8, Berlin-New York 1977, pp. 188-219. 
37 Cfr. la ricostruzione di Antiochia dopo il terremoto del 37 d.C.: Caligola inviò oltre al 
già menzionato prefetto Saliano (che costruì anche un bagno e un impianto termale) e i senatori 
Ponto e Vario per ricostruire (lC'tlaal) la città (MALAu.5, 275.20-278.19). 
31 V. ULPIAN., Dig., 1.16.7.1. 
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tal proposito, oltre a numerose testimonianze nel resto dell'impero 39, risulta 
particolarmente significativo per queste province il carteggio tra Plinio il 
Giovane e Traiano 40, dove si riscontrano numerose richieste di aquileges, 
architecti, libratores e curatores operum per l'esecuzione di vari progetti 
edilizi in Bitinia e nel Ponto. 
A singoli direttori dei lavori o tecnici, d'altronde, non si può ascrivere la 
responsabilità di un repentino cambiamento delle maestranze locali, inducen-
dole a costruire edifici impegnativi con tecniche costruttive del tutto nuove. 
Per questo motivo si deve necessariamente pensare che la manodopera che 
realizzò gli edifici in OpUS reticulatum e in OpUS mixtum in queste regioni fosse 
costituita soprattutto da soldati dell' esercito legionario 41 che, al di là dell' ori-
gine geografica dei singoli, costituì comunque l'unica struttura con compiti e 
gerarchie ben definiti 42, necessari - come si è visto - per la buona organizzazio-
ne di un cantiere di opere in reticolato. 
Sulla base dei dati a disposizione non è ovviamente possibile attribuire la 
costruzione dei singoli edifici a specifiche legioni, soprattutto per la lacunosità 
delle conoscenze sulle legioni stanziate in Oriente. Prendendo come riferimen-
to gli acquartieramenti legionari, si potrebbe pensare per i monumenti dell' area 
siriana (compreso il caso di Jericho) alla VI Ferrata (forse di stanza a 
Raphanaea), per gli edifici di Sivrihisar alla XII Fulminata o alla XVI Flavia 
39 V. R.H. DAVIES, The Daily Life of Roman Soldier under the Principate, in Aufstieg und 
Niedergang der Romischen We/t. II.1, Berlin-New York 1974, pp. 330-331. 
40 Cfr. PLIN., epist., 10.17b, 37, 42, 61-62: Traiano non rispose a queste richieste o 
altrimenti invitò Plinio a rivolgersi a governatori di altre province (dove erano stanziate 
legioni). Per una disamina del carteggio da vari punti di vista, v. G. TOSI, La politica edilizia 
in Asia Minore nel carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano, in «Rivista di Archeologia», I, 
1977, pp. 53-63; G.A. MANSUELLI, Aspetti della programmazione architettonica provinciale 
nel carteggio bitinico di C. Plinio Secondo, in Philias Charin. Miscellanea di studi in onore 
di Eugenio Manni, Roma 1980, pp. 1375-1386; P. GROS, Modèle urbain et gaspillage des 
ressources dans les programmes édilitaires des villes de Bithinie au début du ll~ siècle 
ap. J.-C., in L'origine des richesses dépensées dans la ville. Actes du Colloque. Au-en-
Provence 1984, Aix-en-Provence 1985, pp. 68-85. 
41 L'assenza di sostanziali attestazioni di reticolato nell' area occidentale dell'Anatolia si 
potrebbe pertanto spiegare con la mancanza di legioni e quindi la diffusione del cementizio in 
queste regioni si dovrà ricondurre a mezzi di natura differente, tra cui si possono annoverare, 
ad esempio, i numerosi Italici che risiedettero in Asia già dal periodo repubblicano. 
42 Il rapporto tra provenienza dei legionari e tecniche impiegate si deve considerare del 
tutto secondario: se nell 'ambito della scultura si possono riconoscere stili regionali legati alla 
provenienza degli scalpellini, questo non sembra possibile per l'architettura, dove la costru-
zione di un edificio prevede la partecipazione di numerose maestranze etnicamente diverse. 
Tale eterogeneità era comunque rimossa da un lungo e uniforme addestramento, basato con 
tutta probabilità su modelli architettonici "romani". . 
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Firma (vale a dire le due legioni presenti in Cappadocia dall'età flavia), mentre 
per Amastris si è pensato a un intervento di truppe provenienti dai Balcani 
(forse la XIII Gemina)43. Si tratta comunque di supposizioni puramente indica-
tive, in quanto per il compimento di un unico progetto potevano collaborare 
soldati distaccati da più legioni, come testimonia, ad esempio, un miliario 
rinvenuto presso Antiochia sull 'Oronte, che ricorda la partecipazione di soldati 
provenienti da ben quattro legioni per la realizzazione di un canale e dei ponti 
ad esso connessi 44. 
Al di là di questi problemi di specifiche attribuzioni (da considerarsi 
comunque secondari), le tecniche in reticolato in Occidente scomparvero di 
fatto sul finire del II sec. d.C., mentre non riscossero in Oriente alcun suc-
cesso 45, verosimilmente a causa di una latente sfiducia verso la sua solidità 46 
e soprattutto della sua complessa organizzazione cantieristica, a favore di 
paramenti più semplici, come quelli realizzati con pietrame tagliato irregolar-
mente o con laterizi. Si può quindi pensare che nelle stesse regioni i legionari 
siano stati impiegati nella costruzione di molti edifici "civili" 47 (più numerosi 
di quanto si creda) con questi tipi di paramenti meno singolari (e quindi meno 
riconoscibili), contribuendo in modo sostanziale alla diffusione dell' opus 
caementicium. In questi cantieri ai soldati furono affiancati con tutta probabi-
lità operai e architetti locali che appresero gradualmente i procedimenti e le 
potenzialità tecniche del cementizio, rendendoli propri e dando adito alla 
architettura "orientale" di età imperiale, un modo di costruire "parallelo" 
rispetto a quello urbano, ma ben distinto da esso per risoluzioni formali e 
tecniche. 
43 V. MAREK.1992 (op. cito a nota 26). pp. 99-100. Il caso più singolare rimane quello delle 
terme di Elaiussa Sebaste. apparentemente lontana da stanziamenti legionari. II quadro delle 
conoscenze riguardo alla storia della città è comunque molto scarno per azzardare ipotesi di 
alcun genere. 
44 Cfr. D. V AN BERCHEM. Le port de Séleucie de Piérie et l'infrastructure logistique des 
guerres parthiques. «Bonner lahrbiicher,.. 185. 1985. pp. 85-87. 
45 È comunque da segnalare la ricomparsa del reticolato in Anatolia in alcuni monumenti 
di età bizantina. Le cause di questo fenomeno non sono del tutto chiare: è in ogni modo sin-
golare che tra le testimonianze di questo periodo sono da annoverare due chiese ad Amastris, 
v. EVICE. 1954 (op. cito a nota 35). Sull'argomento v. A.H.S. MEGAW, Byzantine Reticulate 
Revetments. in Charisterion eis Anastion K. Orlandos. Athenai 1966, voI. III, pp. 10-22. 
46 Dubbi e critiche sul reticolato, perchè soggetto a fratture, in Vm. Il, 8,1 e in PUN.,N.H. 
XXXVI. 171-172. 
47 Considerazioni sul vasto impiego dell'esercito in attività edilizie (riferite soprattutto 
al periodo tardo-antico) in R. MACMuLLEN, Roman Imperia l Building in the Pro\'inces, 
in «Harvard Studies in Classical Philology,., LXIV, 1959, pp. 214-222; DEIClIMANN, 1979 
(op. cito a nota l), pp. 507-512. 
Vanni Beltrami 
Tin Hinan ed il monumento di Abalessa 
Introduzione. 
Abalessa è situata presso la confluenza degli oued Tafirt ed Abalessa, 
all'angolo sud-sud-ovest della regione della Koudia, ad una altitudine di 852 
metri sul livello del mare. Dista circa 80 chilometri da Tamanrasset ed è tutt' ora 
il secondo centro, per importanza numerica, della tribù dei Kel Rhela - della 
confederazione dei tuareg Kel Hoggar - che alla confederazione stessa hanno 
dato a partire dal XVIII secolo i suoi Amenokhal. Le coordinate geografiche 
della confluenza sono 22° 53' N e 4° 52' E; nei pressi scorre da nord-est a sud-
ovest la pista che da Tamanrasset conduce a Silet. La vegetazione correlata agli 
oued ricopre una zona pianeggiante di circa mezzo chilometro quadrato ed è la 
consueta della regione, includendo tamarischi e cespugli di calliotropis pro-
cera. Sulla sponda settentrionale dell' oued Abalessa, a circa 45 minuti di 
cammino dalla confluenza, si trova l'abitato degli haratin dei Kel Rhela, 
stanziati nella località. Una collina dell'altezza di circa 45 metri domina la 
confluenza fra i due oued ed ospita sulla sua sommità il monumento che è 
oggetto di questa nota. Nella tradizione dei Kel Rhela, la costruzione sarebbe 
stata la tomba di Tin Hinan, "notre grand'mère" - secondo l'espressione 
raccolta in ambiente tuareg dai primi militari francesi - e più precisamente 
antenata di Kella, consorte di Sidi, terzo Amenokhal dei Kel Hoggar. 
Cronistoria della scoperta. 
Le affermazioni dei tuareg della zona risvegliarono già all'inizio del 
secolo l'interesse degli occupanti francesi. Sono infatti del 1907 le prime 
relazioni di G.A. de Calassanti-Motylinski, E.F. Gautier e R. Chudeau; il testo 
di quest'ultimo è accompagnato da un disegno che rappresenterebbe la tomba 
di Tin Hinan. È da notare al riguardo che in tale illustrazione si osserva più che 
altro la pianta di una tomba monocamera di tipo decisamente preislamico, 
situata per giunta non su una collinetta isolata ma sul crinale di un rilievo assai 
esteso: se ne può dedurre che lo Chudeau venne tratto in inganno da qualche 
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circostanza che ignoriamo e rappresentò non il sito ed il monumento della 
tradizione tuareg ma un altro, probabilmente collocato in qualche prossimità. 
Nel 1926 una missione franco-americana - guidata da un singolare 
personaggio che si attribuiva titolo e nome di "Conte Byron Kuhn de Prorock" 
- eseguiva, sulla sommità della collina indicata dalla popolazione del luogo, un 
primo sommario scavo alla presenza di M. Reygasse, successivamente profes-
sore alla Facoltà di Lettere e creatore del museo del Bardo ad Algeri. Per quanto 
limitata ad una zona ridotta, la ricognizione mise in luce il primo di quelli che 
si sarebbero rivelati come i vari ambienti di un esteso edificio in rovina: la 
camera per giunta ospitava una fossa ricoperta da grandi lastre di pietra 
contenente uno scheletro ed un corredo funerario di notevole rilievo. Era 
quanto bastava per risvegliare un grandissimo, quasi morboso interesse in 
Europa: era infatti assai recente l'avvenimento archeologico del secolo, cioè la 
scoperta della tomba di Tutankhamon nella valle dei Re. Il nuovo "caso" venne 
ampiamente sottolineato dalla stampa internazionale, che parlò di «rinveni-
mento del sepolcreto della prima Regina dei tuareg»; il noto romanziere Pierre 
Bénoit ne trasse ispirazione per il suo notissimo romanzo e per il personaggio 
del tutto fantasioso di Antinea, Principessa di Atlantide e discendente di 
Cleopatra Selene, regnante sulla Mauretania di epoca augustea accanto a Giuba 
II; e ben presto apparve la prima pellicola cinematografica che consacrò nell'im-
maginario popolare i leggendari "uomini blu" e la loro presunta sovrana. 
Nonostante il clamore suscitato dalla scoperta, dovevano passare sette 
anni prima che il Reygase potesse riprendere uno scavo sistematico sulla ormai 
famosa collina di Abalessa. Questa volta esso fu proseguito [mo a raggiungere 
il suolo alla base di tutte le parti della costruzione e consentì di raccogliere ne) 
museo del Bardo tutti gli oggetti rinvenuti; con qualche difficoltà, si ottenne 
anche dal Prorok la restituzione di parte almeno di quanto era stato da lui portato 
precedentemente negli Stati Uniti. Tutti i reperti, insieme allo scheletro, sono 
tuttora conservati nelle vetrine de) museo. 
Il cosiddetto "Monumento di Tin Hinan". 
Riferiscono E. F. Gautier e M. Reygasse, nella loro ampia relazione del 
1934, che il monumento quale si presentava prima dello scavo sistematico era 
soltanto «un ammasso confuso di pietre, un redjem come ve ne sono tanti nel 
Sahara»: peraltro, eccezionali ne erano le dimensioni, misurando esso ben 
26,25 metri sull'asse maggiore e 23,75 su quello minore, con un'altezza totale 
nel punto più elevato - rispetto alla sommità della collina - di poco più di due 
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metri ed una forma singolare, vagamente ovalare. Una volta sgomberati i locali 
dal materiale petroso che vi si era accumulato, quale risultato di crolli e forse 
di incendio, la forma dell'edificio si confermava per quella inizialmente 
apparsa, che è chiaramente visibile sia nella planimetria originale di M. 
Zboromirsky che in quella recente (1979) di K. Grewe e C. B. Rueger. 
La costruzione ha muri perimetrali di spessore variabile da m. 1,40 e m. 
3,70, formati da pietre regolarmente sovrapposte "a secco", talune delle quali 
di basalto e modellate ai fini dell'uso. L'interno è suddiviso da muri analoga-
mente costruiti, di altezza variabile da un metro e mezzo a due metri, con 
spessore inferiore ad un metro: sono cosÌ identificabili undici locali, più un 
corridoio periferico posto fra il muro esterno e l'ambiente sepolcrale. Esiste un 
unico varco di entrata dall'esterno, sul lato orientale, largo m. 1,80, ma non 
sembra vi siano state finestre, almeno fino al livello di elevazione attuale 
residua del muro perimetrale, che non supera in genere i due metri. È opinione 
di M. Reygasse che tutto l'edificio avesse un tetto, salvo che la sala n. 7, che 
funge come si vedrà da ingresso, mentre secondo altri studiosi non esisteva 
copertura alcuna e gli ambienti che si descriveranno qui appresso erano quindi 
"a cielo aperto" (Fig. 1). 
Il locale di accesso porta il numero 7 nella cartina disegnata nel 1933 da 
M. Zoromirsky ed è il più vasto, misurando fra i 6 ed i 7 metri di lato: al cen-
tro di esso, affiora dal suolo una grande pietra piatta che si sospettò potes-
se ricoprire una fossa; una volta sollevata, tale pietra - delle dimensioni di m. 
1,80 x 1 x 0,27 - risultò invece semplicemente far parte del pavimento. Tre 
varchi larghi fra m. 0,75 e 0,90 consentono di passare da questo ambiente, verso 
nord, nella camera Il (e da questa nella lO e poi nella 9) e verso sud negli 
ambienti 4 e 3 che sono affiancati; inoltre un varco più ampio degli altri interni 
(m. 1,40, ridotti poi a 0,90, una volta superata una piccola soglia a scalino) porta 
in direzione est nell'ampia camera 6. Vi è da aggiungere, per quanto riguarda 
l'ambiente di accesso ovvero n. 7, che è soprattutto sulle sue pareti che si sono 
trovati numerosi caratteri graffiti tifinagh antichi, risultati intraducibili o 
perché cancellati dal tempo o perché arcaici ed incomprensibili sia per 
l'Amenokhal dei Kel Hoggar Akhamouk, sia per Sidi Akchedab dei Taitok, 
ambedue presenti ai rilievi del 1933. Tali caratteri sono visibili sia sulla citata 
soglia di passaggio alla camera 6, sia sulle pareti ed è da segnalare in particolare 
che alcuni di essi sono stati osservati su pietre il margine delle quali interviene 
ad interrompere il testo: vi è pertanto motivo di credere che le lettere fossero 
state tracciate prima del trasporto ed utilizzo delle pietre stesse nella struttura. 
La già citata camera n. 6 di fatto si trova in posizione centrale rispetto a 
tutto l'edificio e non presenta caratteristiche particolari, salvo quella di comu-
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nicare a sua volta con due degli ambienti prossimi al muro perimetrale est 
(n. 8 e n. 5) e soprattutto di dare accesso all'ambiente n. 2, che costituisce 
l'antisala diretta della vera e propria camera sepolcrale, la n. 1. Come si è 
accennato, quest'ultima fu occasionalmente esplorata per prima in ordine di 
tempo, cioè nel 1926. Essa misura m. 5,10 x 4 e nel suo pavimento appare la 
fossa, profonda m. 1,50 e delle dimensioni di m. 2,30 x 1,40, dove era stata 
ADa/essa 
Fig. 1 - Cartina de11933. 
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deposta la salma. Questa cavità era ricoperta da sette lastre di pietra di varia 
forma e dimensione (da m. 2 x 0,80 x 0,30 a m. 1,30 x 0,40 x 0,15), le quali, come 
del resto tutto il pavimento circostante, risultavano nascoste - al momento della 
citata ricognizione - da uno strato di ciotoli dello spessore di circa 40 centimetri 
(Fig. 2). 
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Fig. 2 - Schema del sepolcro (da Rueger). 
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Per completare questa sommaria descrizione, resta da citare quello che è 
stato definito come un corridoio «a deambulatorio» e che scorre fra il muro 
perimetrale - nel suo tratto angolare sud-occidentale - e le pareti est e sud della 
camera sepolcrale appena citata: esso risulta nella piantina di Zboromirsky 
sicuramente aperto verso l'ambiente n. 5, forse anche verso il n. 2, mentre nel 
rilievo di Grewe e Rueger quest'ultimo aspetto appare dubbio; l'argomento 
verrà pertanto nuovamente affrontato - così come il ruolo del corridoio citato 
- nelle pagine dedicate alla discussione. 
Lo scheletro, il corredo funebre e gli oggetti degli altri ambienti. 
La pubblicazione che M. Reygasse ha esteso nel 1933 con E.F. Gautier, 
così come il suo testo del 1950, concedendo molto alle ipotesi interpretative e 
storiche e assai poco alla descrizione obiettiva, non ripagano della mancanza 
di un rendiconto preciso dello scavo iniziale del 1926, durante il quale lo 
scheletro ed il corredo furono portati alla luce. Fortunatamente - come ha 
rilevato G. Camps (1972-74) - disponiamo di un documento di verifica, che è 
il processo verbale di consegna al museo di Algeri delle ossa e degli oggetti che 
Prorok aveva portato con sé negli Stati Uniti: sono infatti assolutamente 
inattendibili i dati che si possono dedurre dalle interviste assai fantasiose 
rilasciate dal Prorok stesso poco dopo la scoperta e delle quali G. Camps 
riferisce comunque, anche se parzialmente e con ironici commenti. 
AI centro della fossa, fra i resti «di un letto o di una poltrona in legno 
scolpito» (M. Reygasse), si trovava lo scheletro, coricato sul dorso ma «volto 
ad est» (?), con braccia e gambe leggermente piegate, ricoperto di frammenti 
di cuoio rosso che si polverizzavano al minimo contatto. Sullo scheletro 
venivano osservati i seguenti monili: sette braccialetti d'argento e sette analo-
ghi d'oro rispettivamente agli avambracci destro e sinistro; presso la spalla 
sinistra, una piccola coppa in pietra, contenente ocra e resti calcinati; sotto il 
braccio destro, un ottavo braccialetto d'argento; all'altezza dello sterno, un 
piccolo anello d'oro ed una foglia d'oro ripiegata. Delle perle d'antimonio e di 
metallo, altre piccole perle bianche e rosse, qualche centinaio di grani da 
collana in pasta di vetro ed in pietra (cornalina, amazonite, calcedoni a), delle 
rondelle d'oro e dei pendenti che avevano fatto parte di una o più collane, un 
tubetto in oro a forma di colonna ed un grigri ovvero amuleto in pietra - questi 
ultimi due citati soltanto nel processo verbale - erano anche vicini allo 
scheletro. Sulla spalla sinistra erano presenti due spilloni che Reygasse ritenne 
fossero in ferro (mentre uno è d'argento), mentre in alcuni panieri «dei quali 
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non è stata possibile la conservazione» si trovavano dei noccioli di dattero, dei 
semi, due scodelle di legno, dei frammenti di vetro, due piccole sfere d'oro ed 
una statuetta femminile stilizzata «di aspetto preistorico» con foro di sospen-
sione bi-conico all'altezza della testa. 
G. Camps fa giustamente rilevare come manchino, sia nelle relazioni di 
Reygasse che nel processo verbale di consegna del materiale al Museo del 
Bardo, le descrizioni accurate di alcuni oggetti che sarebbero di notevole 
importanza per uno studio archeologico serio. Si tratta di tre impronte di 
monete di Costantino (su foglia d ' oro), di un vasetto di vetro, di un caratteristico 
pendente in oro, di diciassette "rosette" formate ciascuna da cinque globuli 
d'oro saldati fra loro. Tutto ciò è rappresentato nelle discutibili fotografie 
dell'epoca ovvero è citato semplicemente nei testi, ma senza una vera estesa 
analisi. Si aggiunga che la coppa di pietra manca del tutto dal processo verbale 
- e non sembra pertanto mai pervenuta al Museo - mentre dal complesso degli 
altri oggetti a suo tempo consegnati mancano sia il vasetto di vetro sia due delle 
impronte di moneta, andati dispersi probabilmente durante la seconda guerra 
mondiale, nel trasporto dei reperti preziosi in sede sicura. Un inventario 
completo del contenuto della camera sepolcrale è stato comunque stabilito da 
G. Camps sulla base delle descrizioni, del processo verbale e degli oggetti 
attualmente e realmente presenti al Museo del Bardo. 
Anche per quanto riguarda gli altri ambienti del monumento, le descrizio-
ni esistenti sono manchevoli. Dalla sala n. 2 provengono alcune perle; dalla 
n. 5 una lampada romana di officina Tingitana, di un tipo non prodotto dopo il 
III secolo, nonché un tubetto di rame con estremità angolata, un braccialetto 
in ferro, una grossa perla in gesso ed argilla ed alcuni frammenti di vetro; 
da1l'ambiente n. 7 infine provengono alcune punte di frecce in ferro. Altri 
oggetti raccolti senza una accurata registrazione del luogo di rinvenimento 
sono dei chiodi di ferro ed altri frammenti metallici indeterminati, che Camps 
ritiene appartengano al mobilio funerario. 
Esame dello scheletro e dei reperti della necropoli circostante. 
Si è riferito sulla posizione dello scheletro rinvenuto nella fossa dell'am-
biente n. 1. Sarà qui opportuno dare in sommario la descrizione che è stata a suo 
tempo completata al Museo del Bardo e che viene riportata da M.C. ChamJa 
(1968). Si tratta di resti di un soggetto di sesso femminile ma con caratteristiche 
di robustezza e morfologia ossea mascoline, di razza bianca di tipo mediterra-
neo, dell'età di 40-50 anni, alto circa m 1,72-1,75 e dotato presumibilmente di 
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corporatura forte. Tralasciando i dettagli delle misurazioni antropometriche 
che sono di scarso interesse per questo testo, si deve sottolineare la presenza di 
una patologia rappresentata da artrosi importante, con deformazioni delle 
vertebre lombosacrali e conseguente ristrettezza del bacino: ne è stato dedotto 
che la donna dovesse camminare con una lieve zoppìa e presumibilmente non 
potesse condurre a termine un parto normale. 
Deve essere a questo punto sottolineato che il monumento di Abalessa è 
circondato dai 12 piccole tombe turriformi a tipo "chouchet" e da un tumulo; 
tali costruzioni sono situate a mezza costa tutt'intorno alla collina e sono state 
a loro volta esplorate dal Reygasse nel 1933. Una di esse racchiudeva lo 
scheletro di un bambino, le altre i resti ossei di forse cinque individui adulti (sui 
13 inizialmente dichiarati). Gli scheletri erano deposti in fosse cui erano 
sovrapposte le pietre del piccolo monumento; erano sempre disposti sul fianco 
destro, sia in posizione allungata che con gambe più o meno piegate, con testa 
volta approssimativamente a sud, cosicché il volto guardasse verso oriente; non 
vi era traccia di arredo funerario. Alla consegna al museo del Bardo, sembra vi 
sia stata (M.-C. Chamla) qualche confusione dei resti, attribuibili comunque a 
tre soggetti di sesso maschile ed a due di sesso femminile. È importante notare 
che il solo F.L. Trost dedica un esteso paragrafo della sua monografia alla 
pretesa sepoltura ed addirittura allo scheletro di Takamat, la servente leggen-
daria di Tin Hinan, che sarebbe stata inumata in uno dei tumuli citati. 
Le tradizioni tuareg. 
Le informazioni fornite dai tuareg e relative al personaggio che siamo 
ormai abituati a chiamare Tin Hinan sono assai varie: negli anni recenti, inoltre, 
sono intervenute variazioni ulteriori delle notizie originali ottenute dai primi 
visitatori europei del Sahara e c'è da dubitare che esse siano degne di qualsiasi 
credito. Fra le prime versioni si trova quella riferita dai Kel Rhela e raccolta fra 
l'altro dal P. De Foucauld, che vuole il monumento di Abalessa essere il 
sepolcreto di una principessa giunta qui dal Tafilalet sud marocchino, cono-
sciuta con il nome o soprannome - come vuole G. Camps - ben noto, che 
significa "quella delle tende" o meglio "la padrona delle tende". In effetti, in 
tamahak la tenda si denomina ehen, con plurale ihanan, donde la contrazione 
in Tin Hinan, mentre l'attribuzione di proprietà sarebbe consonante con la 
tradizione di matrilinearità che conosciamo come propria dei Kel Hoggar. 
Musulmana e di origine Beraber - quindi marocchina - e di razza nobile, la 
principessa della tradizione sarebbe giunta al palmeto di Silet accompagnata da 
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una servente di nome Takama o Takamat o Temalek e forse da altri seguaci e 
anche da uno sposo. Per inciso, una poesia tradizionale, che conosce molte 
"lezioni" nel mondo dei tuareg, attribuisce a Tin Hinan - a proposito del suo 
viaggio e dei suoi accompagnatori - i versi che seguono e che potrebbero 
rappresentarne una sorta di "giustificazione" storica. «lo porterò i miei figli -
fuori dalle contrade abitate: - anche se l'acqua vi cade abbondante, - perché 
è lei che uccide - e fa sparire e sommerge la terra - intorno ai loro piedi ... ». 
Il testo potrebbe di fatto adombrare in un fenomeno naturale come un' alluvione 
le motivazioni per la migrazione di una famiglia o di un nucleo di popolazione. 
Tornando comunque alla leggenda più nota, il paese raggiunto si rivelò 
quasi privo di abitanti, così come tutte le zone pianeggianti intorno al-
l'Atakor: soltanto fra i monti Taessa, in alcune caverne, si trovavano ancora 
alcuni gruppi di idolatri, di nome Isebeten. Questi parlavano una lingua rudi-
mentale ma simile al tamahak ed avevano ampiamente colonizzato la regione 
molto prima dell' arrivo dei tuareg, pur essendo grossolani, poco intelligenti 
ed incivili in quanto non musulmani. Avevano coltivato palme e fichi fra 
Silet, Ennedid, Tit e Terhenanet; avevano scavato pozzi e canali e lasciato 
anche altre tracce di sé nelle grandi ossa che si trovano qua e là fra le valli e 
le montagne dell'Hoggar. Inoltre erano stati edificatori di molti monumenti 
di pietra, come tombe a tumulo e grandi cerchi; inoltre per un loro re - di nome 
Akkar - avevano preparato un grande sepolcreto tuttora visibile ai piedi 
dell' Assekrem, nell' Atakor. L'avvento poco dopo l'Egira dei Sehhaba -
guerrieri "compagni di Maometto" - aveva portato la distruzione e la morte 
fra questi Isebeten, che al più tardivo sopraggiungere dei tuareg di Tin Hinan 
erano ridotti a vivere nelle grotte ed a guardare la grande piana bianca d' Aga-
nar come se fosse una temibile divinità alla quale non osavano avvicinarsi. 
La conclusione del viaggio della principessa ed il suo arrivo nel territorio 
dell 'Hoggar, secondo la tradizione, erano stati resi possibili da Takamat che -
essendo un giorno esaurite le provviste - era scesa di sella presso alcuni 
formicai e, distruggendoli, aveva trovato per la sua padrona (che non aveva 
nemmeno messo piede a terra) una nuova scorta di granaglie. Da questo gesto 
sarebbe derivata la consuetudine commemorativa della tioussé, cioè del tributo 
che le tribù vassalle offrono ogni anno agli imohar. Secondo una variante, 
l'episodio dei formicai si sarebbe verificato in realtà al momento dell' arrivo ad 
Abalessa: la sopravvivenza dei nuovi venuti sarebbe stata poi assicurata dalla 
pratica della caccia al muflone e dall' allevamento delle capre. Padrona e serva, 
stabilitesi nel territorio, ebbero comunque dei mariti ed una prole. La figlia (o 
forse una nipote) della principessa si chiamò Kella e da lei discesero tutti i Kel 
Rhela, i nobili della prima e più importante tribù; secondo K. Lhote, è evidente 
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che "Kel Rhela" è deformazione di "Kella". Le due figlie di Takamat genera-
rono invece rispettivamente i tuareg di una tribù nobile - ma di seconda classe 
- cioè quella degli Ihadanaren, nonché quelli delle due tribù plebee degli Ait 
Loaien e dei Dag Rhali. Fra le donne di questi ultimi, alcune si mescolarono 
addirittura per matrimonio a degli Isebeten, i sopravvissuti delle montagne! 
La tradizione leggendaria fin qui sommarizzata conosce alcune varianti 
cui si accenna per completezza, prima di analizzare il significato generale 
della narrazione. In alcune versioni il nome della fondatrice non sarebbe stato 
Tin Hinan ma Lamtuna - consonante a quello della grande tribù berbera 
discesa nel Sahara. In un'altra, vengono attribuite a Tin Hinan sette figlie, 
delle quali soltanto tre avrebbero generato una prole, dando origine alle 
attuali tribù Kel Hoggar: discendendo dalla prima Iblogan ed Inemba; dalla 
seconda Ikerremoien ed Ahem Mellem; dalla terza Kel Rhela, Taitoq e 
Tegehe-Mellet. Una ennesima leggenda dice che le figlie furono in verità 
soltanto tre, dai nomi assai significativi, mentre la loro discendenza avrebbe 
riguardato soltanto le famiglie nobili appartenenti ai Kel Rhela; da Tahenkot (la 
gazzella) discenderebbero i Kel Rhela propriamente nominati; da Tinert 
(l'antilope) gli Inerba; ed infine da Tamerouelt (la lepre) gli Iboglan. Da ultimo, 
vi è da ricordare che secondo una versione da loro stessi sostenuta, anche i Kel 
Ahnet - che sono imrad dei Taitoq - sarebbero da iscrivere nella discendenza 
della serva Takamat, ma i Taitok negano loro questo diritto. 
Una leggenda del tutto a parte è quella che M. Reygasse riferisce come 
ascoltata dalla viva voce di un iklan Taousit di nome Akhia ag Bougheri: 
secondo il quale il monumento sulla collina di Abalessa non sarebbe stato la 
tomba della regina ma un kasbah o fortino, costruito da un rumi (cioè da un 
romano, intendendosi per tale un bizantino) di nome Jolouta, sceso fino 
all'Hoggar ma poi fuggitone all'arrivo dei musulmani. Costui si sarebbe 
finalmente rifugiato nell' Adrar degli Iforhas, fondandovi Es Souk, meglio nota 
agli Autori arabi come Tadmekka, ma anche da questa nuova sede sarebbe stato 
cacciato dai musulmani. Tornato verso l'Hoggar, risulterebbe definitivamente 
sconfitto ed ucciso in battaglia ad Igharghar Nakar, affluente dell'oued Tit, 
nonché sepolto in un sito che porta il nome di Azezka Nakar. La stessa voce 
riferisce che i soldati di Jolouta, rimasti senza capo in Hoggar, sposarono delle 
negre del luogo e che i loro discendenti costituirebbero la frazione degli 
Imessiliten, servi dei Dag Rhali. Quanto ai resti del fortilizio di Abalessa, essi 
sarebbero stati occupati più tardivamente da Tin Hinan, essendo poi utilizzati 
per la sua regale sepoltura. 
Da ultimo, è doveroso segnalare che - se è vero che la costruzione sulla 
collina era nota nella tradizione come sepolcro della regina e se di fatto il luogo 
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era ancora in questo secolo meta occasionale di tuareg che venivano a piantarvi 
orifiamme e picchetti di legno, come si usa nel mondo islamico per i luoghi di 
culto e le tombe dei santi - pare che essa non fosse più oggetto di veri e propri 
pellegrinaggi, almeno in tempi storici. Inoltre, una testimonianza raccolta da 
M. Gast nel 1970 contrasta nettamente, almeno da un punto di vista formale, 
con la tradizione più diffusa. Secondo Bey ag Akhamouk, ultimo degli 
Arnenokhal dell'Hoggar, Tin Hinan non sarebbe stata infatti sepolta nella 
camera n. 1 della kasbah, ma in uno dei piccoli tumuli situati alla base della 
collina. Un Kel Rhela di nome Kouna ag Azenghey, avendo osservato su una 
pietra di tale tumulo una scritta in tifinagh che poteva essere tradotta «nipoti 
miei, il mio oro è sopra la mia testa», nella speranza di trovare un tesoro aveva 
iniziato uno scavo: ma era stato spaventato dalla vista di un cranio ed aveva 
subito rinunciato. Ciò sarebbe avvenuto prima degli scavi nel monumento 
principale e tanto ci riferisce M. Gast, ma a lui dobbiamo - come si vedrà - un 
ben più importante contributo alla questione di Abalessa. 
La documentazione scritta. 
I documenti veri e propri riguardanti il personaggio "regale" del quale ci 
stiamo occupando - nonché naturalmente il passato remoto della "confedera-
zione" tuareg che ad esso fa riferimento, cioè quella dei Kel Hoggar - sono 
molto ridotti per numero e per quantità di informazioni che ci garantiscono. 
Non andiamo infatti al di là della testimonianza peraltro preziosa di Ibn 
Khaldoun, nella sua "Storia dei berberi e delle dinastie musulmane dell 'Africa 
Settentrionale", datata al XV secolo; dei dati preziosi raccolti soprattutto da H. 
Duveyrier e G. Gardel sulle Cronache dei tuareg del nord; infine di un 
manoscritto che probabilmente risale - nel suo originale - al XVII secolo e del 
quale ha dato notizia M. Gast, avendone preso personalmente visione ad In 
Salah nel 1969. 
Dal testo di Ibn Khaldoun vengono confermati i tre grandi avvenimenti 
che hanno sovvertito la situazione geopolitica ed etnica dell' Africa romana, sul 
declinare dell'evo antico: il primo dei quali è l'apparire e l'affermarsi delle 
grandi tribù cammelliere e nomadi sul fianco meridionale del territorio impe-
riale; ad esse seguono la prima conquista araba nel VII secolo e quindi la 
seconda invasione, quella dei Beni Hilal, nel secolo IX. La discesa nel sud dei 
nomadi berberi, progenitori o precursori dei tuareg ovvero tuareg essi stessi, fa 
di per sé parte della documentazione relativa all'argomento di questa nota sul 
sepolcreto di Abalessa. Un personaggio in particolare, del quale lo storico fa 
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menzione specifica, merita di essere qui ricordato, raccordandosi la sua figura 
fisica con quella della persona di sesso femminile sepolta ad Abalessa: si tratta 
di Tiski detta «la zoppa», definita «antenata-madre degli Hooura». Gli studiosi 
del mondo berbero sono d'accordo nel ritenere che Ibn Khaldoun con la 
denominazione di Hooura abbia indicato i tuareg Kel Hoggar ovvero Ahaggar: 
di conseguenza e comunque - sarà bene sottolinearlo - il personaggio di nome 
Tiski deve essere fatto risalire ad un'epoca anteriore al XIV secolo, nel quale 
la "Storia dei Berberi" fu estesa. 
Per quanto riguarda gli eventi realmente "storici" della confederazione dei 
Kel Hoggar - e che si possono ritenere plausibili -sappiamo che intorno al 1600 
le genti del Sahara centrale erano nominalmente controllate dai Sultani Imenan, 
che nomadizzavano nel Tassili degli Ajjer: senza però che grande attenzione 
fosse da questi prestata a ciò che avveniva nelle montagne dell'Hoggar, in 
quanto il massiccio era di fatto estraneo al grande traffico carovaniero. Alla 
caduta della citata dinastia, le tribù Kel Hoggar nobili - Kel Rhela e Taitoq -
assunsero il dominio autonomo e completo del loro territorio: ignoriamo oggi 
i termini della relativa spartizione e convivenza fra le due tribù, ma sappiamo 
per certo che nel 1750 un Kel Rhela, di nome Salah, divenne il primo 
Amenokhal di tutta la confederazione, segnando il predominio della sua tribù 
su tutte le altre. La dinastia che ne seguì risulta aver visto assumere il titolo 
Mohammed el-Kehir, figlio di Salah, poi nell'ordine suo nipote Sidi ed i suoi 
pro-nipoti Younes ed Ag-Mama. Una tradizione dei Kel Rhela accredita la 
moglie del terzoAmenokhal, cioè di Sidi, di essere in realtà la pro-nipote (e non 
la figlia) di Tin Rinan. 
Si è infine detto di un terzo documento con preteso valore storico che 
merita di essere citato in questa sede: si tratta del testo raccolto da M. Gast, che 
può essere tradotto letteralmente come segue. 
«In nome di Dio, clemente e misericordioso. Coloro che fanno parte della 
comunità dei Musulmani e che prenderanno visione (di questo documento) 
sappiano: ... che il Sayyd al Badj Muhammad al Salih ed il Sayyd Mubarak al 
Anbari nell'anno 981 (leggasi 1572 a.D.: n.d.t.) vennero adAI-Majrat mentre 
si recavano alla Mecca venerata; vennero qui e vi passarono quattro giorni, 
si recarono (poi) a Tit e tornarono all'ovest e M a"akech. E n eli 'anno 1020 
(leggasi 1611 a.D.:n.d.t.) venne qui Tine Binane figlia del Sayyd Malek e di 
Nema Oulet Sayyd Malek. E nel 1030 (leggasi 1621 a.D.:n.d.t.) venne l'Badj 
Abu-I-qasin, figlio del capo della carovana (del pellegrinaggio), accompagna-
to dal suo schiavo Salih che cadde ammalato in questo luogo. Il Sayyd lo lasciò 
(in custodia) presso il Sayyd al Badj Muhammad al Salih. Ed egli scavò per lui 
una sorgente ad al-Majrat; fu lo schiavo Salih che scavò la sorgente ed essa 
fu chiamata 'Ayn Saluh', cioè la sorgente di Salih». 
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Le datazioni e le interpretazioni critiche. 
La ricerca scientifica moderna ci ha abituato a considerare i dati fisico-
chimici come i più degni di credibilità anche nel campo dell' archeologia: è 
questo quindi il primo elemento cui si fa abitualmente ricorso nei tentativi di 
collocazione temporale di un soggetto di analisi storico-archeologica. Per 
quanto concerne il monumento di Abalessa, il metodo del radiocarbonio ha 
consentito soltanto di attribuire ad alcuni frammenti del letto di legno trovato 
nella camera n. 1 ovvero sepolcrale una datazione pari a 1480 anni b.p. (± 130), 
il che equivale al 470 a.D., con range dal 340 al 600 a.D. Al di là di questa 
misurazione delle cosiddette "piccole energie", varie valutazioni oggettive 
sono comunque possibili per un orientamento sulla datazione dei singoli 
elementi che sono stati descritti e che debbono essere valutati separatamente: 
a partire dalla costruzione principale, passando per lo scheletro ed il suo 
corredo e gli oggetti rinvenuti negli altri ambienti, per giungere infine alle 
tombe della piccola necropoli circostante. 
Per quanto riguarda propriamente l'epoca dell'inumazione, l'impronta 
della moneta di Costantino è elemento assai importante: infatti è noto il suo 
periodo di emissione - fra il 308 ed il 324 a.D. - ed è evidente che l'inumazione 
stessa non può essere stata che successiva a tali date. Importante a questo fine 
anche la lampada romana, identificabile con un modello in uso nel nord del 
Marocco (Tingi tana) e non più fabbricato dopo il III secolo. Il pendente 
quadrangolare in oro decorato con spirali è per parte sua un oggetto abbastanza 
tipico dell'oreficeria romana del III secolo stesso, mentre infine il brucia-
profumi - identificato da G. Camps sulla base della descrizione del "processo 
verbale" di consegna dei materiali al Bardo - potrebbe essere assimilato ad 
analoga ceramica rinvenuta da archeologi italiani in una tomba garamantica del 
IV secolo. Dall'esame di questa ridotta serie di concordanze, risulterebbe 
quindi evidente la possibilità di confermare la data presunta del seppellimento 
fra IV e V secolo. 
La struttura della costruzione è stata oggetto di molte discussioni dal 
momento che - da parte di alcuni - si sono volute accreditare ipotesi diverse fra 
loro, talora fondate almeno in parte, talora fantasiose: che si trattasse cioè di una 
residenza principesca ovvero di una fortificazione, costruita seguendo modelli 
romani ovvero dai Romani stessi ed utilizzata in seguito come sepolcro per la 
regina e fondatrice eponima dei tuareg. H. Lhote (1954) è stato fra i sostenitori 
della ipotesi della costruzione militare, sottolineando la presenza della falda 
freatica e quindi la probabilità dell' esistenza di un pozzo, nonché le caratteri-
stiche edilizie assimilabili a quelle dellimes e peraltro del tutto estranee alla 
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regione. Inoltre, egli ha formulato l'ipotesi che la fossa della camera n. 1 fosse 
in realtà in origine la cantina dell' edificio fortificato, usata come sepolcro dopo 
che il muro perimetrale nel tratto corrispondente all'ambiente stesso era stato 
opportunamente rinforzato. Vi è da aggiungere che su una linea assai simile si 
è espresso Baistrocchi (1991 e 1993) laddove ha ipotizzato che la costruzione 
fosse una reggia - fortificata se si vuole - che dopo essere servita da residenza 
per la regina, poteva esserne divenuta a suo tempo il sepolcro. 
Il maggiore critico di queste ipotesi "abitative" è sempre stato G. Camps 
ed in più di uno scritto: il suo articolo più completo ed esauriente al riguardo 
è quello del 1972-74, al quale ci rifaremo in questa sede. Procedendo dalla 
constatazione che la costruzione, dotata di un primo ambiente d'ingresso e di 
un secondo locale centrale, ricorda il piano classico - anche se un poco 
modificato - dell' abitazione mediterranea, Camps ricorda che più di una tomba 
di area berbera si presenta con camere multiple delle quali una sepolcrale 
(monumenti a cappella del Tafilalet e dell'antica Mauretania). Egli sottolinea 
inoltre il fatto che, come in altri esemplari dell'Africa del nord risalenti al V-
VI secolo, la costruzione di Abalessa include un corridoio che si interpone fra 
il muro perimetrale nell'angolo sud-occidentale ed il muro esterno dell'am-
biente n. 1 - dove si trova la tomba vera e propria: tale corridoio è assimilabile 
ai cosiddetti "deambulatori", che consentivano processioni religiose intorno al 
sepolcro del personaggio inumato (monumenti con deambulatorio detti "Djedar" 
della regione del Tiaret). Camps riconosce quindi al monumento una datazione 
probabile coincidente con il III-IV secolo ed una doppia matrice: nell'architet-
tura funeraria dei cosiddetti "preislamici" di area sud-maghrebina ed in quella 
africana di influenza romana: e rileva che non a caso i modelli di ambedue i tipi 
architettonici portati ad esempio si ritrovano proprio nell'area dalla quale la 
leggenda vuole provenisse la "regina" sepolta ad Abalessa. 
A queste osservazioni si può aggiungere una obiezione mossa in più sedi 
dallo scrivente: che cioè il ritenere che la costruzione di Abalessa sia stata 
almeno temporaneamente abitata presupporrebbe la presenza di almeno qual-
che traccia di tale uso, come ad esempio una certa quantità di frammenti di 
ceramica. È abbastanza singolare infatti che una traccia di presenza umana così 
banale - e presente di fatto abbondantemente in tutti i luoghi già abitati del 
Sahara - debba risultare del tutto assente proprio nell' edificio del quale si parla. 
Comunque, la querelle non accenna ancora ad esaurirsi. In una nota sul 
Saharien, nel 1991 D. Grébénart ha ripreso le opinioni fonnulate da Camps, 
aggiungendovi peraltro critiche di non poco conto. Nella stessa sede, M. 
Milburn (1992) ha obiettato che nelle loro varie elaborazioni né Camps né 
Grébenart avevano tenuto conto di alcuni contributi a suo parere assai rilevanti. 
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In primo luogo, L. Lehuraux già nel 1928 aveva segnalato come fosse abitudine 
dei carovanieri di passaggio presso il cosiddetto monumento di Abalessa quella 
di lanciare delle pietre sul monumento stesso: la circostanza poteva essere 
sottolineata in quanto plausibile per spiegare l'ammasso di materiale non 
appartenente alle mura e che si era dovuto rimuovere dai vari ambienti al 
momento dello scavo; tale materiale era stato invece da alcuni attribuito al 
crollo di strutture più alte. Inoltre, il lancio di pietre poteva aver trasformato in 
una sorta di tumulo di tipo sepolcrale una struttura non inizialmente destinata 
ad essere tale. In secondo luogo, la presenza romana nell' area può oggi essere 
ipotizzata con maggior forza in seguito alla scoperta (citata su Sahara del 1990) 
di una iscrizione latina a Tim Missaou (Fig. 3), località situata di ben 200 
chilometri al sud-ovest di Abalessa. Infine, la ricognizione di C. Rueger (1978) 
ha consentito a questo autore di ipotizzare che un tetto piatto di legno 
sovrastasse in origine la struttura fortificata, donde le tracce di legno carbo-
nizzato e la buona quantità di chiodi; ed inoltre di affermare - anche attraverso 
una nuova planimetria - che il corridoio definito «a deambulatorio» non 
sarebbe stato in realtà percorribile dalla camera n. 2, perdendo così la sua 
funzione ipotizzata da Camps e Grébenart (Fig. 4). Da ultimo, Milbum sostiene 
che il monumento non può essere considerato del tipo funerario «a cappella» 
per la posizione decentrata della sepoltura e per il mancato orientamento verso 
est della porta di accesso. 
La risposta di D. Grébénart (1993) prende atto della varie osservazioni e 
variamente le controbatte, eccezion fatta per quella relativa al corridoio non 
agibile, ancorché limitrofo alla camera n. 1: di fatto, il rilievo di C. Rueger, 
riportato fra l'altro anche da F. Trost (1979), sembrerebbe contraddire la tesi 
del deambulatorio. 
Una replica autorevole da parte di Camps - assai incisiva anche se limitata 
all' essenziale - non si è fatta attendere e parrebbe al momento poter rappresen-
tare una conclusione almeno provvisoria per le discussioni su Abalessa. Di 
nuovo sul Saharien (1994, n. 131) Camps nega credibilità al fatto che il famoso 
corridoio non sia percorribile, data la sommari età della planimetria che viene 
adottata come prova di ciò; inoltre sottolinea la poca serietà delle ipotesi che 
vorrebbero attribuire alla costruzione un qualche ruolo abitativo e ciò sulla base 
della già osservata mancanza di frammenti di ceramica; infine riafferma la 
validità dell'interpretazione onomastica (Tin Hinan = "quella delle tende") e 
di quella razziale libico berbera, concludendo che ritiene sempre valida la 
propria interpretazione del monumento, visto come una tomba costruita 
secondo linee di influenza nord africana e dotata di camere multiple e di 
classico corridoio «a deambulatorio». 
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ISCRIZIONE DI TIN-MISSAQU 
(pista Hoqqar-Adrar, 200 km S.O. di Abalessa) 
T I B Q V I n T I N V s 
NARNVTINVs QVI 
CVM AMASE 
MV ••• NTADA 
••• ACVM ME 
• • • • • 
Inv.: Lorenzo De Cola e Patrick Preisser 
Consult.: M. Mirabella-Roberti, V.Bracco e L. Gasperini 
"Sahara" 3, 112, 1990 
Fig. 3 - Iscrizione di Tin-Missaou. 
o m , 
I " , 
Fig. 4 - Pianta del 1978. 
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Conclusioni. 
La struttura muraria di Abalessa - strettamente collegata con il personag-
gio sepolto che non può non essere riconosciuto come di alto rango - ha 
stimolato molto a lungo ed a ragione l'immaginario occidentale, creando 
occasioni per invenzioni fantasiose, innumerevoli articoli giornalistici, eventi 
letterari anche stimolanti e realizzazioni cinematografiche più o meno accetta-
bili anche dal punto di vista artistico. Il collegamento fra le conoscenze 
acquisite sull' Africa romana, la leggenda di Tin Hinan fondatrice eponima e 
Regina dei tuareg e la curiosità ormai pluridecennale per i costumi di questi 
ultimi era automatico e prevedibile: ma trova oggi una serie di elementi di 
moderazione e di precisazione storica ed antropologica. Nella presente relazio-
ne - che non pretende di portare alcun contributo originale ma vuole costituire 
un riepilogo per quanto possibile esauriente di quanto si conosce oggi sull 'ar-
gomento - sono stati riproposti per sommi capi i quesiti che la scoperta del 
monumento non ha cessato di presentare e cioè: 
I - quando e a quale fine il monumento stesso sia stato elevato sulla col-
lina di Abalessa; 
II - chi fosse ed in quale momento sia stato sepolto il personaggio trovato 
al suo interno; 
III - quali siano le connessioni reali fra il tangibile personaggio sepolto, la 
leggendaria "principessa" discesa in epoca imprecisata dal nord ed infine 
l'asserito diritto - derivante dalla discendenza matrilineare nobiliare - della 
suprema gerarchia dei tuareg Kel Rhela dei Kel Hoggar. 
In sommario, sembra attualmente si possa affermare in primo luogo con 
sicurezza che la struttura venne elevata - su un modello che risentiva delle 
tecniche sia libico-berbere che romane d' Mrica - fra il III ed il IV secolo: la 
finalità ne resta peraltro discussa. È stato ipotizzato infatti che la costruzione 
fosse militare - o residenziale - in origine e poi sia stata trasformata in sepolcro 
principesco: alla luce di numerose motivazioni che sono state riportate sembra 
invece anche a chi scrive che sia corretta l'interpretazione di Camps, che 
l'edificio sia stato progettato fin dall'inizio come monumento funebre di un 
personaggio di alto rango. 
In secondo luogo, la donna inumata a suo tempo - in epoca coincidente o 
comunque vicinissima a quella dell' opera di edificazione - era quasi certamen-
te una principessa berbera ovviamente non musulmana, affetta da zoppìa ed 
obbligatoriamente sterile, cui una tradizione orale certamente tardiva e varia-
mente distorta attribuì il nome di Tin Hinan (ipotizzabile con qualche sforzo di 
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fantasia), una plausibile provenienza dal Tafilalet o comunque dal nord ed 
infine il ruolo di "madre-fondatrice" dei tuareg delI'Hoggar. Per Ibn Khaldoun, 
si sarebbe chiamata Tiski, detta "la zoppa". 
Per quanto poi concerne una connessione fra questa principessa e la Tine 
Hinane, registrata come "di passaggio" da In Salah oltre dieci secoli più tardi, 
essa appare frutto di una invenzione tardiva, presumibilmente legata alla 
necessità da parte dei Kel Rhela di garantire una qualche legittimità alloro ruolo 
dominante fra le tribù dei Kel Hoggar: nella successione dei loro Amenokhal, 
fra l'altro, non esiste come si è potuto rilevare alcun logico sostegno all'asserita 
discendenza matrilineare. Venne così attribuita ad una Kella moglie di Sidi -
reale terzo detentore del titolo dopo il fondatore Salah ed il figlio di questi el-
Kehir -lo status di nipote di una presunta principessa Tin Hinan musulmana, 
giunta dal Tafilalet con la serva Takamat, progenitrice della dinastia aristocra-
tica regnante sui Kel Rhela stessi, realmente sepolta secondo la tradizione più 
antica, ancora nota nell'Hoggar dopo secoli e quindi degna di rispetto - nel 
mausoleo di Abalessa. 
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Finalità e tecniche delle fortificazioni del II secolo d.C. di Tipasa 
Tra le opere difensive del II secolo d.C. in Africa settentrionale, quelle di 
Tipasa 1, nella Mauretania Caesariensis, emergono per i problemi posti dalla 
documentazione storica, per la buona leggibilità delle strutture e per alcuni 
aspetti originali, quali la particolare pianta delle porte 2. 
Nello studio dedicato a queste fortificazioni, il Duval propone una 
datazione piuttosto bassa, la prima metà del III sec. d. C., desunta dalle 
caratteristiche delle tecniche costruttive utilizzate, quali l'aspetto rozzo delle 
murature, inpetit appareil grossier, e il notevole spessore dei giunti di malta 3. 
Successivamente il problema legato alla definizione cronologica viene facili-
tato dal ritrovamento di alcuni frammenti di un'epigrafe relativa alla costru-
zione delle mura nel 146-7 d.C.4, come succede a Thamugadi, Rapidum, 
Sala, Thamusida, Volubilis, datate allo stesso secolo s. Ulteriori documenti ne 
l Sui problemi legati alla pianificazione e allo sviluppo urbanistici della città: S. l..ANCEL, 
Tipasa de Maurétanie: Histoire et archéologie /. État des questions des origines préromaines à la 
{m du II/ siècle, "ANRW", II, 10.2, pp. 739-86; M.M. MORCIANO, Tipasa d'Algeria. Un esempio 
di pianificazione antica, "L'Africa romana", X, 1994, I, pp. 403-18. 
2 P.-M. DuvAL, Cherchel el Tipasa, recherches sur deux villes fortes de l'Afrique romaine, 
Paris 1946, pp. 23-67; BARAD~ Fouilles de Tipasa, "Libyca", 2,1954, pp. 127- 39, pp. 101-13; 
J. BARADEZ, L'enceinte de Tipasa et ses portes, "Mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à 
A. Piganiol", Il, Paris 1966, pp.1133-52, ai quali rimandiamo per la descrizione accurata e le 
misurazioni, anche se mancano alcuni parametri fondamentali per la comprensione delle strutture, 
come la descrizione delle fondazioni. 
3 DuvAL, Cherchel, ciI. pp. 65, 155-71. 
4 BARADEZ, Fouilles, cit., p. 101; AE 1955, n. 130: ... refs publica ... J cofloJniae Aeliae 
( ... Tipasitanorum murum et plorftas al ffundalmentis su[a pec(unia) aedif(icavit). 
5 H. JouFFRoy, La construction pubblique en Italie et dans l'Afrique romaine, Strasbourg 
1986, pp.201-03; R. REBUFFAT, Les fortifications urbaines du monde romain, La fortification 
dans l'histoire du mond grec, Paris 1986, p. 353; C. DANIELS, Town Defence in Roman Africa. 
A tentative of Historical Survey, Roman Urban Defences in the West (J. Maloney- B. Hobley 
edd.) London 1983, pp. 13-5; R. REBUFFAT, Comme le moissons à /a cha/eur du so/eil, "L'Africa 
romana" VI, 1988, I, p.129. Thamugadi (CIL VIII 17842 e CIL VIII 17852): alI 00 d.C. le mura 
e al 149 d.C. la porta Nord; Rapidum (CIL VIII 20834,20835; J.-P. LAPORTE, Rapidum, le 
camp de la cohorte des Sardes en Maurétanie Césarienne, Sassari 1989, passim e nn. 8/9): tra 
il 122 e il 167 d.C. il campo di forma regolare, mentre la cinta irregolare della seconda fase 
962 Maria Milvia Morciano 
delineano la vita successiva: al 305-306 d. C. si data una seconda epigrafe che 
attesta interventi da parte di M. Valerius Vietor praeses provinciae che dedicò 
nuove porte e torri 6; più tardi laPassio Salsae ricorda il tentativo di Firmus, nel 
371-72, di prendere la città, descrivendo con una certa accuratezza non solo la 
tecnica di assedio, ma anche le macchine di assalto utilizzate 7; infine, abbiamo 
la distruzione definitiva, provocata molto probabilmente dalle invasioni Van-
daliche B• 
Le considerazioni del Rebuffat e del Février sono incentrate sulle cause 
che hanno determinato l'erezione delle cinte urbane, che andrebbero ricercate 
nella stabilità economica e nell'integrazione delle nuove colonie con Roma, 
piuttosto che nell'insicurezza politica e nel timore di aggressioni, come 
sosteneva il Baradez 9• Il peso di queste affermazioni ha costituito il punto di 
partenza degli studi posteriori, finendo al centro di un ampio dibattito l0. La 
stessa Tipasa è stata portata ad esempio del rapporto tra la promozione della 
città al rango di colonia e la costruzione delle mura 11. Possiamo aggiungere 
qualche altro elemento di valutazione, spostando l'indagine sulle caratteristi-
che tecnologiche delle fortificazioni. 
della città sarebbe del 167; Sala (AE 1931, 38 = [AM, 2, 307-3, 1.14) poco prima i1144 d.C.; 
Volubilis (IAM, 2, 383): mura e porte del 168-9. 
6 M.W. SESTON, "BcrH" 1863-64, pp. 199-200; In., Les murs, les portes et [es tours des 
enceintes urbaines et le problème des "res sanctae" en droit romain, "Mélanges d'Archéologie 
et d'Histoire offerts à A. Piganior', III, Paris 1966, pp. 1489; pp.1488-90; REBUFFAT, Comme le 
moissons, cit., pp.131-33: ... novas portas turresque dedicavit (anno) p(rovinciae) CLXVII. 
7 Catalogus codicum hagiographicorum latinorum qui in Bibliotheca Nationali Parisiensi 
adservantur, I, Paris 1889, p. 351, n.13. G. GAGOERO, Le usurpazioni africane del IV- V sec. d. c., 
"L'Africa Romana" X, 1994, pp. 1114-15, con il testo. 
8 Le fonti non parlano direttamente di Tipasa, ma gli studiosi tendono tutti a sostenere questa 
eventualità: ST. GsELL, Tipasa ville de la Maurétanie Césarienne, "MEFR", XIV, 1894, pp. 328-
9; J. LAssus, Autour des Basiliques chrétiennes de Tipasa, "MEFRA" 1930, p. 221-43, p. 230, n.1; 
DuvAL, Cherchel, cit., p.163; BARADEZ, L 'enceinte, cit., pp.1151; P. SAU.MA, Vulnérabilité d'une 
capitale: Caesarea de Maurétanie, "L'Africa romana" V, 1987, pp. 262-64; M. BoUCHENAKI, 
Tipasa de Maurétanie, Alger 1988, pp. 26-8; 
9 BARADEZ,Fouilles, cit., pp. 127-39; P.-A F~VRIER,Enceinteetcolonie (deNfmesà Verone, 
Toulouse et Tipasa), "RSL", XXXV, 1973, pp. 227-86, REBUFFAT, Enceintes, cit., p. 501 sg. 
lO DANIELS, Town, cit., pp. 5-19; PII. LEVEAU, Les enceintes augustéennes d'Afrique: à la 
rencontre de l'archéologie, de l'histoire et du droit, Les enceintes augustéennes dans l'Occident 
romain, Actes du ColJoque de Nimes, Nimes 1987, pp. 151-52. Fondamentale: P. GROS, Moenia: 
aspect défensifs et aspects représentatifs des fortifications, Fortificationes antiquae, (Edd. S. Van 
de Maele- J.M. Fossey), Amsterdam 1992, pp. 211-25. 
Il F~VRIER. Enceinte, cito pp. 227-86. 
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Geomorfologia e caratteristiche del perimetro. 
La morfologia del sito è caratterizzata da due terrazzi paralitoranei di 
origine eustatica 12, formati da successive e diverse intercalazioni di sedimenti. 
Ai piedi di questi rilievi si salda una pianura di origine alluvionale, solcata da 
alcuni corsi d'acqua a carattere torrentizio. Il versante orientale presenta una 
superficie sommitale tendenzialmente piana, che declina dolcemente verso la 
pianura centrale; i promontori occidentali sono caratterizzati da scarpate 
accentuate, che si affacciano alte e ripide sul mare. 
L'erosione provocata dal movimento ondoso al piede delle falesie ha 
provocato il distacco e il crollo di porzioni di costa, inghiottendo anche le 
testate terminali delle fortificazioni 13. 
Il circuito mantiene un andamento tendenzialmente regolare, aggirando i 
declivi più accentuati e la depressione della pianura centrale, condizionato in 
modo poco sensibile dall' orografia. Sul promontorio della Grande Basilica 
esso si spezza in due segmenti per aderire meglio al declivio, mentre su quello 
orientale si innesta al centro delle larghe e rade anse delle curve di livello. Gran 
parte del tratto meridionale è oggi scomparso sotto la città moderna, ma 
sufficienti indizi delineano un rettifilo, parallelo alla costa 14. 
Il perimetro (Fig. 1) descrive quindi una forma trapezoidale, chiudendo la 
costa con segmenti rettilinei incernierati da torrioni cilindrici aggettanti in 
modo da evitare spigoli vivi, punti vulnerabili della difesa. I percorsi rettilinei 
sono cadenzati da torri interne a pianta quadrata, poco sporgenti sul filo esterno 
delle mura 15. Sui terreni pianeggianti gli intervalli tendono a mantenersi 
costanti, intorno ai 60 m (203 piedi ca.rom.), ma le posizioni tattiche si sgranano 
nei declivi, con una distribuzione meno fiUa delle torri (distanza massima m 
160) che si attestano sui punti salienti, dominando il territorio 16. 
12 I promontori Ras el-Knissia e Ras el-ruche sono più specificatamente due lembi dello 
stesso terrazzo. 
J3 J. LAssus,Autour des basiliques chrétiennes de Tipasa, "MEFRA" 1930, p. 231; BARADEZ, 
Fouilles, cit., p. 110, n. 78. 
14 GsEU., Tipasa, cit., pp. 324 sg. 
IS Secondo la ricostruzione del Duval, sul tratto meridionale si distribuirebbero, senza 
un'alternanza precisa, torri a pianta cilindrica e quadrata, forse per difendere con più efficacia la 
cortina rettilinea, DuvAL, Cherchel, cit., pp. 31-2. 
16 1.0 stesso criterio si osserva a Caesarea, anche se in un insieme molto complesso, DuvAL, 
Cherchel, cit., p. 75 sg., e inoltre a Volubilis e a Thamusida: G. HAulER, La fortification des villes 
de Tingitane au second siècle, Studien zu der Militlirgrenzen Rom III, Votrage des 13. Intern. 
Umeskongresses, Stuttgart 1986, pp. 605-24, in particolare V.le tavole comparative nn. 1,4. 
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Fig. 1: Tipasa, pianta della città (dis. Morciano, Barberia, Bazzoni, Pasquini, Zetti). 
1 = porta di Caesarea; 2 = porta di Aquae Calidae; 3 = porta di Icosium; 4 = porta minore 
nord-orientale; a = torri cilindriche; b = torri rettangolari; c = torre a difesa di un oued. 
Gli ingressi si aprono verosimilmente su strade preesistenti. 
La porta detta di Caesarea (Fig. 2, a), presenta una pianta piuttosto 
inusuale: essa è arretrata rispetto alla cortina e raccordata a questa tramite due 
bracci curvilinei chiusi da torri aggettanti di forma cilindrica. Quelle sulla via 
di Aquae Calidae (Fig. 2, b) e per Icosium (Fig. 2, c) presentano una pianta più 
complessa, ma si tratta di varianti della principale: infatti mentre la prima ha un 
cavaedium a forma di lira, la seconda fonde le tenaglie in due torri semicilin-
driche 17. 
Una pianta più semplice presenta la porta minore orientale, inquadrata da 
due pilastri pieni e aggettanti, creando una nicchia semicircolare, simile alle 
valvae regia e dei teatri 18 (Fig. 2, d). 
17 Le torri di forma allungata con la testata esterna cilindrica sono assai diffuse nelle 
fortificazioni dell ' Africa settentrionale e nelle province, WELSBY, Observation, cit., pp. 115-20. 
18 J. LANoER, Roman StoneFortifications: VariationandChangefromFirstCenturyA.D. to 
the Fourth , BAR, 206, 1984, pp. 116-19; WELSBY, ibid. 
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Due postierle si aprono sui lati dei torrioni terminali della cinta a est e 
ovest 19. 
La varietà degli ingressi è indubbiamente piuttosto singolare, soprattutto 
per le forme inconsuete rispetto a quelle in uso nel II secolo. La corte interna 
circolare deriva dal tipo a tenaglia di età ellenistica 20 e si riscontra, nel mondo 
romano, in età augustea ad Arles, Aix-en-Provence, Fréjus, Novaesium, Vin-
don issa, Aquileia 21. 
Per il nostro caso, non è fuori luogo sostenere che le porte a semiluna di 
Tipasa derivino dalla più antica di Zucchabar a Caesarea, a bracci rettilinei 
chiusi da torri poligonali 22 (Fig. 2,e), ma di vera e propria imitazione si può 
parlare rispetto a quella detta Tipasitana, che si apre sul capolinea della via che 
collegava le due città, purtroppo non ancora ben nota nei dettagli 23. Infine la 
porta nord-occidentale di Rapidum, costruita in opera quadrata e datata al 167 
d.C. 24, presenta anch'essa una pianta simile. 
Le scale di accesso al camminamento di ronda e alla sommità delle torri 
19 Simili agli ingressi delle toni e degli ambienti di guardia lungo il perimetro e presso le 
porte: soglia monolitica, stipiti diritti compositi, cioè costruiti con conci quadrangolari legati da 
malta, sormontati da una piattabanda e arco di scarico, l..Assus,Autour, cit., pp. 228-31; DuvAL, 
Cherchel, cit., pp. 51-3. 
20 AW. LAWRENCE, GreekAirns in Fortifications, Oxford p. 318; J.-P. ADAM,L'architecture 
militaire grecque, Paris 1982, p. 85; lo., Approche et dé/ense des portes dans le nwnde hel/énisé, 
Fortificationes antiquae, (Edd. S. Van de Maele- J. M. Fossey), Amsterdam 1992, pp. 5-43, la porta 
a tenaglia con bracci curvilinei appare per la prima volta a Messene, nella porta di Arcadia; si trova 
anche a Mantinea, Perge, Tebe, Side (per quest'ultima l'impianto originario è ellenistico, i 
rifacimenti risalgono al II sec. d.C.) e a Tindari. 
21 F. FRIOERIO, Antiche porte di città italiche e romane, "RAComo" 1935, pp. 112-16;. F. 
REBECaII, Les enceintes augustéennes en ItaUe, Les enceintes augustéennes dans l'Occident 
romain, Actes du Col1oque de Nimes, Nimes 1987, pp. 129-150. G. RosADA, Mura, porte e archi 
nella X Regio: significati e correlazioni area/~ La città nell'Italia Settentrionale in età romana, 
"Atti Conv. 1987, Coll. Éco1. Franç.", Trieste 1990, p. 379. 
22 LAWRENCE, ibid.; ADAM, ibid., le tenaglie possono essere infatti anche rettilinee e 
parallele, come quelle del Ceramico di Atene, le due porte nord del Pireo, quella del Castello 
Eurialo a Siracusa. Per la porta meridionale di Caesarea, che non sembra avere confronti in età 
romana, DuvAL, Cherchel., cit., pp. 100-06. La datazione delle fortificazioni è posta convin-
centemente all'età augustea: PII. LEVAU, Caesarea de Maurétanie, une vii/e romaine et ses 
campagnes, Paris-Rome 1983, p. 26 sg.; lo., Les enceintes, cit., pp. 151-158; lo., Cherchell, 
EM, S. II, 1994, II, pp. 115-16. 
2l M. LEOLAY, Rapport sur l'activité archéologique en Algérie au cours des quatre 
dernières années (1950-1953), "BCTH" 1954, p. 134; LEVEAu, Caesarea, cit., p. 27; lo., Les 
enceintes, cit., p. 154. 
24 LAPoRTE, Rapidum, cit., p. 106 sgg. 













Fig. 2: a = Tipasa, porta di Caesarea; b = Tipasa, porta di Acquae Calidae; c = Tipasa, 
porta di lcosium; d = Tipasa, porta minore nord-orientale; e = Caesarea, porta di 
Zucchabar (da DANIELS 1987). 
sono in muratura, le prime diritte e parallele alla cortina, le seconde elicoidali 
all'interno delle torri, impostate su archi 2S (Fig. 3). 
Materiali costruttivi e tecniche edilizie. 26 
A ovest, sul promontorio del Foro, è visibile uno strato sommitale di 
panchina del quaternario recente, sovrapposto a conglomerati di colore rossic-
2S DuvAL, ibid, pp. 58-62, tav. IV, 1; EUZENNAT,Le Iimes, cit.,p.211, calcola simili dimensioni 
nel camminamento di ronda delle mura romane di Volubilis. 
26 Per la normalizzazione della terminologia: R. GINO~, Dictionnaire méthodique de 
l'architecture grecque et romaine, Il, Élements constructifs: supports, couvertures, aménage-
menls inlérieurs, ÉcoJe Française d'Athènes et Rome, Roma 1992; R. GINouvt:.s-R. MARTIN, 
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Fig. 3: Tipasa. Interno di una torre con arco di sostegno della scala per il camminamento 
di ronda (da GSEI.J.., Monuments antiques de l'Algérie, Alger 1901, p. 97, fig. 32). 
cio dovuto all' ossidazione dei componenti terrosi. A est, sul promontorio dove 
sorge la basilica di S. Salsa, si osservano formazioni più antiche di gneiss 
ricoperte da arenarie a cemento calcareo 27. 
Lo gneiss, roccia metamorfica appartenente alla famiglia dei graniti, è di 
colore grigiastro, talvolta con venature simili al marmo. Per la sua omogeneità 
può essere cavato in blocchi di notevoli dimensioni, mentre la particolare 
durezza richiede l'uso di metodi e strumenti particolari, come la sega con 
abrasivi e la frantumazione delle superfici. Se non viene lucidato, il prodot-
to finito presenta una superficie finemente picchiettata, caratteristica dovuta 
all'utilizzo degli strumenti in posizione verticale rispetto al piano della pie-
tra 28. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e viene impiegato di 
Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, I, Matériaux, techniques et formes 
du décor, École Française d'Athènes et Rome, Roma 1985. Dal punto di vista metodologico sono 
esemplari: J.-CL. BESSAc,Approche des problèmes posés par la construction des rempart grecs en 
pierre, La Fortification dans l'histoire du mond grec, Actes du Colloque Intemational. CNRS. 
Paris 1986, pp. 273-72; lo., Matériaux et construction de l'enceinte augustéenne de Nimes, Les 
enceintes augustéennes dans l'Occident romain, Actes du Colloque de Nimes, Nimes 1987, pp. 25-
38; C.F. GlUUANI, L'edilizia nell'antichità, Roma 1990. 
27 V. anche P. AUPERT, Le nimphée de Tipasa et les septizonia nord-africains, Roma 1974, 
pp. 42-44. 
21 Come i pilastri della Basilica giudiziaria, le vasche del ninfeo, le strutture della scena nel 
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frequente nell'edilizia di Tipasa nelle strutture portanti destinate ad avere un 
maggiore risalto. Nelle mura esse sottolineano in modo monumentale le porte, 
con basi modanate, pilastri e colonne. 
Una cava di gneiss si trova scavata nel fianco della falesia poco lontano 
dalla necropoli di S. Salsa; essa è del tipo a cielo aperto, con gradoni a spigoli 
vivi, che dimostrano ancora oggi la consistenza della pietra. 
L'arenaria bioclastica è al contrario una pietra di natura tenera non 
lucidabile, di colore dorato, a grana media e grossolana. Facile al taglio e alla 
lavorazione, è però piuttosto porosa e friabile. Si presenta in stratificazioni 
tendenzialmente orizzontali e può essere facilmente segata, lavorata a scalpello 
e rifinita con la lima. Il suo uso è assiduo in tutte le epoche, ma a causa della 
sua natura poco omogenea, con superfici spesso difettose con la tendenza a 
sfarinarsi, non ha una buona resa nelle opere di grosso apparecchio. Per questo 
motivo viene utilizzata raramente in blocchi, ad esempio nei pilastri verticali 
dell' opus africanum e comunque quasi sempre per elementi isolati, mentre 
l'opera quadrata appare in età tarda con ricorso a reimpieghi (nelle basiliche, 
in particolare quella di S. Salsa). La tecnica più comune è quindi l'opera 
cementizia, nella quale la pietra viene tagliata in pezzi di piccolo taglio, come 
scapoli o scaglie, usati come costituenti dei conglomerati e nei rivestimenti. 
La presenza di cave vicino al circuito murario, oltre ad evitare l'onere del 
trasporto dei materiali da luoghi lontani, offriva il vantaggio, non trascurabile 
ai fini della difesa, di liberare una più ampia visuale del territorio, che veniva 
disboscato e rimodellato. Esse si trovano a est della città, a cielo aperto, poco 
lontane dalle fortificazioni, in asse con la porta di Icosium, creando una sorta 
di fossato 29. 
La malta era ricavata da pietre provenienti dallo Chenoua e mescolata 
insieme a sabbia e laterizi frantumati. Si riscontra spesso anche l'uso della calce 
per gli intonaci (Tav. I, a). Grandi fornaci si trovano scavate nella roccia 
immediatamente all'interno della cinta murarla. In particolare, una di queste 
presenta delle dimensioni notevoli; varrebbe la pena di indagarle ancora, con 
rilievi più accurati 30. 
teatro ecc. Per gli strumenti utilizzati per la lavorazione della pietra: di J .-CL. BFSSAC, L 'outillage 
traditionnel du tailler de pierre de l' antiquité à nos jours, "Revue Archéologique de Narbonnaise". 
S. 14, 1986, pp. 273-72. 
29 Altre cave si trovano disseminate un po' ovunque: sulla riva del mare, all'interno della 
città, nel luogo dove oggi è il cosiddetto mausoleo pUDico e sulle pareti scoscese del promontorio 
del Foro. 
30 J. BARADFZ, Les fours à chaux des constructeurs de l' enceinte, "Libyca", V .2, 19S7, pp. 
277-94. OsElL, Tipasa, cit., p.37S, ne segnala diversi intorno alla città, soprattutto a sud. In generale 
Tavola I 
a: Tipasa, particolare delle mura interne sul versante orientale. 
b: Tipasa, torre a difesa della griglia di passaggio dell 'oued. 
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Le tecniche utilizzate nelle mura sono essenzialmente due: la prima è 
l'opera quadrata 31, la seconda l'opera cementizia con paramento in opus 
vittatum di conci legati da malta. 
La prima viene riservata alle strutture, spesso modanate, che inquadrano 
le porte. Il materiale utilizzato è quasi sempre lo gneiss. I blocchi venivano 
trasportati e messi in posa mediante l'uso di macchine elevatorie, che aggan-
ciavano i blocchi con i ferrei forfices 32 simmetrici o l' olivella, come si può 
distinguere dalla presenza dei fori sui lati verticali o dell'incavo centrale 
quadrangolare sulla faccia superiore. 
Nell'assise di fondazione i blocchi sono lavorati sommariamente nelle 
pareti verticali, mentre vengono accuratamente preparati con anathyrosis i letti 
di attesa, quelli di posa e le facce di contatto. Nell'alzato sono rifiniti su tutte 
le facce a vista e conservano traccia della fascia perimetrale eseguita preven-
tivamente per spianare la superficie. La stessa tecnica si osserva nella scena del 
teatro cittadino, la cui datazione precisa viene ancora discussa 33. Gli elementi 
lapidei erano collegati gli uni agli altri tramite grappe di piombo a coda di 
rondine o lignee. Il montaggio delle parti modanate, come le basi di colonna che 
ornavano lo zoccolo dei muri curvilinei della porta di Caesarea, avveniva a 
incasso 34. 
La griglia aperta lungo il tratto orientale per consentire il passaggio di uno 
oued 35 (Fig. 4) è costruita con blocchi di arenaria squadrati e rifiniti a scal-
v. J.-P. AnAM - P. VAIffiNE, Fours à chaux artisanaux dans le bassin méditerranéen, Actes du 
Conv. Histoire et techniques et des sources docum., Aix-en-Provence 1982 
31 Nell' Africa settentrionale di età pre-imperiale, ad esempio, le fortificazioni sono costruite 
prevalentemente con grandi blocchi pseudoisodomici o isodomici allettati a secco, come nelle 
presunta prima cerchia di mura di Tipasa, ai piedi del promontorio del Foro, BARADEZ, Fouilles, cit., 
pp. 104- 07. Per altri esempi: A. JODIN, L 'enceinte hellénistique de Volubilis, «BCfH», 1-2. 1965-
66, pp;, 199-24; E. LENOIR, Traditions hellénistiques et techniques romaines dans les enceintes 
urbaines du M aroc, La fortification dans l' histoire du M ond grec, Colloque Intemational CNRS 
Valbonne, Pans 1986 pp. 337-44; N. FERCHlou, Habitats fortifiés pré-impériaux en Tunisie 
antique, "AA", 26, 1990, pp. 43-86; M. BEHEL, Fortifications préromaines au Maroc, Lixus et 
Volubilis. Essai de comparaison, Lixus, Actes du Colloque, Coli. École Franç. de Rome 166, Roma 
1992, pp. 239-247. 
32 VITR., De areh., X, 22. 
33 E. FRÉZOULS, Aspects de l'histoire architeeturale du thédtre romain, "ANRW" II,12, l, 
1982, pp.391,424; LANCEL, Tipasa, cit., p.773, n. 85. 
34 DuvAL, Cherchel, cit., p. 44. 
3S BARADEZ, Fouilles, cit., pp. 101-04. Stessi dispositivi si trovano anche nelle fortificazioni 
di Volubilis, il più imponente dei quali lasciava passare lo oued Fertassa: si tratta di una griglia 
doppia, formata cioè da due ordini sovrapposti di elementi monolitici, M. EUZENNAT, Le limes de 
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pello, disposti su file alternate nel verso della testa e del taglio. Gli elementi 
lapidei sono stati tagliati in modo da far corrispondere la lunghezza di ogni 
blocco disposto di testa con la metà esatta di quello per lungo, anche se 
nell' insieme le dimensioni sono diverse e le assise non isodome 36. Oltre alletto 




tr. i ... 
Fig. 4 -Tipasa. Griglia per il passaggio di un oued attraverso le mura (da BARADEZ 1954). 
Tingitane, La Frontiére méridionale, Paris 1989, p.235, figg. 168-69. V. anche M. PIGNOLET, 
Essai de restitution de l'entrée du Fielenbach en travers de la muraille d'Augusta Raurica. 
Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst, II, 1982, pp. 55-84. 
36 L'altezza complessiva dell'impianto è di m. 1,60; la larghezza circa m. 4,20; lo spessore 
delle mura in questo punto è m. 1,40. Le dimensioni dei blocchi variano da m. 0,40-0,65 per 
l'altezza, m. 1,80-1,50 per la lunghezza, m. 0,60-0,70 per lo spessore. 
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cerchia muraria 37, completava l'opera un sistema di cataratte che convogliava-
no le acque e ne smorzavano la forza dirompente durante le piene. Infatti alcuni 
blocchi di pietra lavorati e disposti in file rastremate spuntano appena dallo 
spesso strato di terra che le ricopre 38. 
La seconda tecnica è l' opus caementicium, gettate di malta con schegge 
di pietra e frammenti di laterizi, costipate entro i due paramenti in piccolo 
apparecchio lapideo 39. Gli spigoli sono rifiniti, di norma, con scapoli di 
dimensioni maggiori in modo da assicurare penetrazione e aderenza con il 
nucleo interno 40• Questa è un'opera largamente impiegata in tutto il mondo 
romano, in special modo nelle province 41, anche se le caratteristiche non sono 
sempre riconducibili ad una schematizzazione per tipi 42. Inoltre la continuità 
d'uso di questa tecnica rende oltremodo difficoltoso e inutile il tentativo di 
stabilire una correlazione cronologica con luoghi lontani. Può risultare devian-
te altresì inserirla all'interno delle varie realtà locali, in stretta relazione con i 
tipi litologici a disposizione e la qualità dei leganti: a Tipasa essa compare in 
quasi tutte le costruzioni, spesso in apparecchio accurato con cinture di bipedaJi 
a segnare le "stasi di muratura", eseguite per distribuire meglio i carichi sui 
piani orizzontali (teatro, ninfeo, Grandi terme) 43, ma si trova anche in epoche 
più tarde come nel Mausoleo circolare e nella basilica di S. Salsa, nel corridoio 
che la mette in comunicazione con l'area funeraria. 
Le camicie esterne sono costituite da blocchetti d'arenaria allettati su filari 
37 BARADEZ, ibid. 
38 La mancanza di rilievi della struttura, che non viene segnalata dal Baradez, ne impediscono 
una adeguata valutazione. 
39 H.O. LAMPRECHT, Opus caementitium. Bautechnikder Romer, Diisseldorf 1987, pp. 19-
43; 149-54. Le dimensioni dei blocchetti si aggirano sui m 0,10-0,13 per l'altezza e mO,lO-
0,20 pe:- )a lunghezza. 
40 0,20 x 0,10 m circa. 
41 Specialmente nelle Gallie, ma anche in Spagna, nell'Italia centro-settentrionale, in Asia 
minore e infine in Africa, spesso combinata con l'opus africanum del quale costituiva il 
riempimento tra le catene lapidee. J.-P. ADAM,La construction romaine. Matériaux et techniques, 
Paris 1984, (trad. itaI. 1989), pp.139-42; 147-51. 
42 La classificazione stabilita da G.LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 
448-9, oltre ad essere concettosa e complessa, difficilmente può prestarsi ad essere utilizzata 
se non, pur con le dovute riserve, in ambiente laziale. 
43 GIUUANI, L'edilizia, cit., pp. 180-81. Come nel paramento di vittae regolari di blocchetti 
e ricorsi di bipedali del Ninfeo, del teatro, ecc. L' opus incertum, con paramento di piccole pietre 
di varie dimensioni assemblate disordinatamente e assise indistinguibili, ricorre raramente, come 
nel catino absidale della Basilica giudiziaria. 
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ordinati e orizzontali, legati da spessi strati di malta 44. La facilità di taglio della 
pietra, in contrasto con l'aspetto dei margini sommariamente ritagliati, talvolta 
come sfrangiati, e la mancanza del consueto taglio a tronco di piramide nella 
parte posteriore, che consentiva una maggiore presa della malta, inducono a 
sospettare che gli elementi venissero messi in opera così come provenivano 
dalla cava, di forma già naturalmente regolare a causa della stratificazione a 
sfoglie parallele dell' arenaria, oppure che fossero utilizzati gli scarti di lavora-
zione dei blocchi più grandi. Non dimentichiamo, infatti, che nello stesso arco 
cronologico va collocata la maggior parte degli edifici pubblici di Tipasa: 
intorno alla metà del II sec. d.C. la nuova colonia doveva essere un grande 
cantiere in fermento ed è naturale immaginare uno sfruttamento delle risorse 
nel modo più vantaggioso possibile 45. 
Una caratteristica peculiare delle cortine delle mura è lo spesso strato di 
calce steso fra i giunti e lisciato con la stecca in modo da ricoprire gran parte 
della superficie dei blocchetti, ricreando filari orizzontali 46. La stessa tecnica 
viene riscontrata anche nei presunti rifacimenti di età antonina delle fortifica-
zioni di Caesarea e nella villa del Nador 47• 
La sovrabbondanza di malta, stesa oltre i limiti dei giunti, si riscontra 
spesso anche in epoche più antiche: Vitruvio stesso raccomanda di abbondare 
nella quantità e di unirla a elementi lapidei di dimensioni minute, in modo da 
garantire una migliore presa e resistenza nel tempo, specie nel caso che la pietra 
utilizzata fosse molto porosa, con un'alta tendenza all'assorbimento di umidi-
tà 48. In realtà è stato dimostrato che maggior coesione e solidità della struttura 
si ottengono con strati sottili, che fanno presa più velocemente, ma Vitruvio 
rispecchia un uso largamente seguito, soprattutto per la maggiore velocità 
d'esecuzione 49. Nel caso specifico di Tipasa e nel territorio limitrofo, caratte-
rizzati da litotipi ad alta capacità di imbibimento, potrebbe trattarsi di un 
espediente usato per impedire il distacco delle cortine dai nuclei, creando quasi 
degli alveoli entro cui racchiudere i blocchetti. 
44 Gli strati variano da m 0,03 a 0,08. 
4S MORCIANO, Tipasa, cit., pp. 406 sg. 
46 Su questo vero e proprio "artificio", ADAM, La Construction, cit., pp. 150-5I. 
47 DuvAL, Cherchel, cit., pp. 94-99. /1 Castellum del Nador, Monografie di archeologia 
Libyca XXIII, Roma 1989, pp. 46-8. 
48 VITR., De Arch., Il, VIII, 2: «Utraque autem ex minutissimis sunt instruenda, uti materia 
ex calce et harena crebriter parietes satiati diutius contineantur. Molli enim et rara potestate cum 
sinI, exsiccat sugendo e materia sucum; cum autem superarit et abundarit copia calcis et harenae. 
paries plus habens umoris non cito fiet evanidus, sed ab his continetuT». 
49 GlUUANl, L'edilizia, cit., p. 176, con bibliografia precedente. 
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Non era certo possibile condurre la costruzione per piani orizzontali estesi 
all'intera struttura: le distanze tra le torri potevano segnare le diverse tratte di 
mura costruite, raccordate agli angoli so. La rispatolatura nasconde la tessitura 
dei paramenti e quindi la possibilità di leggere più attentamente le diverse fasi 
costruttive; tuttavia, nei punti in cui gli intervalli sono tanto estesi da non 
consentire gettate omogenee per tutta la lunghezza, si osservano fratture 
verticali che attraversano tutto lo spessore dei muri, segnando molto probabil-
mente i punti di giunzione, come si osserva nel versante orientale, poco più a 
nord della griglia di passaggio dello oued. 
Infine, le modalità della messa in opera sono evidenziate proprio dalla 
distruzione provocata dagli uomini e dagli eventi naturali, che ha letteralmente 
spezzato le cortine, decapitato le torri alla radice, scomponendole in grossi 
pezzi, lasciando vistose tracce nelle murature, che tendono a mantenersi 
uniformi in altezza, quasi a seguire una linea continua, perché spezzate nel 
punto d'incontro tra due diverse gettate di riempimento. 
Le fasi. 
Secondo il Duval e il Baradez la costruzione sarebbe omogenea, senza 
tracce di ricostruzioni successive, se non nella riduzione dell'apertura della 
porta per Caesarea e la chiusura di quella minore sud-orientale 51, ma la seconda 
epigrafe, come già menzionato, attesta la dedica di nuove porte e torri nel 305-
306 d.C. 52 Il documento, che potrebbe riferirsi tanto a rifacimenti radicali 
quanto a lavori di restauro circoscritti, smentisce le precedenti considerazioni, 
dando indicazione dell'esistenza di una seconda fase costruttiva. Purtroppo 
l'inadeguatezza della documentazione, sommata alle larghe distruzioni avve-
nute anche nei tempi recenti, come nella porta di Caesarea, oggi in parte tagliata 
dalla moderna strada statale, impediscono una ricognizione accurata e una 
valutazione esaustiva. Certo è che il documento non va trascurato e attribuire 
solo questi piccoli interventi all'iscrizione sembra alquanto riduttivo. 
Le murature non sono sempre uniformi: alcune, specie quelle interne delle 
torri cilindriche presso le porte meridionali, hanno un paramento assai scadente 
in opus incertum, altre volte i rivestimenti rivelano maggiore cura dei dettagli. 
Non è semplice capire se queste differenze appartengano a fasi diacroniche 
so Ibid., pp. 178, 186. 
SI BARADEZ, L' enceinte, cit., p, 1151. 
S2 V. supra. 
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diverse, o semplicemente a lavorazioni più o meno raffinate. I resti si limitano 
ad un'altezza modesta che non permette di leggere eventuali ricuciture dei 
paramenti nelle parti superiori della struttura, solitamente più esposte al 
degrado e quindi più bisognose di manutenzione e di rifacimenti. Tuttavia, vale 
la pena segnalare alcune discrepanze particolarmente evidenti: la tessitura del 
paramento della porta di Caesarea è costituita da elementi lapidei di dimensioni 
assai minute, ben cementati, a spatolatura accurata; le torri cilindriche sono 
caratterizzate da conci di misure leggermente più grandi, con margini sboccon-
celIati e spessi letti di malta; la torre a sud della griglia si evidenzia per alcune 
caratteristiche del tutto particolari. Le dimensioni sono maggiori delle altre 
torri, la sporgenza notevolmente più accentuata all'esterno S3. Essa sorge su un 
punto avvallato, a protezione del passaggio dello oued attraverso le mura. Il 
paramento presenta un'opera di blocchetti quadrangolari leggermente più 
grandi del solito, allineati in filari orizzontali, con giunti non incrociati, senza 
la consueta rispatolatura della malta. Catene di conci rifiniscono gli angoli e 
sono visibili i buchi per i travicelli (Tav. I, b). 
Quest'ultimo caso sottolinea l'ambiguità e la difficoltà dell'individuazio-
ne delle fasi: le dimensioni e la posizione diverse potrebbero essere funzionali, 
mentre il paramento, identico a quello del teatro, datato dalla metà dello stesso 
secolo, potrebbe semplicemente essere privo della rifinitura dei giunti con la 
malta fresca. 
Un indizio rafforzerebbe la validità dell'iscrizione del 306. Nella porta 
detta Tipasitana delle fortificazioni augustee di Caesarea alcuni ritrovamenti 
attesterebbero rifacimenti posteriori, fra i quali un'iscrizione reimpiegata nel 
basolato d'ingresso, menzionante L. Septi[---) Petro[nianus), procuratore 
della Mauretania entro il 165 d.C. 54, e resti di trabeazione, datati alla fine del 
III - inizi IV sec. d.C. ss È credibile che i dati cronologici di entrambe le città 
possano collegarsi ed essere quindi riferiti a ricostruzioni dell'inizio del IV 
secolo. 
53 BARADEZ, Fouil/es, cit., p. 103. La distanza dalla griglia è di circa m 6; le dimensioni sono 
m 6 di larghezza; l'aggetto sul filo esterno delle mura è di m 3,00 quello interno m 1,50. Si noti il 
rigore de]]e proporzioni reciproche, facilmente riconducibili ai piedi romani. 
~ M. UOlA Y, Rapport sur l' activité archéologique enAlgérie au cours des quatre dernières 
années (1950-1953), "BCfH" 1954, pp. 131-39. Sul personaggio: M. CmuSTOL-A. MANGIONCAL-
DA, Studi sui procuratori delle due Mauretaniae, Sassari 1989, pp. 20 n.9, 34, 38, 42,45,50 n. 5. 
56,127 n. 8. 
S5 DuvAL, Cherchel, cit., pp.106-110; P. PENSABENE, Les chapiteaux de Cherchel. Étude de 
la décoration architectonique, "BAA", III s., 1982, pp. 63-4, n. 1. 
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Vi è tuttavia anche la possibilità che gli elementi in nostro possesso siano 
riconducibili ad una realizzazione ex novo delle porte in età più tarda. In questo 
caso si risolverebbe la pluralità dei modelli presenti a Tipasa, in quanto al II 
secolo sarebbe assegnata solo quella minore nord-orientale, più vicina agli 
esempi di II secolo nell' Africa settentrionale 56. Questa ipotesi, comunque, 
sembra difficilmente sostenibile, per la mancanza di confronti 57 e anche perché 
in tal caso resterebbe isolata la porta di Rapidum, che si data alla seconda metà 
del II secolo. 
I motivi della costruzione. 
Il Baradez descrive la tecnica delle mura di Tipasa, esaltandone la 
funzionalità militare, nel tentativo di dimostrare che essa fu costruita da truppe 
militari, piuttosto che dalla manodopera civile, in vista della minaccia rappre-
sentata dalle rivolte Maure 58. Tali argomentazioni, già convincentemente 
smentite sul piano storico dal Rebuffat 59, non possono essere accettate neppure 
sulla base delle considerazioni relative alle strutture, perché, come già su 
esposto, la stessa tecnica viene impiegata in tutte le costruzioni della città: 
cambia solo lo spessore delle murature e la rifinitura dei paramenti, ma il 
principio costruttivo è lo stesso. Inoltre, i motivi di imminente pericolo si 
riflettono chiaramente sulle strutture, che, considerando i tempi richiesti per la 
costruzione, privilegiano la scelta di modelli ampiamente collaudati, con 
rapidità di esecuzione in rapporto ai mezzi 60. Le fortificazioni di Tipasa 
appaiono accuratamente pianificate: il perimetro, che sembrerebbe più esteso 
dell' effettiva ampiezza del tessuto urbano 61, pur non subendo particolari 
condizionamenti orografici, rifletterebbe un momento di ricchezza, addirittura 
di supervalutazione dello sviluppo futuro. La presenza delle scale di accesso ai 
56 I....A.NnER, Roman, cit., pp. 116-119; WELSBY, Observations, cit., pp. 115-20. 
57 L'esempio della porta tarda di Lepcis Magna, datata però mezzo secolo più tardi, non 
sembra pertinente. 
sa BARADEZ, Fouilles, cit., pp. 108-13; ID., L 'enceinte, cit., p. 1152. 
59 REBUFFAT, Enceintes, cit., pp. 501-22. 
60 Ne sono un chiaro esempio i materiali di reimpiego utilizzati in epoca tardo antica, uniti 
alla restrizione dei circuiti murari. 
61 Per il caso di Caesarea, che possiede uno dei perimetri fortificati più lunghi del mondo 
romano, v.le considerazioni di LBvEAu, Caesarea, cit., pp. 30-3.; lo., Les enceintes, cit. pp. 152-
55; SALAMA, Vulnérabilité, cit., pp. 253-69. 
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camminamenti di ronda e alla sommità delle torri, costruite in mura tura, hanno 
richiesto molto più impegno che semplici lavori di carpenteria. Le porte 
d'accesso alla città, finalizzate più alla monumentalizzazione degli spazi 
pubblici che a motivi di ordine poliorcetico, con il chiaro intento di imitare e 
variare in modo originale i modelli desueti della vicina capitale, traducendoli 
fastosamente, con un gusto provinciale sovraccarico, sono altresì indice di 
un' accresciuta stabilità economica e politica, espressa dalla di poco precedente 
promozione al rango di colonia, che la lega maggiormente a Roma e ne fa 
una città "degna" di essere difesa. 
In conclusione, l'erezione delle cinte murarie rappresenta un momento 
particolare nella storia sociale, politica ed economica di una città e sotto questa 
luce appare evidente come gli aspetti simbolici e quelli funzionali possano 
convivere in una pluralità di significati, che non possono essere semplificati 62. 
62 Un esempio è quello del mondo greco di età ellenistica, quando le innovazioni poliorce-
tiche e costruttive, codificate dalla trattatistica e riflesse nelle grandi fortificazioni erette in quel 
periodo, sommano il pericolo di aggressioni, la volontà politica di espansione e la potenza della 
città, espressa anche attraverso la capacità di potersi difendere. 
Olivier Jehasse 
L'architecture religieuse romaine de la fin de la République 
en Corse, Sardaigne et Toscane 
Les premiers siècles de la romanisation des iles de Corse et de Sardaigne 
ont souvent été plus étudiés du point de vue historique, par la lecture 
raisonnée des sources de la tradition (F. Barreca, O. Jehasse) que véritable-
ment par une synthèse proprement archéologique des découvertes réalisées 
dans chacune des deux iles. La richesse des découvertes dans chacun des sites 
étudiés rendant ainsi toute approche synthétique difficile à réaliser dans de 
bonnes perspectives scientifiques. 
C'est pourquoi il apparait aujourd'hui nécessaire de recentrer les efforts 
de recherche sur une problématique plus thématique, englobant non plus 
seulement la chronologie des sites ou des événements historiques, mais 
s'intéressant à la question centrale: Qu'à voulu faire Rome dans les iles de 
Corse et de Sardaigne, suivant quelle idéologie du pouvoir, selon quels idéaux 
religieux? Car l'esprit de conquete et la défense de l'ager romanus n'expli-
quent pas tout. Il est particulièrement intéressant de rechercher au contraire 
les traces de la volonté politique de Rome, désireuse après de longues années 
de guerre difficile, d' asseoir son pouvoir et de perenniser sa victoire. 
Le Icr siècle avant J .-C. est à cet égard une période essentielle de l 'histoire 
de ces deux iles, mais elle ne peut etre coupée de l'histoire du continent 
italien. Les dernières interprétations faites à Aleria sur le forum et surtout sur 
le TempIe Ouest montrent en effet un esprit etrusco-italique dans le choix des 
batisseurs. Ces hypothèses désormais assurées sur le site d'Aleria obligent à 
creuser cette question, car elles insrivent ces choix idéologiques non seule-
ment dans une histoire souvent refoulée de Rome, mais eli es conduisent à 
regarder précisément la situation que connait la Sardaigne à cette époque, afin 
de vérifier si ces données proprement corses, se retrouvent dans toute la 
provincia de Sardaigne. 
En outre des études récentes conduites sur le TempIe de Fiesole, en 
Etrurie centrale, semblent offrir des points de comparaison particulièrement 
éclairants sur les différents aspects de celte questiono 
L'étude ainsi recadrée tentera par l'étude architecturale, chronologique 
et archéologique des monuments religieux de celte époque de préciser la 
validité des conclusions obtenues à Aleria, conclusions qui renforcent la 
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connaissance de la Corse des premiers siècIes de la romanité, mais qui posent 
une question essentielle sur les rapports de Rome avec son environnement le 
plus proche, qu'il soit continental ou insulaire. Par l'apport de l'épigraphie, de 
la numismatique et de l 'historiographie textuelle, cette recherche permettra une 
vision renouvelée de la présence romaine dans l' ensemble du bassin tyrrhénien. 
Margarita Orfila - Pabio Casado 
Cenimicas de vajilla durante ei Bajo Imperio en Andalucia OrientaI 
Introducci6n 
En 108 aiios se tenta se individualizaron en Gistulo un tipo de ceramicas 
que se identificaron como una posible producci6n local tardias, asociada a las 
sigillées paléochretiennes 1, como indica la propia denominaci6n que se dieron 
a conocer bajo el nombre de "Ceramicas Paleocristianas de Castulo" 2; para su 
catalogaci6n se utiliz6 incluso parte de la tabIa de formas de la tipologia gala 
(Molina, 1975; BIazquez, 1979). Posteriormente se public6 otro articulo en el 
que se indicaba la posibilidad de la existencia de varios centros productores, 
ligando las producciones de mejor calidad a la zona de Castulo (Molina et al. 
1980), en detrimento de piezas de menor calidad que no estarian fabricadas, 
segun Molina, en el centro denominado. 
La revisi6n que hemos Ilevado a cabo en estos ultimos aiios de estas 
producciones desigillatas, las "paleocristianas de castulo", tanto reconocién-
dolas en publicaciones 3, como en su directa localizaci6n e identificaci6n en 
yacimientos arqueol6gicos, nos ha permitido caracterizar sus formas mas 
comunes 4, a la par que darle una interpretaci6n diferente a la hip6tesis 
l Nos referimos a las galicas tardias publicadas en 1968 por Rigoir. reconocidas actualmente 
como Derivées des Sigillées Paleochretiennes. 
2 La denominaci6n dada es una prue ba suficientemente clara de esa asociaci6n. 
l Al haberse utilizado en principio parte de la tipologia de las sigillatas tardias galicas ha 
ocurrido que dado su parecido con la vaji1la norteafricana de parte de piezas de TSHTM. éstas se 
han publicado como norteafricanas y no como producciones de sigillatas paleocristianas de 
astulo. Si que en algunos casos se han publicado insinuando que eran una producci6n individua-
lizada, como las aparecidas en Cerro Maquiz (Jaén) (ARTf.AOA; BI...EOI. 1987). 
4 Siempre hablando desde el punto de vista macr0sc6pico. es decir en base a la descripci6n 
que se puede llevar a cabo visualmente. sin ayuda extema. y en la que podemos reconocer desde 
las formas a las caracterfsticas propias y comunes en cuanto a su tratamiento extemo (tanto en tipo 
de bamiz. color, como decoraciones), como en la pasta (no siempre muy depurada, laminada en 
bastantes ocasiones). o en detalles semejantes en sus formas (pies rehundidos. carenas marcadas. 
etc. Todas estas caracterizaciones fueron ya descritas en la W ReuniOn de Arqueologfa Cristitlna 
Hispdnica, Lisboa, Sep. Oct. 1992 (ORALA. en prensa), publicandose una tipologia preliminar en 
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publicada en Ios alios setenta al asociar nosotros mayoritariamente este tipo de 
ceramicas a las producciones norteafricanas, no descartando, no obstante, su 
relaci6n, en algunos caso s, a piezas de sigillata hispanica tardia, a galicas 
tardias s, y no olvidando que en algunos casos se asemejarian en alguna forma 
a producciones de la época de la zona orientaI del Mediterraneo (Atlante, 1981), 
o las denominadas sigillata tripolitanas (Hayes, 1972, p. 304-305)6, sin 
despreciar toda la serie de reminiscencias procedentes de clases de ceramicas 
de periodos anteriores como las Sigillatas Clasicas 7 o las Paredes Finas 8. 
Nos encontrariamos por tanto frente a un nuevo grupo de producciones de 
ceramica de vajilla situadas cronologicamente entre los siglos IVy V d.C., a las 
que hemos preferido reconocer como Terra Sigillata Hispanica Tardia Meri-
dional, denominaci6n que nos parece mas indicativa que la dada anteriormente 
como Ceramicas Paleocristianas de Castulo, ya que esta ultima dejaba en una 
1993 (ORFILA, 1993). En estos dos articulos se presenta una relaci6n de publicaciones en las 
cuales se pueden identificar estas piezas o se hace menci6n a unas producciones que en ellas 
mismas se individualizan y que nosotros asumimos como pertenecientes a estas Sigillatas 
Hispanicas Tardias Meridionales, asi como una descripci6n de cada una de las formas 
reconocidas y sus propias asociaciones, siempre desde el punto de vista macrosc6pico. 
Esperemos que los resultados de las analiticas que en estos momento se estan llevando a cabo 
por Josefa Cape I de la Universidad de Granada, sobre un primermuestreo de piezas, permita aportar 
una documentaci6n de mayor peso a la hora de probar sus caracteristicas diferenciadoras, en cuanto 
a la identificaci6n de las diversas materias primas utilizadas para su elaboraci6n, en contraste con 
las utilizadas en otras producciones, en especiallas norteafricanas. 
s Asociaci6n que es minoria o casi nula, como se puede comprobar en ORFILA 1993. 
6 La forma l de Hayes corresponderia en cierta manera a la TSHTM 2, la forma Hayes 2 
podria recordar algo a la TSHTM 3, aunque con un labio muy diferente, y la forma Hayes 3 a la 
TSHTM 9. Aunque, como indica el propio Hayes, sin que se pueda afirmar que estas piezas se 
hayan producido en esa zona del Norte de Africa. 
7 El mejor ejemplo lo tenemos en la forma que nosotros hemos identificado bajo TSHTM l 
Y que corresponde claramente a la Ritt. 8, forma que también se produjo en sigillata africana 
catalogandola Lamboglia como forma 8 (LAMBOGUA, 1958, p. 272-274) Y que Hayes le otorg6 et 
numero 14, muy parecida también a la Hayes 17 (HA YES, 1972) Y que se puede asociar a la Lamb. 
43, documentandose estas producciones africanas en el siglo III (Atlante, 1981, p. 34 Y 64). 
8 No nos apartamos del hecho de la cada vez mayor identificaci6n de producciones locales 
de muy diversas épocas en la toda la Peninsula Ibérica, y en el Imperio Romano en generaI, como 
ya resumimos en otra publicaci6n (ORFILA, 1993, 125-127). Si nos centramos en la zona que 
marcarnos de dispersi6n estas TSHTM, el abanico es también muy amplio (ORFlLA, 1993). Ahora 
bien también somos conscientes de su semejanza con otras producciones locales de otras zonas, 
como son todas las presentadas en et «Boletin de Arqueologia Medieval», III, dedicado integra-
mente a este tema. Se han identificado en Belo (BoUROEOIS, MAYET, 1991, 12) unas piezas que se 
han catalogado como tripolitanas. No obstante no descaratamos que las piezas halladas en Belo 
seanTSHTM. 
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parte centrada su producci6n a un s610 asentamiento y, por otra, no reflejaba la 
amplitud de su dispersi6n geografica y asociaci6n a otras producciones, como 
hemos podido constatar por su presencia en numerosos yacimientos ubicados 
principalmente en la parte meridional de la Peninsula Ibérica. 
La publicaci6n en 1994 de las Actas de la III Reuni6 d'Arqueologia 
Cristiana Hispdnica celebrada en Menorca en 1988 nos ha permitido tener a 
nuestro alcanze una informaci6n muy interesante para nosotros en relaci6n al 
tema de las TSHTM, como es el estudio llevado a cabo sobre unas ceramica 
individualizadas enArva (Alcolea del Rio, Sevilla) ya que estan catalogadas 
como imitaciones de Terra Sigillata norteafricana y, en principio, fabricadas 
en ellugar. El problema de correlacionar el texto con las piezas presentadas en 
las figuras dificulta el poder apreciar con precisi6n que piezas son las identifi-
cadas en el yacimiento como imitaciones de sigillatas africanas frente a piezas 
con una clara adscripci6n norteafricana, oscureciendo el aprovechamiento que 
de este trabajo se pudiese obtener (Remesal et alii, 1994). Este articulo va 
asociado a otro presentado por Rinc6n en el que se publican los resultados de 
la analitica arqueométrica realizada sobre algunas muestras de ceramicas 
recogidas enArva, pudiendose individualizar dos piezas de las nueve analiza-
das como "materiales ceramicos locales", frente a tres identificados como 
"materiales ceramicos importados", y cuatro como "materiales ceramicos de 
dudosa procecencia (dudosos)" (Rinc6n, 1994). Es decir que, aunque sin poder 
concretar a que figuras del texto del articulo de Remesal et alii se esta 
refiriendo, si confirma el hecho de unas producciones locales que estan 
intentando imitar a las norteafricanas, ampliandose nuestro cuadro de localiza-
ciones de este tipo de materiales (Orfila, 1993, p. 144). 
Las zonas prospectadas: 
En este XI Convegno Internazionale "L'Africa Romana" presentamos un 
estudio de dispersi6n de la TSHTM en Andalucia OrientaI en base a las 
prospecciones Ilevadas a cabo en cuatro zonas: 
- La zona de Galera, en la Hoya de Baza, una de las depresiones intra-
béticas mas orientales. 
- La zona de Illora y Pinos Puente, ambos en la Vega de Granada y en 
conexi6n por el Norte con el Subbético. 
- El tramo Jaén-La Guardia de la autovia Bailén-Motril que discurre por 
el pasillo del Guadalbu1l6n, conectando las depresiones intrabéticas con el 
valle del Guadalquivir. 
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-La zona de las estribaeiones meridionales de Sierra Morena que podemos 
subdividir en la depresi6n Linares-Bailén en el curso alto del Guadalquivir 
donde afluye el Guadalimar por una parte y, por otra, el valle del Rio Rumblar 
que cruza Sierra Morena, siendo una via natural entre el valle del Guadalquivir 
y la Meseta. 
Presentamos estas zonas porque en ellas se han llevado a cabo unas 
prospeceiones arqueol6gicas intensivas que nos permiten obtener unos datos a 
comparar de eierta fiabilidad y con eiertas caracteristicas comunes, como es el 
hecho de ser de interior y separadas de la costa por una serie de barreras 
orograficas como son las cordilleras Béticas y Sierra Morena 9. Este hecho 
puede que sea una de las causas del menor porcentaje de materiales ceramicos 
importados, y en especial de procedencia norteafricana, frente a los que 
catalogamos como TSHTM, no perdiendo de vista la posibilidad de que haya 
otras causas de esa descompensaci6n en porcentaje, como el propio poder 
adquisitivo de los asentamientos estudiados. 
En toda esta area de la Peninsula Ibérica, a medida que se han ido 
identificando fragmentos ceramicos con posibilidad de ser adscritos a TSHTM, 
hemos podido apreciar la amplia dispersi6n de estas producciones, asi como 
empezar a vislumbrar la relaci6n en procentajes que existe entre éstas y otras 
producciones, como serian las sigillatas africanas o las producciones tardfas 
galicas lO. 
Hemos llevado a cabo una correlaci6n sobre los yaeimientos identificados 
en 10s cuales se pueda documentar su utilizaei6n a partir del siglo III d.C. asi 
como también una correlaei6n entre las piezas de TSHTM con Norteafricanas. 
El resultado es el siguiente: 
9 No creemos necesario aqui disertar sobre la diferente dispersi6n de materias en época 
antigua en relaci6n a la posibilidad de acceder a los lugares utilizando embarcaciones, a utilizar otro 
medio de transporte. Siempre es mucho mas amplia la dipersi6n de elementos que tengan su lugar 
de producci6n o elaboraci6n ubicado en lugares desde donde se pueda utilizar una embarcaci6n, 
ya sea por medio maritimo o fluvial, que los que no accedan por este medio. 
lO Siempre teniendo presente que estamos trabajando con materiales procedentes de prospec-
ciones superficiales, de recogidas en las superficies de 10s yacimientos y, por tanto, que el amUisis 
de los items recogidos da una visi6n sujeta a fuertes condicionantes, pero a pesar de que estas 
aplicaciones porcentuales tiene n un valor relativo, son las unicas disponibles por el momento. 
Estan en via varios estudios de materiales provenientes de excavaciones y con sus resultados 
podremos corroborar o descartar las bip6tesis barajadas. 
También hemos apreciado que estos materiales no tienen ninguna particularidad especifica 
en cuanto a su deposici6n que los diferencie del resto de la ceramica romana, por lo que los sesgos 
seran generales para todo tipo de materiales. 
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Zona de Galera 
De esta zona se ha tornado el término munieipal de Galera y los eircundan-
tes al mismo, destacaremos por su entidad algunos de los yaeimientos estudia-
dos, como son La Loma de los Costa (GR. er. 3), Cortijo Tal6n (GR. GA. 19), 
Cueva Cumbre (GR. er. 7), (GR. HU. 7/0), (GR. HU. 15), (GR. HU. 2B), 
(GR. GA. 10B), todos ellos con un elevado numero de piezas recuperadas, 
pero en las que el dominio de las TSHTM a partir del siglo IV es notorio. 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Total yacim. de Epoca Romana identificados 48 
Total yacim. de Epoca Romana Tardia 72,9 
Yacimientos con solo TSHTM 4 11,4 
Yacimientos con TSHTM y Norteafricana 27 77 
Dominio de TSHTM sobre Norteafricana 14 51 
Equilibrio entre TSHTM y Norteafricana 11 40 
Dominio de Norteafricana sobre TSHTM 2 9 
Yacimientos con solo Norteafricana 4 11,4 
Yacimientos tardios con antecedentes clasicos 24 68 
Yacimientos tardios creados ex novo 11 31 
Yacimientos de creacion dudosa O 
Zona del Rumblar y depresi6n Linares-Bailén 
De esta zona que abarca los términos municipales de Linares, Banos de la 
Eneina, Bailén, Guarroman y Torreblascopedro. Destacaremos por su entidad 
algunos de los yaeimientos estudiados, como son CasilIa de la Fuente Nueva 
(JB. 6), San Higinio (GU. 3), Cercano al camino de la Virgen de la Eneina (BE. 
65), (BE. 36), La Virgen de la Eneina (BE. 22), Desembocadura del arroyo 
Aleunillas (BE. 15), Arroyo de Silos (L. 7), Arroyo de la Fuente de la Higuera 
(L. 13), Cercano a la Casa de Hurtado (r. 2), Frente a Casa de Mateo Ruiz (BA. 
22) Y Cerro de Burguillos (BA. 4). 
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YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Totai yacim. de Epoca Romana identificados 110 
Totai yacim. de Epoca Romana Tardia 42 38,1 
Yacimientos con solo TSHTM 25 59,5 
Con mas de 5 fragm. recuperados de TSHfM 5 20 
Con menos de 5 fragm. recuperados de TSHfM 20 80 
Yacimientos con TSHTM y Norteafricana 13 31 
Yacimientos con solo Norteafricana 3 7 
Yacimientos tardios con antecedentes chisicos 32 76,1 
Yacimientos tardios creados ex' novo 9 21,4 
Yacimientos de creaci6n dudosa 1 3,1 
Zona de la Autovia (Jaén-La Guardia) 
De est a zona se han estudiado 10s yacimientos pertenencientes a parte de 
10s términos municipales afectados por el nuevo trazado de la autovia Bailén-
Motril, son 10s de La Guardia y J aén. 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Total yacim. de Epoca Romana identificados 16 
Total yacim. de Epoca Romana Tardia 6 37,5 
Yacimientos con solo TSHTM 4 66 
Con mas de 5 fragm. recuperados de TSHfM 1 25 
Con menos de 5 fragm. recuperados de TSHfM 3 75 
Yacimientos con TSHTM y Norteafricana 1 17 
Yacimientos con solo Norteafricana 1 17 
Yacimientos tardios con antecedentes clasicos 5 83 
Yacimientos tardios creados ex' novo 1 17 
Yacimientos de creacion dudosa O 
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Zona de la Vega de Granada (llIora Pinos Puente) 
De esta zona destacaremos por su entidad algunos de los yacimientos 
estudiados, como son los recintos fortificados en el Tajo de la Zorra (GR. ILL. 
5) Y en el Cerro del Mirador (GR. ILL. lO); la villa en llano de Daimuz (GR. 
PP. 11); Cortijo de las Monjas (GR. ILL. 12); El Tesorillo de Escoznar (GR. 
ILL. 30); Cortijo de Mairena (GR. ILL. 38); La Fuente del Cosarlo (GR. ILL. 
39); La Encantada (GR.lLL. 47); La Dehesilla (GR.ILL. 48); Tiena la Alta 
(GR. MC. 1), todos ellos de tipo villa ubicados en loma y El Alberc6n (GR. ILL. 
13) Y El Comicabral (GR. ILL. 42) también villae, ubicados en ladera. 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Total yacim. de Epoca Romana identificados 37 
Total yacim. de Epoca Romana Tardia 18 48,6 
Yacimientos con solo TSHTM 1 5 
Yacimientos con TSHTM y Norteafricana 4 22 
Yacimientos con solo Norteafricana 13 72 
Yacimientos tardios con antecedentes clasicos 15 83 
Yacimientos tardios creados ex novo 3 17 
Yacimientos de creacion dudosa O 
Conclusiones 
De estos datos obtenidos en estas zonas que aunque no abarquen un 
espacio muy grande, si creemos que son significativos los resultados, mas si 
tenemos en cuenta que los porcentajes que seiialamos no se apartan de los que 
se pueden entrever en otras zonas de las cuales tenemos datos, pero que no 
hemos podido procesar por no pertenecer a prospecciones sistematicas, o no 
haberse aun finalizado dicha actividad, pero en la que se constante su presencia, 
como se puede comprobar en las zonas de J6dar, de Martos en Jaén, de Ciudad 
Real, del Almanzora en Almeria, etc. (Orfila, 1993) Il, a las que podemos sumar 
11 Queremos indicar aqui que la duda que planteabamos en nuestro articulo de 1993 en 
relaci6n a el no conocimiento de la presencia de este tipo de ceramicas en la zona de Albacete 
(ORFlIA, 1993, p. 129), en principio no quedaria desierta ya que la directora del Museo de Albacete 
nos ha informado oralmente en cuanto a la presencia de TSHTM en ese territorio, como parece que 
también esta cada vez mas confirmada su presencia en zonas interiores de Murcia y Alicante, 
también por informaciones orales. 
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otros no indicados en ese articulo como Alcolea del Rio en Sevilla (Remesal et 
al., 1994), o en la zona de Cabra, en Cordoba (Vera, 1991) 12, ampliandose, por 
tanto, el mapa de dipersi6n (Fig. 1). 
Destacaremos la identificaci6n de piezas de vajilla norteafricanas en todas 
las zonas estudiadas, pero quedando fiel reflejo el hecho de su cada vez menor 
presencia de las mismas en zonas alejadas de la costa. Si es indicativo el hecho 
de que cuando se reconocen estas importaciones en esas zonas mas al interior, 
éstas suelen estar presentes en asentamientos que ya tenfan una fuerte tradici6n 
de importaciones en épocas anteriores, ademas, por lo poco que conocemos ya 
que estamos utilizando datos procedentes de prospecciones, si podemos 
deducir que son establecimientos con un poder adquisitivo importante al 
hallarse en zonas de cultivos altamente rentables. A mayor importancia del 
asentamiento 13, mayor poder adquisitivo y mayor presencia de vajillas impor-
Fig. 1: Descripci6n de zonas con TSHTM en la Penmsula Ibérica. 
12 De la cueva de la Mina de Jarcas, en Cabra, se publicaron una serie de materiales de los que 
destamos la pieza n. lO de la fig. 4, catalogada como forma n de C3stulo y que corresponde a la 
forma 9 de TSlITM, aparece también es este articulo otra pieza, concretamente la n. 13-B de la fig. 
3, catalogada como Terra Sigillata Cara, que nosotros consideramos como TSHTM. Es interesan-
te el hecho de que estos materiales si estén asociados a alguna pieza realmente de proccdencia 
africana, con un tipica decoraci6n estampada o una lucerna Dressel 30, que proporcionan una 
cronologia al conjunto de los siglos IV y V. 
13 Considerarnos aquf la importancia de un asentamiento en base a los e1ementos que le hacen 
destacardentro de su tipo, por ejemplo, dentro de los asentamientos rurales tipo villa la importancia 
vendria determinada por disponibilidad y control de los recursos, extensi6n, variedad y calidad de 
los conjuntos ceramicos, representaci6n de elementos de producci6n y consumo, etc. 
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Fig. 2: Detalle del Sudeste Peninsular donde se aprecian las areas de estudio: 1) Zona 
de Galera; 2) Zona del Rumblar; 3) Zona de la Depresi6n Linares-BaiJén; 4) Zona de 
la Autovia (Jaén-La Guardia); 5) Zona de la Vega de Granada. 
tadas, mientras que, en términos generales, cuando la presencia de TSHTM es 
dominate estamos, primero, en zonas interiores y segundo, sobre asentamien-
tos de menor entidad. 
A partir del estudio de la presencia de la TSHTM en unas zonas concretas 
de Andalucia nos estamos planteando otras cuestiones dentro del marco 
generaI de la comercializaci6n como es la llegada de determinados productos 
o, mas concretamente, su modo de transporte junto al tipo de envase que se 
utiliz6 en segftn que casos. Si analizamos, por ejemplo, la cantidad de anforas 
halladas en un yacimiento costero o cercano a un curso fluvial , su numero sera 
bastante elevado, si este parametro lo aplicamos a yacimientos que no sean 
costeros, es decir que ya estén algo alejados de la costa o de un curso fluvial 
navegable, la presencia de anforas es mucho menor. Es de todos conocido que 
el medio de transporte ideaI para este tipo de envases de arcilla y para que sea 
rentable, son las embarcaciones. Cuando éstas no pueden actuar y se hace 
necesaria la utilizaci6n de un medio terrestre para su dispersi6n, en principio 
se utilizaban otros envases como pueden ser odres, no dejando, por su 
composici6n organica, restos perceptibles en excavaciones tradicionales, y 
menos en prospecciones. 
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Esa dificultad fisica surgida como consecuencia del medio de transporte 
utilizado es en parte la justificaci6n de la identificaci6n de producciones locales 
imitando productos dificiles de conseguir como podria ser para determinadas 
zonas de la Pemnsula lbérica en los siglos IV y V un tipo de vaji1las de moda 
en ese momento producidas en el Norte de Mrica, surgiendo la réplica en 
producciones locales, como ya habia surgido en época anteriores, y en parte 
siguiendo la tradici6n alfarera de las gentes hispanas (Orfila, 1993, p. 143-144). 
Para ilustrar esta hip6tesis hemos utilizado la presencia de anforas en 
asentamientos durante toda la época romana en las prospecciones menciona-
das, inc1uyendo no s610 todos los tardios relacionados para el estudio de la 
presencia de TSHTM, sino que también los no inc1uidos que s610 tienen fases 
tempranas, abarcando, por tanto, un abanico cronologico mas amplio para 
analizar este tipo de materiales. El resultado de este analisis es el siguiente: 
ZONA DEL RUMBLAR 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Yacirnientos con material romano 47 
Yacim. con presencia de "anforas" romanas 15 32 
CANTlDADDE CANTlDADDE 
MATERIAL ROMANO FRAGMENTOS DE % 
RECUPERADO ANFORAS 
9 3 33 
12 2 16 
21 1 4,7 
38 1 2,6 
26 2 7,6 
18 1 5,5 
8 4 50 
22 1 4,5 
lO 1 lO 
2 1 50 
37 1 2,7 
1 1 100 
6 2 33 
2 2 100 
17 2 11,7 
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ZONA DEPRESION LINARES-BAILEN 
YACIMIENTOS CANTlDAD % 
Yacimientos con material romano 63 
Yacim. con presencia de "anforas" romanas 7 11 
CANTIDADDE CANTIDADDE 
MATERIAL ROMANO FRAGMENTOS DE % 
RECUPERADO ANFORAS 
36 l 2,7 
3 l 33 
l l 100 
17 3 17 
18 l 5,5 
31 3 9,6 
9 l 11 
ZONA AUTOVfA 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Yacimientos con material romano 13 
Yaèim. con presencia de "anforas" romanas O O 
ZONA VEGA DE GRANADA 
YACIMIENTOS CANTIDAD % 
Yacimientos con materia! romano 28 
Yacim. con presencia de "anforas" romanas 12 31,5 
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CANTIDADDE CANTIDADDE 
MATERIAL ROMANO FRAGMENTOS DE % 
RECUPERADO ANFORAS 
38 1 2,6 
98 3 3 
42 3 7,1 
106 1 0,9 
26 1 3,8 
lO 1 10 
38 1 2,6 
74 2 2,7 
69 1 1,4 
19 1 5,2 
56 1 1,7 
78 1 1,2 
Como es 16gico no en todos los yacimientos romanos las amoras deben 
estar presentes, pero lo que lIama la atenci6n de estas zonas estudiadas es que 
en generai la proporci6n de yacimientos con anforas es muy baja: 32% en el 
Rumblar; 11% en la Depresi6n Linares-Bailén; 0% en la Autovia y 31,5% en 
la Vega de Granada. Si esto lo comparamos con lugares costeros como es la isla 
de Mallorca, donde los yacimientos ocupados en época romana la presencia de 
anforas se aproxima al 100%, vemos que la diferencia es abismal. Mas aun si 
ademas comparamos qué representa el conjunto de las amoras dentro del 
volumen total de material recuperado en cada uno de los yacimientos en donde 
la media, como se puede apreciar en las tablas expuestas en este artfculo, es 
también muy baja 14 ya que por norma generai no sobrepasa el10%. Si esto lo 
volvemos a comparar con los yacimientos de Mallorca lS, con una media de un 
30% de material anf6rico en las recogidas en superficie, vemos que las 
diferencias son claras y manifiestas. 
14 La mayoria de 108 yacimientos con valores porcentuales altos son romano-republicanos 
con escasa presencia de material importado, siendo éste principalmente inforas, mientras que la 
mayoria del conjunto cemmico son materiales indigenas o de tradici6n indigena (ibérica). Por otto 
lado existen zonas donde la cantidad de piezas recuperadas eD superficie es muy bajo al tratarse de 
yacimientos en sierra, pudiendo distorsionar la globa1idad de los porcentajes. 
15 Nos estamos ref1riendo al estudio lIevado a cabo en la zona sur de la isla sobre un total de 
Cerdmicas de vajilla durante el Bajo Imperio en Andalucla Orientai 991 
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Antonella Mezzolani 
Persistenza di tecniche edilizie puniche in età romana 
in alcuni centri della Sardegna 
Il contributo che in questa sede si intende proporre vuole essere, in realtà, 
non tanto una relazione su nuove acquisizioni strutturali, quanto una riflessione 
sul tema della continuità culturale e tecnica che contraddistinse la Sardegna 
nell' epoca di dominio romano. Molto spesso tale problematica è stata eviden-
ziata con specifici riferimenti alla persistenza di istituzioni, di lingua e di 
culto l, mentre, per quel che concerne le tecniche edilizie, ci si doveva limitare 
alla semplice menzione della loro esistenza, vista la carenza documentativa in 
tale campo; come già preannunciato, rispetto agli apporti precedenti non ci 
sono grandi novità da indicare dal punto di vista del reperimento materiale, 
quanto piuttosto una più puntuale considerazione dei problemi che derivano da 
tali persistenze tecniche. 
Posta questa premessa, si ritiene necessario ricordare brevemente quali 
fossero le tecniche edilizie utilizzate in età punica in Sardegna e quali di esse 
abbiano avuto un impiego anche successivamente: citiamo, dunque, i muri a 
mattoni crudi, posti direttamente sul terreno o su uno zoccolo di pietre connesse 
con malta di fango, i muri a piccolo pietrame, quelli a blocchi più o meno 
squadrati messi in opera a secco, l'apparato pseudo-isodomo, i muri a pareti 
differenziate ed, infine, quelli a telaio o pseudo-telaio 2. 
Proprio su quest'ultimo apparato si vuole concentrare l'attenzione: la 
differenza tra apparato a telaio e muro a pseudo-telaio consiste nella messa in 
1 Si ricordano solo alcuni tra gli studi ~isponibili in cui sia stato trattato il tema della continuità 
culturale in Sardegna tra epoca punica e dominio romano: RJ. Rowu.ND, Aspetti di continuità 
culturale nella Sardegna romana, «Latomus,., XXXVI, 1977, pp. 460-470; S.F. BoNDI, La cultura 
punica nella Sardegna romana: un fenomeno di soprawivenza 7, L'Africa romana, VII, 1, Sassari 
1990, pp. 457-464; C. VISMARA, Soprawivenze puniche e persistenze indigene nel NordAfrica ed 
in Sardegna in età romana. Introduzione, L'Africa Romana, VII, 1, Sassari 1990, pp. 39-47. 
2 Per quel che concerne le tecniche edilizie utilizzate in strutture puniche si possono vedere 
le indicazioni fomite da F. BARRECA, La Sardegna fenicia e punica, Sassari 1979, pp. 233-238; ID., 
La civiltà fenicia e punica in Sardegna, Sassari 1986, p. 405. Riguardo ai materiali impiegati 
nell'edilizia punica: cf. P. DE SocIo, Appunti per uno studio dei materiali dtl costruzione nella 
Sicilia e nella Sardegna fenicio-puniche, in Atti del I Congresso internazionale di studi fenici e 
punici, 1, Roma 1983, pp. 97-106. 
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opera dei pilastri inseriti nella mura tura, ad intervalli regolari nel primo caso, 
irregolari nel secondo; come si sa, i muri a telaio sono opere a tecnica mista e 
si compongono di pilastri squadrati, posti uno sull' altro con alternanza di bloc-
chi verticali ed orizzontali, e pietrame di piccola pezzatura connesso con malta 
di fango negli intervalli fra ogni fila di pilastri; secondo A. Lézine i pilastri 
lapidei presero il posto di originari pali in legno, consentendo una maggiore 
possibilità di sostegno di apparati superiori e un risparmio di materiale ligneo 3. 
Sui possibili antecedenti dell' opera a telaio si è sviluppato un vivace 
dibattito che ha preso in considerazione le attestazioni del Vicino Oriente. 
Due sembrano i tipi di apparato cui riferirsi: la struttura a pilastri o colonne 
monolitiche e quella a pilastri costituiti da blocchi lapidei; in entrambi i casi 
i pilastri sembrano impiantati con una scansione più o meno regolare a 
intervalli riempiti da pietrame disposto alla rinfusa o in filari. Di fatto, la 
differenza tra i due sistemi consiste nella connessione tra pilastri e pietrame 
che non sussiste nel primo caso, in cui le colonne monolitiche costituiscono 
un' ossatura lapidea che viene edificata prima di essere occlusa da semplici 
cortine in pietrame, mentre nel caso dei pilastri formati da blocchi sovrappo-
sti, questi ultimi sono strettamente legati ai paramenti che ne riempiono gli 
intervalli, perché costruiti contemporaneamente. Sebbene un primo utilizzo 
dei pilastri per rafforzare muri sia attestato a Ugarit in edifici riferiti da 
Schaeffer al periodo tra XVIII e XIV sec. a.C., ma limitato alla collocazione 
dei piedritti verticali in angoli o congiunzioni di pareti" è importante 
ricordare che questi apparati iniziano a comparire assai diffusamente dall'età 
del Ferro sulla costa palestinese, ma conoscono uno sviluppo continuo fino 
all' epoca ellenistica, coprendo tutte le aree fenicie o toccate dall'influenza di 
tale cultura; per questo motivo tanti studiosi sono concordi nell' attribuire tali 
apparati alla capacità tecnica dei Fenici s. 
3 A. UzINE,La maison des chapiteaux historiés à Utique, «Karthago», VII, 1956, p. 26, nota 
107. In generale, riguardo all'origine della muratura a piedritti verticali: cf. M.H. FANI'AR, 
Kerkouane, cité du Cap Bon, I, Tunis 1984, pp. 335-344 . 
.. C.FA. SCHAEFFER, Ugaritica, Paris 1939, fig. 14; ID., Ugaritica, III, Paris 1956, fig. 216; 
ID., Ugaritica, IV, Paris 1962, pian 1. 
S J.B. PRITCHARD, The Phoenicians in their Home/and, «Expedition», 14, 1971, pp. 19-20; E. 
STERN, The Excavations at Tell Mevorach and Late Phoenician Elements in the Architecture 01 
Pa/estine, «Bullettin of American Schools ofOriental Research», 225, 1976, pp. 16-22; Y. SHILOH, 
The Proto-Aeolic Capitai and IsraelitAshlar Masonry , «Qedem», 11, Jerusalem 1979, pp. SO-51, 
fig. 70; pp. 52-56 (Megiddo); p. 58 (Gezer); p. 63; p. 65 table5; J. ELAYI,Remarquessurun type 
de mur phénicien, «RStFen», VIII, 2, 1980, pp. 165-180; G. and O.VAN BEEX, Canaanite-
PhoenicianArchitecture: theDevelopment andDistribution oltwoSty/es, «Eretz Israel», 19, 1981, 
pp. 70-77. Rispetto alla tesi comunemente accettata che vede negli apparati menzionati un 
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Comunque sia, l'opera a telaio è sempre stato connessa con il mondo 
punico ed in particolare con il Nord Africa 6, tanto da guadagnarsi anche la 
denominazione di opus africanum. Una prima puntualizzazione riguarda, 
appunto questa assimilazione tra muro a telaio e opus africanum: infatti, 
secondo il Dictionnaire méthodique de l' architecture grecque et romaine di 
Ginouvés e Martin esiste una piccola differenza tra il primo apparato, che si 
comporrebbe di blocchi verticali e orizzontali posti in maniera da formare dei 
veri e propri riquadri lapidei riempiti di materiale vario 7, e il secondo 8 che, 
invece, consisterebbe in pilastri verticali impilati, la cui continuità è talvolta 
spezzata da lastre orizzontali non tanto lunghe da formare inquadramenti, e con 
intervalli riempiti di materiale lapideo di dimensioni varie e messo in opera più 
o meno regolarmente; in genere, però, i due sistemi vengono considerati 
equivalenti, tanto che per la medesima struttura si trovano utilizzate o l'una o 
l'altra definizione. 
In Sardegna, tale tecnica edilizia è diffusissima tanto in età punica 9, 
quanto nel successivo periodo romano; tale continuità, però, se da un lato è 
chiara attestazione della riconosciuta funzionalità pratica di questo apparato 
antecedente strutturale dei muri a telaio diffusi nelle zone fenicie e puniche d'Occidente, una 
singolare posizione è assunta da I. SHARoN,Phoenician aM GreekAshlar Construction Techniques 
at Tel Dor,lsrael, «BASOR», 267, 1987, pp. 21-42, che non riscontra esatti paralleli tra tecnica 
a telaio occidentale e muri a pilastri orientali e sembra preferire una derivazione dell'apparato a 
telaio dal sistema a pilastri monolitici e intervalli riempiti da pietrame, nonostante quest'ultimo 
apparato non preveda una contemporaneità di costruzione ed una connessione tra piedritti verticali 
e paramenti di pietre, contrariamente a quel che accade nella muratura a telaio. 
6 B. PACE, Ricerche cartaginesi, «MonAnt», xxx. 1925, coli. 162-163. 
7 R. GlNouvts-R. MARTIN, Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine, 1, 
Roma 1985, pp. 101-102, pl. 26, 4, in cui si collega la struttura a telaio al "pan de bois", cioè 
all'inquadramento con pali lignei riempito da pietrame o mattoni. 
• Ibidem, p. 102, p1.26, 1-3. Per una definizione dell' opus africanum come opera a telaio: cf. 
I.-P. AoAM, L'arte di costruire presso i Romani, Milano 1984, pp. 131-132. 
, Notizie su muri a telaio di centri come Nora, Tharros e Monte Sirai, ma anche di aree più 
isolate sono fomite da F. BARRECA, L'archeologia fenicio-punica in Sardegna, «BdA», 31-32, 
1985, p. 59 (Nora); p. 66 (mura perimetrali dell'acropoli di Monte Sirai), p.68 (sacello di Monte 
Sirai); p. 72 (quartiere abitativo di Tharros); p. 75 (ruderi di Porto Giunco, Villasimius); p. 78 
(località Tueredda, Domus de Maria); p. 78 (Guarda sa Perda Fitta, Sant' Anna Arresi); p. 79 (Isola 
di san Pietro); p. 85 (Corongiu, Carbonia); p. 86 (Puaddas, Siliqua); p. 86 (blocchi squadrati ad 
intervalli regolari, ma senza pietrame negli intervalli sono stati trovati a Campanasissa); p. 86 
(Figuera, località di Pantaleo, Santadi). Indicazioni di muri a telaio a Sa Tanca 'e Sa Mura SODO 
segnalate da M. MADAU, Centri di cultura punica all'interno della Sardegna settentrionale: Sa 
TIUICIl 'e Sa Mura (Monteleone Roccadoria - Sassari), inAUi del Il Congresso intenuuionak di 
studi fenici e punici, 3, Roma 1991, pp. 1001-1009. 
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murario, dalI' altro comporta una notevole difficoltà di datazione delle strutture 
in tal modo costituite, tanto più che molto spesso non ci sono altri dati 
cronologicamente probanti che possano essere di qualche ausilio per l'attribu-
zione certa ad un periodo o all'altro. 
Come già lamentato da S. Angiolillo l0, la situazione conoscitiva dell'edi-
lizia privata della Sardegna romana è colma di lacune e ulteriori difficoltà 
nascono dal fatto che molte strutture furono utilizzate senza soluzione di 
continuità dal periodo punico a tutto quello romano 11; in tali casi si assiste ad 
una continuità di utilizzo strutturale che ben difficilmente ha restituito indica-
zioni di fasi distinte. Proprio l'apparato a telaio risulta essere la tecnica più 
impiegata nelle costruzioni abitative e la meno indicativa dal punto di vista 
cronologico. 
Per quel che riguarda l'epoca romana, i muri a telaio si ritrovano nelle 
abitazioni di Nora 12, di Tharros 13, di Cagliari 14 e di Porto Torres 15: è di qualche 
lO S. ANGIouu.o, L'arte della Sardegna romana, Milano 1987, p. 87. 
11 Per una rapida rassegna dei muri a telaio in centri sardi per l'età romana cf: R.J.A WIl.50N, 
Sardinia and Sicily during the Roman Empire: Aspects o{ the Archaeological Evidence, «Koka-
los», XXVI-XXVII, 1980-1981, pp. 228-229. 
12 Il problema dei riferimenti cronologici pare un ostacolo notevole alla chiara definizione 
delle strutture abitative norensi e, soprattutto alla loro attribuzione all'ambito punico o romano; in 
tal senso occorre far uso di grande cautela come già sottolineato da C. ThONCHETI1, Nora, Sassari 
1986, p. 36 e da G. BEJOR, Alcune questioni su Nora romana, L 'Africa romana, VIII, 2, p. 742. In 
generale su Nora si può ancora consultare il lavoro d'insieme di G. PEscE, Nora. Guida agli 
scavi, Cagliari 1972, facendo attenzione alle indicazioni cronologiche. 
13 Anche nel caso di Tharros la situazione che si offre è particolarmente complessa, visto che 
non è possibile rintracciare coordinate cronologiche accettabili per il settore abitativo; dunque 
risulta praticamente improponibile ogni attribuzione delle abitazioni al periodo punico o a quello 
romano successivo. G. Pesce proponeva di considerare tali strutture come appartenenti al periodo 
repubblicano: cf. G. PEsCE, Architettura punica in Sardegna, «BArchit», 17, 1961, p.15. In 
generale per il settore abitativo tharrense: cf. G. PEsCE, Tharros, Cagliari 1966; E. ACQUARo-C. 
FINZI, Tharros, Sassari 1986, pp. 53-55. 
14 Nella zona di Tuvixeddu, vicino alla "Casa degli emblemi punici", è stata rinvenuta 
un'altra struttura abitativa pertinente all'età romana, in cui era stato utilizzato l'apparato a telaio: 
cf. S.M. PuGUSI, Cagliari - Costruzioni romane con elementi punici nell'antica Karalis, «NS<>, 
1943, pp. 155-161. Altri esempi di muratura a telaio da Cagliari sono stati evidenziati nella Casa 
degli Stucchi: G. SPANO (notizia riferita da Fiorelli), Cagliari, «NSc», 1876, pp. 59-61,148-154; 
G. PEsCE, Case romane a "campo Viale", in Cagliari, «StSard», XIX, 1964-1965, pp. 329-348; 
S. ANGIouu..o, op. cito a nota 9, p. 90. 
15 N ell' area delle terme Maetzke sono stati messi in luce anche i resti di una insula in cui 
sono stati individuati anche muri a telaio: G. MAETZKE, Architettura romana in Sardegna, 
«BArchit», 17, 1961, pp. 58-59; ID., Scavi e scoperte nelle province di Sassari e Nuoro 1958-
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interesse il fatto che tali strutture risalgano sia al periodo repubblicano che a 
quello imperiale, indicando anche in tal senso una continuità di uso della 
suddetta tecnica. 
Non si vogliono, in questa sede, affrontare i problemi specifici di ogni sito 
e tantomeno dilungarsi sulla descrizione di ogni singola struttura, ma ci si 
propone piuttosto di avanzare alcune considerazioni che potranno risultare di 
qualche utilità nell'impostazione di un'analisi degli apparati a telaio nei centri 
sardi. Innanzi tutto, sarebbe interessante esaminare in quali edifici sono state 
utilizzate le strutture a telaio; in epoca punica l'apparato murario in questione, 
anche nella sua variante a pseudo-telaio, risulta utilizzato per lo più in edifici 
a destinazione privata, anche se alcuni esempi si sono ritrovati anche in 
strutture di funzione cultuale (sacello del to/et di Monte Sirai 16, muro d'accesso 
all'isola di Su Cardulinu l) o altre forse pertinenti a sistemi difensivi (resti di 
una torre individuata a Porto Giunco, Villasimius 18). In età romana, ancora una 
volta si conferma il suo utilizzo in abitazioni civili, anche se talvolta si 
riscontrano muri a telaio in edifici a funzione lavorativa (officina fusoria di 
Nora 19) o pubblica (un muro a telaio connesso con calce si trova, secondo 
G.Pesce, all'esterno del complesso delle Terme centrali a Nora 20, così come 
nella stessa città sono costruiti in opus africanum alcuni muri di un complesso 
di difficile definizione in cui sussistono vani fra loro comunicanti e una cisterna 
a bagnarola 21). Dunque, si potrebbe concludere che sia in ambito punico sia in 
quello romano la tecnica a telaio era utilizzata soprattutto nella edilizia privata, 
dove, peraltro, tali murature assicuravano una solidità strutturale consona alla 
funzione da espletare, un risparmio economico per il tipo di materiale utilizzato 
che era normalmente pietra locale più o meno lavorata e la possibilità di 
copertura con intonaco decorativo. 
1961, «SS,., XVII, 1962, pp. 659-660; A. BoNINU-M. LE GLAY-A. MASTINO, Turris Libisonis, 
colonialulia, Sassari 1984, pp.19-20; A. MASTINO-C. VISMARA, Turris Libisonis, Sassari 1994, 
pp. 78-79. 
16 F. BARRECA, art. cito a nota 8, p.68. 
17 F. BARRECA, Monte Sirai -II, Roma 1965, p. 146. 
18 F. BARRECA, art. cito a nota 8, p. 75. 
19 G. PESCE, Nora ,op. cito a nota 10, pp. 68-69; G. OlIERA, Testimonianze su Nora, Roma 
1978, p. 55; C. TRONCHE1Tl, Nora, op.cit. a nota lO, p. 23. Generalmente è stata proposta una 
cronologia riferibile all'epoca repubblicana, ma un più attento studio su tale struttura troverà 
spazio in questi stessi Atti ad opera di B.M. Giannattasio (pp. 1001 sgg.). 
20 G. PEscE, Nora, op.cit. a nota lO, p. 72. 
21 C. TRONamITI. Nora. OP. cito a nota lO, p. 36. 
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Singolare è, però, l'utilizzo che in epoca ben più tarda si farà di questo 
apparato: infatti, in età paleocristiana, si assiste all'impiego di 'opera a telaio 
africana' nella ristrutturazione dell' aula di culto del complesso di Comus, 
quindi in una struttura di carattere pubblico e religioso; questa annotazione 
conduce ad un altro interrogativo pertinente a tale tecnica strutturale: per il 
complesso di Comus L. Pani Ermini propone la suggestiva tesi di un apporto 
tecnico di «maestranze venute direttamente dall'ambiente africano o almeno 
colà educate» 22, avvalorandola anche con la considerazione che la stessa 
tipologia dell'aula cultuale riporta ad esempi africani, quindi ad un rapporto 
diretto con l'Africa o mediato dall'esperienza balearica. 
Se, dunque, per attestazioni cosi tarde si può proporre l'incidenza di un 
apporto prettamente africano, per l'epoca romana si può pensare ad una 
dinamica similare? Forse, la questione va ulteriormente sfumata: indubbia-
mente il retaggio culturale da cui proviene il sistema a telaio è quello punico, 
già presente in maniera consistente nell 'isola sarda e completamente assimila-
to, tanto da essere utilizzato anche in zone interne semplicemente punicizzate. 
Si potrebbe comunque vedere in questa continuità tecnica sia l'eredità punica, 
sia l'incidenza del continuo flusso rivitalizzante dell'apporto africano, che 
determina anche certe scelte architettoniche, come, ad esempio, alcune tipolo-
gie termali 23: se, dunque, per Nora e Tharros vicini sono gli esempi del periodo 
precedente e quindi, con molta probabilità, determinanti per la scelta struttura-
le, per Turris Libisonis, vera e propria colonia romana, si potrebbe pensare ad 
un ulteriore apporto di tipo africano; in quest'ultimo caso la situazione è 
complicata dal fatto che le insulae in cui si utilizza l'apparato a telaio sono state 
attribuite da Maetzke ad un periodo tra I secolo a.C. e I d.C., quando, però, le 
influenze della cultura africana non sembrano particolarmente accentuate, 
mentre si nota un legame molto più stretto con l'area italica. 
In ogni caso, sebbene si tratti esclusivamente di ipotesi determinate da 
interrogativi ancora irrisolti, non si può non cogliere la sorprendente vicinanza 
tra Africa e Sardegna in età romana, già più volte dimostrata per ambiti 
prettamente culturali 24: ancor di più, non pare inutile rimarcare che la muratura 
2l L. PANI ERMINI,Antichitcl cristiane e alto Medio Evo in Sardegna attraverso le più recenti 
scoperte archeologiche, in La cultura in Italia fra tardo antico e alto Medioevo, II, Roma 1981, 
p.907. 
:13 Cf. da ultimo: G. NIEDDU, Tipologia delle terme romane in Sardegna, rapporti con l'Africa, 
L'Africa romana, V, Sassari 1988, pp. 439-452 
14 Per le strette relazioni che legarono la Sardegna e 1 t Africa del nord anche in epoca romana, 
mantenendo una consuetudine già avviata in epoca punica, si ricordano solo alcuni contributi: d. 
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a telaio, nota anche in area italica (esempi ci sono a Tarquinia e Pompei 25) e 
nelle case ellenistiche di Delo 26, era diffusa in tutte le zone di dominio punico, 
quindi anche in Sicilia, dove si riscontrano esempi a Selinunte 27, Mozia 28, 
Lilibeo 29 e, ovviamente, in Nord Africa JO. In età romana, però, solo in Sardegna 
ed in Nord Africa 31 tale apparato sopravvive ed, anzi, pare avere una fioritura 
di certo rilievo: ancora una volta, dunque, Sardegna e Nord Africa sono 
accomunate da scelte che si esprimono in molteplici realizzazioni e che 
sembrano partire dalla comune eredità punica per progredire poi con un 
carattere del tutto peculiare. 
L'ultima annotazione che si vuole proporre riguarda la possibilità o meno 
di riconoscere nell'apparato a telaio una evoluzione tipologica che coincida 
con cronologie diverse: anche in questo caso è molto difficoltoso e, oserei dire, 
del tutto impossibile desumere dati cronologici chiari e sicuri dalle strutture 
rivelate dagli scavi. Nonostante ciò pare possibile, almeno da un punto di vista 
formale, cogliere delle differenze tra le varie realizzazioni di murature a telaio: 
mentre a Nora (Tav. I, 1-2) e a Tharros (Tav. II, 1), nella maggior parte dei casi, 
gli esempi di muratura a telaio offrono alla vista un sistema in cui i piedritti 
A MAsTINo, Le relazioni tra Africa e Sardegna in età romana: inventario preliminare, L'Africa 
romana, Il,1, Sassari 1985, pp. 27-89 (ora in «Archivio Storico Sardo-, XXXVIII, 1995, pp. 11-
82); R. ZUCCA, l rapporti tra l'Africa e la Sardinia alla luce dei documenti archeologici. Nota 
preliminare, ibidem, pp. 93-104. Da rilevare anche la menzione di «eredità puniche d'Africa che 
arrivano nell'isola con vettore romano- proposta da E. AcoUARO, L'eredità di Cartagine, L'Africa 
romana, III, Sassari 1986, p. 62. 
25 G. Luou, Tecnica edilizia romana, Roma 1957, pp. 380-382. 
26 Delos VIII, 1922, p. 158, fig. 70. 
27 A DI VITA, L'elemento punico a Selinunte nel IV e III sec. a.C., «Archel_, V, 1953, 
pp. 39-47. 
ii J.I.S. WHlTAJCER,Motya, aphoeniciancolonyinSicily, London 1921,p.161, fig. 14; B.SJ. 
IssERUN-J. Du PlAT, Motya l , Leiden 1974, pp. 81, 90; AA VV., Mono I, Roma 1964, p. 50, 
figg. 8-9; AA VV., Mono II, Roma 1966, p. 22, tav. 20; AA VV., Moria III, Roma 1967, pp. 14, 
22, tav. 9, 1; tav. 24, 2; tav. 46, 2; tavv. 47-48. 
29 A.M. BISI, Lilibeo (Marsala). Ricerche archeologiche al Capo Boeo, «NSc-, 1967 ,pp. 
379-403. 
lO Per le attestazioni in Nord Africa riferibili all'epoca punica si possono ricordare M.H. 
FANTAR, op. ciI. a nota 3, pp. 335-338 (con indicazioni bibliografiche su alcuni siti tunisini). In 
generale, sulle strutture abitative della collina di Byrsa: S.I..ANca, Carthage, Paris 1992, pp. 172-
192, figg. 82, 83, 85 (esempi di muri a telaio). 
31 Per riscontri bibliografici: J. ELAYI, art. cito a nota 4, p. 179; G. and O. VAN BEEK. art. cito 
a nota S, pp. 72-73, p. 75; R. HANoUNE, «O pus africanum" à Bulla Regia (Tunisie), L'Africa 
romana, VII, l, Sassari 1990, pp. 409-414. 
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verticali risultano squadrati più o meno accuratamente ed il riempimento 
consiste in pietre locali di dimensioni non uniformi, spesso vagamente 
sbozzate solo nella faccia che doveva sostenere l'intonaco e soprattutto poste 
in opera senza rispetto di eventuali filari, nel tablinum della Casa degli 
Stucchi di Cagliari (tav. II, 2), che presenta appunto muri costruiti secondo 
la tecnica a telaio, il riempimento pare costituito da blocchetti lapidei sbozzati 
in maniera più regolare, di dimensioni più o meno omogenee e, soprattutto, 
posti in opera secondo assise orizzontali abbastanza regolari. 
Con ciò non si vuole certo affermare che la prima maniera corrisponda a 
strutture più antiche (età repubblicana?) e la seconda a quelle più tarde (prima 
età imperiale), viste le difficoltà di riconoscere una chiara fase cronologica per 
tali strutture, anche perché potrebbe trattarsi di due maniere diverse nella resa 
dello stesso apparato murario, determinate dall'importanza stessa degli edifici 
e, quindi, da una maggiore cura applicata alla casa più signorile; sarebbe forse 
opportuno, comunque, cercare di vedere se a tale differenziazione possa 
corrispondere un diverso intento strutturale o una precisa ambientazione 
cronologica, o se si tratti di una semplice variazione costruttiva dovuta al caso 
e al semplice risparmio di tempo nell'attuazione degli edifici. 
Come si vede da queste annotazioni preliminari, il campo d'indagine che 
riguarda l'edilizia privata e, in special modo, le tecniche costruttive di quest'ul-
tima ancora una volta si conferma irto di problemi e difficoltà conoscitive; con 
questa breve nota si è tentato solo di formulare un quadro preliminare di 
interrogativi passibili, come ci si auspica, di future risoluzioni. 
Tavola I 
Esempi di muri a telaio dal quartiere abitativo sud-orientale di Nora. 
Tavola II 
1. Muro a telaio di una abitazione del quartiere alle pendici della co llina di San Gio-
vanni a Tharros. 
2. Esempio di muro a telaio dalla Casa degli Stucchi a Cagliari 
(da S. ANGIOLILLO, L'arte della Sardegna romana, Milano 1987). 
Bianca Maria Giannattasio 
Nora: strutture ed elementi di attività produttive 
Il Progetto Nora, a cui collaborano le Università di Genova, Padova, Pisa, 
Viterbo unitamente alla Soprintendenza Archeologica di Cagliari ed Oristano, 
ha, tra i suoi obiettivi, riprendere in esame le strutture emerse in precedenti 
campagne di scavo. 
Infatti gli scavi condotti a Nora da G. Pesce, tra il 1952 ed il 1960, se da 
un lato hanno avuto il merito di portare alla luce circa tre ettari dell'abitato 
antico l , d'altra parte, proprio per la vastità dell'intervento, hanno lasciato 
aperti una serie di problemi, poiché non è stata mai pubblicata una relazione 
scientifica dei risultati. 
Ne consegue che non sempre, tramite la documentazione di scavo 2, è 
possibile conoscere dati stratigrafici e mettere in relazione le strutture fra di 
loro all'interno della città ed i materiali con le aree di provenienza. 
La prima area indagata fu l'''alto colle di Tanit", già noto a G. Patroni 3, 
dove, lungo le pendici sud, si individuò un quartiere abitativo 4; tra questo ed 
il teatro si inserisce una struttura dalla forma a toppa di chiave (Tav. I) definita 
una officina fusoria 5 per vetri, poiché conservava all'interno residui di vetro 
fuso; lo stesso scavatore ne propose una datazione all'età repubblicana 6. 
Si tratta di una struttura di non facile lettura poiché lo scavo non ha chiarito 
il rapporto tra la parte centrale, il forno vero e proprio, ed i muri, costruiti con 
l C. TRoNCHETI1,Nora, Roma 1986, p. 13. 
2 Il giornale di scavo delle campagne 1952-54, conservato presso la Soprintendenza di 
Cagliari ed Oristano, gentilmente messo a disposizione della Missione Archeologica di Nora, è 
molto sommario, riducendosi spesso a generici elenchi di materiale. 
3 G. PATRONI, Nora. Scavi eseguiti durante il mese di luglio 1901, "NS" 1902, pp. 80-81; ID., 
Nora. Colonia fenicia in Sardegna, "MAL" 1904, pp. 130-142. 
4 G. PEsCE, Nora. Guida agli scavi, Cagliari 1972, p. 79-81. 
S Ibidem., p. 79 ss. 
6 La cronologia è suggerita dalla presenza di non meglio precisati «cocci punici ed ellenistici 
e dall' assenza di ceramica imperiale» nel terreno: PESCE, Nora cit., p. 68. Al riguardo è opportuno 
osservare che a Nora nell'età imperiale e dopo si costruisce spesso asportando il terreno: G. BElOR, 
Nora II. Riconsiderazioni sul teatro, "QSACO", lO, 1993, p. 132. 
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materiale di re impiego, che ne determinano la forma particolare 7 (Tav. II a). 
Blocchi di calcare conchiglifero e ciottoli vari, tra cui predomina l' ande-
site, secondo la cd. tecnica dell' opus africanum, caratterizzano i limiti esterni 
della fornace (Tav. II b) e l'ala ovest del prefurnio, mentre quella est è costituita 
solo da grandi blocchi di calcare conchiglifero, qui chiaramente in uso 
secondario 8 (Tav. III a). 
Il forno vero e proprio, di forma leggermente ovoidale 9, è costruito con 
ciottoli di pietra locale, andesite e calcare, cementati con argilla concotta: è 
ancora possibile distinguere parte della camicia di rivestimento. L'insieme è 
molto calcinato con forti tracce di bruciato nella parte superiore, dove è 
evidente il resto di un piano di posa lO (Tav. III b) creato con ciottoli piatti, 
frammenti di laterizi ed argilla compattata. 
L'imboccatura della fornace presenta una doppia strozzatura per aumentare 
l'insufflazione autogena e favorire la combustione 11: la prima costituita da due 
blocchi di calcare sporgenti dalle ali, la seconda, a diretto contatto con il forno, è 
formata da due blocchi reimpiegati 12 di tufo locale, posti inclinati (Tav. IV a). 
È possibile, anche se il fondo non è più rintracciabile 13, individuare un 
tipo di forno fusorio a più funzioni, poiché la presenza del piano d'uso con 
forti tracce di bruciato e di arrossamento 14 denota chiaramente l'esistenza di 
7 Largh. mx. 3.60; lungh.mx. 7,40. Forno ovoidale: 0,8Oxl,20. La notevole lunghezza delle 
ali del prefumio poteva essere stata adottata per attenuare i colpi di fuoco. 
Il Questi blocchi per materiale e dimensione sono tipici delle strutture puniche di Nora: si 
trovano nelle fondazioni delle Terme centrali e nel basamento del tempio di Ashmun: S.F. BoND), 
Nora Il. Ricerche puniche 1992, "QSACO", lO, 1993, p. 11555. 
9 Forni fusori di forma ovoidale, inseriti in una pianta circolare, simile a questo di Nora, 
anche per misure, hanno una continuità di uso e vengono codificati da V. BrRINGuCClo, De lo 
Pirotechnia libri X, Venezia 1540, J. II, cap. 14 (ed.an. Milano 1977) e da G. AGRICOLA, De re 
metallica IibriX1I, Basilea 1657, pp. 470-477, che, però, riporta e descrive anche l'uso e la tipologia 
dei tre e dei due forni differenziati. 
lO Largh. 0,20/0,30. 
11 L'espediente viene accentuato anche dalle ali divaricate del prefumio: S. FOSSAn-
T. MAlmONl, Lo scavo della vetreria medievale di Monte Lecco, in T. MANNoNl, Archeologia 
delle tecniche produttive, Genova 1994, p. 173. 
12 Uno dei due blocchi presenta una evidente modanatura. 
13 Un fondo di forno fusoria in arenaria (diam. 0,90) fu recuperato da PATRONI (Nora. Scavi 
cit., pp. 74-75; ID., Nora. Colonia cit., pp. 146-147) sul lato orientale dell'istmo, quasi all'altezza 
dell'entrata dell'attuale Zona Archeologica. Patroni avanzò l'ipotesi che fosse connesso con 
un' attività vetraria, poiché le scorie recuperate sul fondo, una volta analizzate, si rivelarono residui 
di zinco, di cui sono ricche le rocce silicie dell'Iglesiente, dette calamine. 
14 Sono ancora ben visibili le tracce di fuoco diretto. 
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un forno superiore o fornello, dove si inserivano i crogiuoli per la fusione; lo 
spazio inferiore 15 doveva essere occupato dalla fossa di combustione e dal 
forno da fritta 16. Quindi l'ultima operazione, il raffreddamento, doveva avve-
nire nella parte più alta del forno, che è solo ipotizzabile 17. 
Una lucerna del I sec.d.C. (Split, Museo) 18 fornisce una delle poche 
testimonianze figurate, così come l'epigramma di Mesomede (II d.C.) ed alcuni 
versi anonimi conservati sul Pap. Ossirinco 50 (III sec.d.C.) 19 tramandano una 
descrizione poetica dell'attività produttiva, che vi si svolgeva all'interno. 
Il tipo di forno fusorio unico, a più funzioni, propone una tecnica che 
secondo Isidoro di Siviglia (VII sec.)20, pur nota a Plinio il Vecchio 21, non 
era più adottata nel I sec.d.C., allorché si preferivano i tre o quattro forni 
separati 22, come ad Avenches 23. 
Con il III-IV sec.d.C. sembra che ritorni in uso la fornace unica, del tipo 
presente a Caistor Sto Edmund nel Norfolk 24, descritta nei trattati in materia 
(Codex Luccensis, 490: Compositiones; De Universo di Rabanus Maurus; 
Mappae Clavicula; Schedula di Theophilus Presbiter) 25, che diviene preferen-
ziale per lo meno fino al XIV-XV secolo. 
15 Attualmente presenta un'altezza di O,SO. 
16 J. MOREL-H. AMREIN-F. MEYlAN-Cu. OmvAU..EY, Un atelier de verrier du milieu de [er 
siècle apro l.C. àAvenches, "ASchw", 15,1, 1992, pp. 5-6. 
17 È infatti poco probabile, per mancanza di evidenze archeologiche, pensare ad un forno 
differenziato per il raffreddamento. 
18 M. ABRAMlc,Eine romische Lampe mit Darstellung des Glasblasens, "Bonner Jahrb." 159, 
1959, pp. 148-151; un uguale esemplare, frammentario, proviene da Voghenza (FE): D. BALOONl, 
Una lucerna romana con raffigurazione di officina vetraria: alcune considerazioni 
sulla lavorazione del vetro soffiato nell'antichità, "JGS", XXIX, 1987, pp. 22-29. 
19 L DEROY, Sur deux poèmes grecs d'époque romaine décrivant un verrier au travail, 
"AO", LVIII, 1989, pp. 178-184. 
20 Etymologiae XVI, 15 (622-633). 
21 N.h. 36,66. 
22 A Warrington (I-II d.C.) vi sono sicuramente due forni: T. MAy, Warrington's Roman 
Remains, Warrington 1904, p. 37; RJ. FORBFS,Studies inAncient Technology, voI. V, Leiden 1966, 
p.119. 
23 MoRE!. et alii, Un atelier cit., pp. 2-17. 
lA D. ATKINSON, Caistor Excavations 1929, "Norfolk Archaeology", XXIV-II, 1930, pp. 
108-112. 
2S Uno studio critico e completo sui documenti e sui trattati in materia è in A GASPARElTO, 
A proposito delID officina torcellaM. Forni e sistemi di fusione antichi, "JGS", IX, 1967, p. 53; 
cfr. anche: L I..Ecn!mwtcz-E. TABACZVNSKA-S. TABACZVNSKI, Torcello. Scavi 1961-62, Roma 1977, 
p.142 ss. 
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Non solo la fornace sull'agorà di Corinto di XI sec. 26, ma anche quella di 
Monte Lecco, alle spalle di Genova (XIV-inizi XV sec.) 27, vetreria stagionale 
dei maestri altaresi, ripropone uguale struttura e funzione. 
Nello stesso trattato De re metallica 28 viene sottolineato come ancora nel 
XVI secolo la fornace unica adotti la forma rotonda tipica della "fornace 
seconda" a tre camere sovrapposte. 
Pertanto la tipologia del forno fusorio suggerirebbe per la fornace di Nora 
una cronologia tarda, a cui, in mancanza di precisi dati di scavo, si possono 
portare alcune considerazioni. 
Normalmente, come dimostra la vetreria di Avenches 29, che sfrutta una 
depressione naturale del terreno, simile a questo lato del colle di Tanit, le 
officine venivano impostate al di fuori dell' abitato per ovvi motivi di sicurezza, 
onde evitare i possibili e frequenti incendi 30. 
Al contrario il lato sud del colle di Tanit è per lo meno fino al IV sec.d.C. 31 
un quartiere densamente occupato da abitazioni, che si collocano a lato del 
teatro; quindi l'officina fusoria si sarebbe venuta a trovare in piena area urbana, 
subito alle spalle del teatro e del foro. 
Inoltre sia il forno che le pareti esterne sono costruite con materiale di 
reimpiego, secondo un uso edilizio testimoniato a Nora dopo il IV sec.d.C. 32, 
allorché si assiste ad un notevole intervento all'interno della città, tanto che, 
come è apparso chiaramente durante la campagna di scavo del 1992, il teatro 
in V -VI sec.d.C. 33 subisce una trasformazione radicale, poiché al muro esterno 
S/O si addossa una abitazione, che oblitera anche uno dei nicchioni 34. 
26 G.R. DAVIDSON, A mediaeval Glass-factory at Corinth, " AJA", XLIV, 1940, pp. 297-
324. 
27 FOSSAn-MANNoNI, Lo scavo cit., p. 116 ss., pp. 156-161; figg. 5 e 14. 
28 G. AGRICOLA, cit., pp. 471-472. Anche le misure (Iargh. lO piedi; h. 8 piedi) sono similari. 
29 MOREL et ali~ Un atelier cit., pp. 7 e 22. 
30 S. NEPOTI, Per una storia della produzione e del consumo del vetro a Bologna nel 
Tardomedioevo, in "Studi NIS, Archeologia", 3,1987, pp. 133-148, in particolare p. 138. 
31 PESCE, Nora cit., p. 24. 
32 I. OGGlANO, Nora Il: Lo scavo. L'area C, "QSACO", 10, 1993, p. 103. È possibile che, 
data l'esigua durata dei forni, sottoposti ad elevate temperature, siano stati più volte effettuati 
restauri, rimaneggiamenti ed ampliamenti anche nelle pareti esterne. 
JJ G. BruoR, Romanizzazione ed evoluzione dello spazio urbano in una città punica: il 
caso di Nora, in L'Africa Romana, X, Oristano 1992, Sassari 1994, pp. 848-850. 
34 BFJOR, Nora Il cit., p. 132. 
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A questa stessa facies si rappòrta, tra il teatro e le Terme centrali, il cd. 
Quartiere rurale 35 (Tav. IV b), caratterizzato da un' area artigianale che si 
imposta su precedenti strutture 36. 
La presenza di mortai in andesite 37, di macine 38, tra cui un capitello 
reimpiegato con questa funzione 39, vaschette, piani di lavoro 40 nonché pozzi e 
cisterne 41 e un forno circolare 42, testimoniano chiaramente la funzione arti-
gianale dell'area, forse, come sottolinea C. Tronchetti 43 con una produttività a 
scopo domestico. 
Pur non essendovi elementi strati grafici per puntualizzare la cronologia, 
è interessante osservare che il forno è costruito con i mattoni delle suspensurae, 
posti di costa, provenienti dalle vicine terme, che presentano una fase della 
seconda metà del III sec. d.C. 44. 
Si potrebbe, quindi, supporre la trasformazione di questo spazio ad area 
35 S. ANGIouuo, L'arte della Sardegna romana, Milano 1987, p. 88; G. BElOR, Nora I. 
L'abitato romano: distribuzione, cronologie, sviluppi, "QSACQ", 9, 1992, p. 127. 
36 PESCE, Nora cit., p. 75; TRONCHETII, Nora cit, pp. 26-27; BElOR, Romanizzazione cit., 
p.854. 
37 Mortaio in andesite: diamo est. 0,85, diamo int. 0,58, h. 0,42; mortaio in tufo grigio: diamo 
est. 0,95, diamo int. 0,53, h. 0,40, frammentato in più pezzi; fr. di mortaio in andesite: diamo int. 
0,43, ricavato da un grosso blocco, forse di colonna. 
38 Macina in pietra lavica tronco conica: h. mx 0.48, largh. mx 0,56, priva di fori; macina 
in tufo grigio: h. 0,50, ora molto rovinata, forma tronco conica con foro passante. 
39 Si tratta di un capitello in andesite (TRONOIETIl, Nora cit., p. 34) riusato capovolto, 
che presenta un foro quadrato di utilizzo (0,18xO,20), a documentazione di un reimpiego come 
possibile macina frumentaria. 
40 Vaschetta in calcare (0,54xO,49, h. 0,20) con foro interno; altri due esemplari sono ricavati 
da massi squadrati in calcare conchiglifero (0,48xO,43, h.0,30) e in tufo (0,80xO,55, h. 0,47). 
'41 Nell'ambiente che precede la zona con forno si colloca un pozzo con la vera costituita da 
un fr. di dolium (diam. int. 0,58). 
42 Diam. est. 3,24, diamo int. 2,94: resta in situ parzialmente una sola fila di mattoni (0,23x 
0,23). Il restauro conservativo, con una sottofondazione in cemento, rende ormai poco 
leggibile la struttura, che doveva avere il prefurnio verso S/O. Furono recuperati fr. di piano 
forato. Rientra nella tipologia delle fornaci circolari, forse con camera di combustione a 
corridoio-centrale (Ud), adoperate per la cottura di laterizi: N. CUOMO DI CAPRIO, Proposta di 
classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell'area italiana, dalla preistoria a tutta 
l'epoca romana, "Sybrium", Il, 1971, pp. 421-426; EAD.,La ceramica in archeologia. Antiche 
tecniche di lavorazione e moderni metodi d'indagine, Roma 1985, pp. 138-148 . 
.cJ Nora cit., p. 26 . 
.... S. ANOIOuu.o, Mosaici antichi in Italia. Sardinia, Roma 1981, p. lO ss.; EAD., L'arte cit., 
p.159. 
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di produzione agricola-familiare in un momento di disuso dell'edificio termale, 
allorché si interviene pesantemente nel contesto urbano, per cui la zona del 
teatro e delle Terme centrali diviene periferica 45. 
Un uguale processo urbanistico si può desumere anche in un'altra parte 
della città, dove le Piccole Terme, affacciate sulla strada G - H, in funzione 
ancora nel IV sec. d.C.46, subiscono un riadattamento d'uso: la vasca del 
frigidario viene trasformata in fornace per laterizi 47, come avviene anche a 
Sofiana in Sicilia. Qui infatti alcuni ambienti delle terme di IV sec. d.C. 
vengono ristrutturati ed adattati a scopo abitativo, mentre al posto del tepida-
rium e di una vasca si impostano delle fornaci 48. 
Tutti questi interventi nel tessuto urbano di Nora, effettuati probabil-
mente tra il V ed il VI secolo 49, e di cui non è chiara la dinamica, sono indice 
di un cambiamento della vita sociale ed economica della città, che, però, 
sembra potere contare su una produttività differenziata. 
4S BEJOR, Romanizzazione cit., pp. 852-854. 
46 ANGlouuo, Mosaici cit., pp. 28-32; L'arte cit., p. 73. 
47 PESCE, Nora cit., p. 82. 
48 D. AoAMESTEANU, Nuovi documenti paleocristiani nella Sicilia centromeridionale, 
"BA", XLVIII, 1963, p. 264; ID., Sofiana. Scavi 1954 e 1961, "Cronache di Archeologia" 23, 
1984, p. 78. 
49 CIL X. 7542: il restauro dell'acquedotto ad opera e spesa del principalis Valerius Euho-
dius all'epoca di Teodosio Il e Placido Valentiniano (V sec.d.C.) è un'ulteriore conferma della 
vitalità e riorganizzazione urbana; BElOR, Romanizzazione cit., p. 856. 
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Nora: Area di Tanit-Teatro-Fomace (rilievo fotogrammetrico: Archivio Miss. Arch. Nora). 
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Nora. a: Fornace a toppa di chiave, veduta d'insieme. 
Nora. b: Fornace a toppa di chiave, particolare del retro ed ala ovest. 
Tavolaill 
Nora. a: Fornace, ali del prefurnio. 
Nora. b: Fornace, piano di posa e camicia di rivestimento del forno da fritta . 
Tavola IV 
Nora. a: fornace, particolare dell'imboccatura. 
Nora. b: cosiddetto quartiere rurale, mortaio in andesite; resti di un forno. 
Luis Plantalamor Massanet - Octavio Pons Machado 
La ciudad romana de Mahon: estado de la cuesti6n 
En esta comunicaci6n trataremos fundamentalmente las hip6tesis de la 
fundaci6n y desarrollo urbano de la ciudad de Mah6n, desde su origen al alto-
imperio romano. 
1. - Medio fisico. 
Menorca es una isla pequefia, de unos 700 kil6metros cuadrados aproxi-
madamente, en forma de arco que va de Sur-este a Oeste. Esta silueta tan 
caracteristica responde a un sistema entrecruzado de fallas. 
El centro de Menorca esta situado en el cruce del paralelo 40° Norte con 
el meridiano 40° Este, ocupando practicamente el centro del Mediterraneo 
Occidental (Fig. 1). La ciudad de Mah6n se halla al Este de la isla, en una zona 
geol6gicamente muy inestable, dominando un area de fallas. El puerto sobre el 
que se hall a la ciudad es el resultado de cortes y hundimientos del terreno. 
2. - La fundaci6n de la ciudad. 
A lo largo del tiempo ha habido diferentes interpretaciones sobre la 
fundaci6n de Mah6n. Para algunos autores, los fenicios fundaron la ciudad en 
el siglo XIII-XII a.C. l, otros defienden que fue el generai cartaginés Mag6n 
quien fund6 y dio nombre a la Ciudad en e1206-205 a.C.2 y unos terceros creen 
que la ciudad tenia su origen en un asentamiento talay6tico3• 
Actualmente creemos que la ciudad podria haber surgido hacia el siglo IV-
III a.C., en pIena fase del talay6tico final menorquin. El nacimiento de este 
asentamiento podria ser debido al desplazamiento de elementos talay6ticos, 
probablemente de los cercanos poblados, hacia un fondeadero frecuentado por 
comerciantes punicos. De la uni6n de los dos elementos poblacionales citados 
1 J. RAMIs Y RAMIs, Bistoria dvii i politica de Menorca, 1870, parte I, pago 32 
2 J. ARMsrRONO, Bistoria de la isla de Menorca, 1978, pAgs. 42-43 Y 92-95. 
3 M.L. SERRA BELABRE, Bis/oria de Menorca, 1977, pAgs, II parte, pAgo 56, pAgo 72 Dota 44. 
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Fig. 1 - Situaci6n de Menorca en el Mediterraneo. 
anteriormente naceria el actual nucleo urbano4• 
La zona que ocuparia el primitivo asentamiento de Mah6n seria la de la 
actual plaza de la Conquista (Fig. 2). 
En 1964 con motivo de unas obras realizadas en el s6tano de la Casa de 
Cultura de Mah6n (Plaza de la Conquista), se document6la presencia de una 
estructura talay6tica de pIanta circulars, que fue interpretada, en aquel momen-
to, como un talayot, aunque ahora creemos que podria corresponder a un 
habitat. Las excavaciones realizadas en la plaza de la Conquista por el Museo 
de Menorca en 1981 pusieron al descubierto los restos de una posible muralla 
cicl6pea y otro habitat de pIanta circular (Fig. 3)6. En Ias excavaciones de la 
" G. JUAN BENEJAM, El poblament de Menorca de la prehistoria a la baixa romanitat 
(aproximacio a una proposta d'analisi de distribuciO espacial), Treballs del Museu de Menorca 
n. 13, 1993,pag.50. 
S SERRA BElABRE, 1977, op. cit., nota 3; pago 72, nota 44. 
6 L. PIANTALAMOR MAssANtrr, L ' arquitectura prehistorica de Menorca i el seu mare eu/turai, 
Treballs del Museu de Menorca 12, 1991, pago 570. 
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calle Alfonso III (salida Plaza de la Conquista), de 1987 se ha1l6 un siijot, 
(cisterna prehist6rica), y los posibles restos de una muralI a cicl6pea (Fig. 3)7, 
que podria ser la continuaci6n de la fortificaci6n hallada en la plaza de la 
Conquista en el afto 1981. Los materiales que proporcionan los estratos 
inferiores de dichas excavaciones son de la ultima fase de la cultura talay6tica, 
relacionados con ceramicas punicas ebusitanas del siglo IV -III a.C. (Fig. 4). 
La necr6polis de dicho asentamiento se hallarla excavada en las paredes 
del barranco de la cala que servia de embarcadero. Todavia se pueden observar 
algunas de las cuevas utilizadas como lugar de enterramiento, aunque muy 
deterioradas. Si aceptamos como valida la hip6tesis de Luis Plantalamor, 
(director del Museo de Menorca), acerca de los cabos fortificados que se hallan 
a lo largo de las costas menorquinas, y que han sido interpretados como puntos 
de intercambio comercial entre los talay6ticos y el mundo punico, podemos 
pensar que los origenes de Mah6n podrian estar en uno de estos recintos 
fortificados. El asentamiento estma situado sobre el acantilado que domina 
parte del puerto de Mah6n i una cala, actualmente desaparecida, que, en 
tiempos, seria apta para fondear naves y proporcionaria recursos hidricos. 
Excavada en las paredes del barranco de dicha cala se halla la necr6polis del 
asentamiento. En las excavaciones realizadas en el casco antiguo de Mah6n se 
documentaron dos fragmentos de una posible muralla cicl6pea de hiladas 
horizontales, cistemas y, por fuentes escritas, sabemos que en el interior del 
recinto amurallado habia un pozo. Del asentamiento partian dos caminos que 
lo comunicarian con el resto de la isla. Todos estos elementos recuerdan las 
principales caracteristica de los asentamientos comerciales establecidos por los 
punicos a lo largo del Mediterraneo occidental8• 
3. - La ciudad romana republicana. 
En e1123 a.C. el c6nsul romano Quinto Cecilio Metelo llev6 a cabo la 
conquista de las Baleares y este hecho marcara un cambio en el urbanismo de 
la ciudad. En las excavaciones del afto 1981 en la plaza de la Conquista, se pudo 
observar que tras la llegada de los romanos, las antiguas construcciones 
talay6ticas fueron destruidas; concretamente una calle romana, datada en la 
época de la conquista por el hallazgo de tres ases del tipo Janos Bifronte con 
7 M.C. RrrA I....ARRUCEA Y L. Pu.NrALAMOR MAssANIrr, In/orme de 10$ excavaciones de 
urgencia en la calle AI/onso III de MalS, in «MeloUSS8», 1, 1988, pags. 167-170. 
I L. PLANTALAMOR MAssANET, Las O$entamientos costeros de Menorca, in Atti del Il 
congresso internazionale di studilenici e punici, 1991, Volume Terzo, pAgs. 1151-1160. 
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1. - Coostruc:ciones talay6ticas. 
2.- Construcciooes romanas. 
B ~'9I' c ......... 911 
..... ~(.-eaadeOlAn) c:.nwAllonl. 
Fig. 3 - Excavaciones del casco antiguo de Ma6. 
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1.- Cedrnica ta1ay6tica. 
2.- Cenfmica pdnica. 
3.- Cemni<:a ib6rica. 
4.- Cerilmica romana. 
u-.. ..... da BNCICLOI'tDlA DB M8NOItCA. TOMO A:lQUIIOLOCJJA. 
Fig. 4 - Ceramica procedente de la Plaza Conquista. 
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proa de nave, escinde una estructura de pIanta curva talay6tica y sobre los restos 
de dicba construcci6n se edific6 una casa romana (Fig. 3)9. 
La zona ocupada por la ciudad en época republicana coincide con la de la 
etapa talay6tica, aunque aumentarla su extensi6n. Este nucleo republicano 
quedaria cerrado por unas murallas, actualmente inexistentes, pero de las 
cuales tenemos noticias. Sabemos, por las descripciones del Arcbiduque Luis 
Salvador de Austria lO, referentes a las antiguas murallas de Mab6n, que el 
actual campanario de la iglesia de Santa Maria (adyacente a la Plaza de la 
Conquista), se balla sobre una de las torres de la antigua muralla republicana 
y al realizarse la demolici6n de ésta para construir el campanario se ballaron 
abundantes materiales romanos. Nos dice, también, que desde dicba torre la 
muralla se prolongaba en linea recta bacia los actuales edificios: Ayuntamiento 
de Mab6n y convento de las monjas Concepcionistas. En las excavaciones de 
la calle Alfonso III del afto 1987 11, se localizaron restos de esta muralla y se 
pudo comprobar que continuaba en el subsuelo de las casas consistoriales de 
Mab6n. También sabemos que en el claustro del convento de las monjas 
Concepcionistas, se ballan los restos de otra torre del mencionado cerramiento. 
En las excavaciones realizadas en el verano de 1994 en la calle Pont des 
Castell, (salida Plaza de la Conquista), se descubri61a muralla que cerraba la 
ciudad por el lado del acantilado del puerto. 
Podemos pensar que en época republicana la ciudad seria un recinto 
fortificado de pequefto tamafto con una pIanta ortogonal i casas de paredes 
rectas (Figg. 3 y 5). Esta estructura urbana podria corresponder perfectamente 
al termino castellum, utilizado por Pomponio Mela al referirse a la ciudad de 
Mab6n. 
4. - La ciudad romana alto-imperial. 
Podemos decir que el nucleo urbano de la ciudad alto-imperlaI aumenta 
considerablemente su tamaiio. El asentamiento seguira ocupando el area de la 
plaza de la Conquista, pero se extendera por diversas zonas, como el carrer de 
Sa Ravaleta, Carrer Nou, Plaça de la Constituci6, carrer de Sant Roe, Costa de 
Sa Plaça i carrer del Bonaire. Desgraciadamente no tenemos documentadas 
estructuras de construcciones en las citadas calles, pero si tenemos noticias de 
9 A. ARRIBAS PAlAU, La romanitzacio de les illes Balears, 1983, pago 39. 
lO ARCHlDUQUE LUIs SALVADOR DE AUSTRIA, La isla de Menorca en textos e imdgenes, VoI. Il 
Parte Especial, 1980, pago 21. 
11 RrrA ET PIANTAlAMOR, 1988, op. cit., nota 7; pags. 167-170. 





c P Mar 
---------. POSIBLES LINtAS DE n.uADO DE LA elUDAD IlOMAHA IIEPUBUCAHA 
Fig. 5 - Reconstrucciò de la ciutat romana de Ma6 (seguns C. Rita). 
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hallazgos de materiales romanos en dichos lugares y hemos podido estudiar 
algunos lotes depositados en el Museo de Menorca procedentes de la Plaça de 
la Constituci6, Costa de Sa Plaça i carrer de Sa Ravaleta, que nos dan una 
ocupaci6n de la zona en la época romana alto-imperial. Dichos yacimientos han 
proporcionado ceramicas de paredes finas, terra sigilata aretina, del sur de la 
Galia, hispanica i Clara A, ceramicas norte africanas de cocina (platos de borde 
ahumado, Vegas 16/Hayes 196, cazuelas con el fondo estriado, Vegas 6/ 
Lamboglia 10/Hayes 23, i ol1as con el borde aplicado, Vegas 5/Hayes197), 
anforas Dressel2-4 de la Laietania, anforas PE-25 y PE-26 de Ibiza, asi como 
materiales de construccion romanos: tegulas i fragmentos de opus signinum. 
El entramado ortogonal que forman las calles Costa de Sa Plaça, carrer del 
Bonaire, carrer de la Iglésia, carrer del Rosari y Carrer de Sant Roc creemos que 
pueden ser los restos "fosilizados" en el urbanismo actual de la ciudad romana 
Oam. 6). Las calles del Rosari i del Bonaire serian paralelas al tramo sur de la 
de muralI a republicana. La Costa de Sa Plaça estaria orientada a una de las 
torres de la citada muralla republicana i la calle de Sant Roc buscaria la entrada 
al Castell de Ma6 por el Pont de Na Gentil, actualmente inexistente. 
Esta extensi6n de la ciudad que hemos propuesto es mucho mayor que la 
establecida por MI Cristina Rita en el afto 198212• Creemos que, limitar la zona 
ocupada por la ciudad romana alto-imperial al area de la plaza de la Conquista, 
no se ajustaria a un nucleo que recibe la categoria de Municipio Flavio por el 
decreto de Vespasiano del 73-74 d.C., ya que, para recibir dicho honor, la 
ciudad tenia que disponer de ciertas estructuras administrativas y urbanas, asi 
como de un potencial econ6mico altamente desarrollado. Recordemos que el 
emperador Vespasiano cre6 dos municipios en una isla de reducidas dimensio-
nes. Este hecho implica que cada nucleo de poblaci6n debia tener alrededor de 
2.000 habitantes. La zona de la plaza de la Conquista no puede dar cabida a este 
volumen de poblaci6n debido a lo reduci do de su area. 
Otra raz6n para suponer una mayor extensi6n de la ciudad, es el hallazgo 
de inscripciones de caracter honorario en la referida plaza de la Conquista. Lo 
que implica la existencia de un espacio publico de ciertas dimensiones, donde 
se hallarian expuestas a los ciudadanos dichas inscripciones. Ademas, si la 
ciudad recibi6 la categoria de municipio con los Flavios, las estructuras 
adrninistrativas de la ciudad debian ser pIenamente romanas y bien arraigadas, 
con lo que la ciudad dispondria de edificios publicos, como una curia o una 
basilica, ubicados en el foro de la ciudad, posiblemente el area de la actual plaza 
de la Conquista; por lo tanto, este espacio es muy reducido para albergar la 
U AIuuBAs PALAU, 1983, op. cit., Dota 9. 
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_ Posible perimetro urbano. 
Fig. 6 - Ciudad romana alto-imperial. 
poblaci6n y las estructuras publicas de la ciudad. Las estructuras de dichos 
edificios no han sido halladas hasta el momento, pero disponemos de una 
inscripci6n en la cual dos personajes hacen donaci6n de un tempIo dedicado a 
gran diosa Madre y a Atis. 
Las necr6polis de la ciudad estan ubicadas en los caminos que partian 
desde ésta hacia distintos puntos de la isla. Una se hallarla en la via de uni6n 
con la bocana del puerto, otra en el camino que comunicaba con el nucleo 
talay6tico de Trepuc6 y la tercera en el calzada que enlazaba con Ciudadela. 
Helena Frade 
La technique constructive de quelques monuments de la Lusitanie 
Ce travail ne prétend pas etre une étude systématique des techniques 
construtives romaines au Portugal. On essayera seulement de présenter quel-
ques approches sur la construction de trois monuments de la partie portugaise 
de la Lusitanie. 
Ces trois monuments, batis au IeT siècle ap. I.C., sont différents, tant par le 
modèle architecturel utilisé, comme par le bout de chacun.lls se situent au Nord 
du Tage et possèdent encore des ruines très bien définies. Ils correspondent à 
une villa ("Torre de Centum Cellas", Belmonte), à un établissement thermal 
("Termas de Sao Pedro do Sul", Sao Pedro do Sul) et à un tempIe ("Torre de 
Almofala", Figueira de Castelo Rodrigo) (Fig. 1). 
La "Torre de Centum Cellas" (commune de Belmonte) 
La "Torre de Centum Cellas" (Fig. 2) était, jusqu'il ya deux ans, le plus 
énigmatique des monuments romains du Portugal. On connaissait un édifice 
carré, ressemblant à une tour; on a beaucoup écrit sur ces ruines et on a proposé 
plusieurs attributions pour les murs visibles: tempIe, prison, prétoire de 
campement, mansio, villa (FRADE, no prelo a). 
À ce moment, nous sommes en trai n de fouiller ces sites, et nous pouvons 
dire qu'il s'agit d'une villa. La "Torre" n'est que le corps centraI et désormais 
le plus haut de la villa, dont les diverses salles et cours se développent en son 
entourage et avec des différentes hauteurs (Tav. I a). 
Aujourd'hui on connait un peu mieux ce monument. Dans la "Torre" il y 
avait deux étages. Au rez-de-chaussée nous avons des murs et des seuils qui 
dessinaient deux salles et un couloir avec plusieurs portes. Il y a aussi une comiche 
qui entoure toute la paroi intérieure et qui divise les étages. Les murs supportaient 
un plancher, appuyé par des solives (on a les trous) et par la comiche (Tav. I b). 
Le premier étage n'est qu 'une grande salle, très éclairée par beaucoup de 
portes et de fenetres; celles-ci s' ouvraient sur un grand balcon, dont nous avons 
les trous des solives, les murs qui se développaient à droite et à gauche de la 
construction centrale, et les comiches extérieures. 
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Fig. 1 - Localisation des monuments. 
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Le balcon, en bois, était supporté par les murs des sali es baties à droite et 
à gauche de l' édifice centraI et par des murs et des piliers en façade. Au cours 
des fouilles, nous avons trouvé devant la "Torre" les soubassements de ces 
piliers et de ces murs. Sa couverture a un seuI versant (appentis) s'appuyant sur 
des colonnes toscanes. Dans les niveaux de destruction il y avait un ret et un 
chapiteau. 
Surmontant la construction centrale il y avait un toit à double pente avec 
un fronton mouluré duquel nous avons une petite partie. Parmi le fronton et la 
couverture du balcon il y a des assises de pierre à bossage. C'était la parti e plus 
visible à l'époque romaine, qui n' était pas cachée par d'autres constructions. 
Done, cette partie fiit batie avee plus de soin. 
Les murs sont construits en grand appareil, avee des grosses assises de 
granit en parpaings en panneresse et avec des pierres d' angle eD crossette 
(Tav. II a). 
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La "Torre" que nous voyons aujourd 'hui était le plus haut des bàtiments 
de cette villa. Toutes les autres salles ont différentes hauteurs. 
Toutes les pierres de fondation sont placées sur la roche; quelques fois, 
la pierre du soubassement est un peu plus large, pour donner une meilleure 
stabilité à l' édifice (Tav. II b). 
Pendant les fouilles on a verifié que quelques murs étaient adossés con tre 
la roche, qui fut taillée en premier. L'espace parmi les assises et l'affleure-
ment est rempli avec de petites pierres et ave c du sable. Pour quelques autres 
a été faite une dépression rectangulaire dans la roche; la première rangée est 
au centre de cette dépression, qui est remplie avec du sable. Ces murs furent 
bàtis en petit appareil. 
Ce site est en train d' etre fouillé; il y a beaucoup de murs très détruits. 
Parfois il y a seulement les marques du soubassement mais on peut dire, à ce 
moment, que la construction de cette villa a suivi le pIan d'un architecte 
capable, peut-etre venu de Rome ou d'une ville très romanisée (FRADE, no 
prelo b). 
Les "Termas de Siio Pedro do Sul" (commune de Sao Pedro do Sul) 
Les eaux chaudes et sulfureuses qui jaillissent à Sao Pedro do Sul furent 
utilisées par les Romains dans un établissement construit à peu près à 400 
mètres da la source. Cet établissemente thermal, bàti au début du ler siècle ap. 
J.-C., est resté en usage jusqu'au XXème siècle. 
En fouillant ce site nous avons dégagé beaucoup de structures qui nous 
ont permis de comprendre 1'évolution du monument et récupérer ses deux 
principaux plans à l' époque romaine. 
L'édifice thermal a été bàti au début du ler siècle ap. J.-C. et a subi des 
transformations à la fin du ler, début du I1ème siècle. Aujourd'hui on connait 
les différentes caractéristiques constructives des deux phases du bàtiment (Fig. 
3): la construction et le remaniement (FRADE, MORElRA 1992). 
1. Le premier établissement (Fig. 4): 
- Il Y avait deux piscines, une à ciel ouvert et l'autre à l'intérieur d'un petit 
édifice. Elles furent bàties en grand appare il avec un revetement en opus 
signinum. La grande piscine à ciel ouvert est entourée d'un portique à deux 
rangs de colonnes ioniques, d'un style régional. L'autre piscine, plus petite, se 
trouve au millieu d'une salle où il y avait deux absides. 
- Les chaines d'angle et Ies contreforts extérieurs sont en grand appareil 
Tavola I 
a - La Torre de Centum Cellas. 
b - Torre de Centum Cellas: les ouvertures du premier étage et les trous des solives. 
Tavola II 
a - Torre de Centum Cellas: les assisses de granit en parpaings et le pierre d'angle en 
ero sette . 
b - Torre de entum Cella: une de pierres de l 'emba ement, plu large. 
a • Sao Pedro do Sul: un contrefort extérieur, en grand 
appare il, avec des assisses de pierres à bossage. 
b - Sao Pedro do Sul: les murs avec des moellons carrés 






a - Torre de Almofala: le mur du podium du tempIe 
(extérieur ). 
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et avec des assisses de pierres à bossage, dont les joints sont presque bisautés 
(Tav. III a). 
- Les parois intérieures sont en petit appareil, en opus quasi reticulatum; 
les moellons sont liés par un ciment fin et blanc. 
- Les fondations reposent sur le rocher et sont plus larges que les murs. 
Tous les espaces vides entre les diverses fondations furent remplis avec des 
cailloux. 
- On ne connait pas la solution adoptée pour la couverture de ce balneum. 
2. Le second établissement (Fig. 5): 
- Le pian de cette période avait aussi deux piscines, la grande piscine à 
ciel ouvert, qui est la meme que celle de la première phase, et une autre piscine 
intérieure. Celle-ci se trouve au milieu d'une salle plus peti te que la primitive, 
avec quatre absides, une dans chaque paroi. La piscine, les degrés qui l'en-
tourent et le sol da la salle sont completement dallés de plaques de granit. Ici 
on a deux entrées d'eau et un égoftt. 
- Les murs, malgré } 'utilisation de certains qui appartenaient à la première 
phase, sont en petit appareil, avec des mrellons sensiblement carrés, liés par le 
mortier. Il y a aussi des arases de briques, éléments importants pour maintenir 
le niveau horizontal des parois pendant son élevation (fav. III b). 
- Les fondations de cette période sont faites en utilisant du mortier sur les 
cailloux de remplissage de la construction primitive. 
- La couverture de }'établissement était faite avec une voute en berceau. 
De la voftte nous avons le commencement des arcs, avec des briques et du 
mortier, qui s' appuient sur les parois. 
- Les eaux thermales sont amenées jusqu'à l'établissement par une 
canalisation en granit. L'égoftt est très bien construit. Il est dallé, avec des 
parois en petit apparei! bien maçonoé et le fond en opus signinum (FRADE, 
MOREIRA 1992). 
La "Torre de Almofala" (commune de Figueira de Castelo Rodrigo) 
La "Torre de Almofala" est aussi conoue comme "Casarao da Torre" ou 
"Torre dos Frades". Elle correspond à une construction rectangulaire située au 
sommet d'une colline; la hauteur de ses murs lui donnent un air solitaire et 
majestueux. Au Moyen Age ce site fut utilisé comme donjon et on a bati un petit 
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1026 Belena Frade 
À l'époque romaine la "Torre" était un tempie, dont on connait le pian 
(Fig. 6). Aujourd'hui il y a encore le podium et les parois Nord, Sud et Ouest 
de l' ancien édifice. Seulement la façade principale, la paroi Est, fut totalement 
remaniée au XVtmc sièc1e. Celle-ci se situe au meme endroit que la paroi de la 
cella. 
Pendant les fouilles, on a retrouvé le dallage des fondations du portique et 
des escaliers. Le sol a été creusé pour recevoir des grandes dali es granitiques 
rectangulaires, disposées selon la largeur, et qui soutenaient le soubassement 
mouluré de l'édifice. 
Le podium est en grand appareil isodome. Sur le dallage de base il y a une 
première assise de carreaux, puis une moulure. Sur celle-ci on voit une autre 
assise de carreaux, puis deux autres de carreaux et boutisses, en alternance, 
surmontées par une comiche (Tav. IV a). Le parement intérieur est une 
maçonnerie de schiste et mortier, qui remplit les espaces vides compris entre 
les carreaux et les boutisses (Tav. IV b). 
Il Y a un mur de schiste et de mortier qui renforce les fondations du tempie, 
dans sa face intérieure, et qui s'élève jusqu'à un mètre. 
Sur ce gros mur du podium on abati les parois de la cella, en utilisant la 
meme maçonnerie de plaques de schiste et mortier. Les angles des parois sont 
en granit, avec des assises de pierres d' angle à crossette. 
Le début des esca1iers est signalé par un changement des dalI es de 
fondations; elI es sont alors disposées selon la longueur. 
Ce tempie mesure 16,30 m x 8,15 m et le podium a 2,60 m. La paroi 
Ouest a presque l'hauteur primitive; il lui manque seulement deux mètres et 
demi. Un escalier centraI de neuf marches assurait l'accès au portique, avec 
quatre colonnes sur la façade. On peut le c1assifier comme prostyle tétrastyle. 
Ce site archéologique fut occupé jusqu'au XVIIItIM sièc1e, et pendant tout 
ce temps on y a fait des transformations: l'intérieur du tempie a été divisé en 
trois étages; on abati dehors une grande maison avec une cour. Le petit village 
a été brfllé et presque abandonné au XVII- sièc1e. 
Les fouilles nous ont permis de reconnaitre quelques murs romains sous 
les maisons médiévales, mais aujourd'hui on ne connait encore Di le pian Di les 
fonctioos de ces édifices de l' époque romaine (Fig. 6) . 
••••••• 
Ces trois monumeots fureot tous bAtis au Iet siècle ap. J.-C.; ils sont des 
exemples de la diversité des techniques constructives utilisées par les Romains 
en Lusitanie. 
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Federico Marazzi - Karen Diane Francis l 
L'eredità dell'antico. Tecnologia e produzione in un monastero 
imperiale carolingio: San Vincenzo al Volturno 
l) San Vincenzo al Volturno: il quadro storico generale [FM]. 
L'abbazia di San Vincenzo è stata fondata da tre nobili I ongobard i 
beneventani nel 703, in un fertile altopiano presso le sorgenti del Volturno, 
nell'entroterra montuoso d'Italia, circa 190 chilometri a sud di Roma. 
Come molti altri importanti monasteri dell'epoca (Bobbio, Nonantola e 
Farfa), San Vincenzo venne creato in una di quelle estese zone di frontiera, 
tipiche dell'Italia nei primi secoli del medioevo, delle quali più difficile era il 
controllo. Nella fattispecie, si trattava dell'ambito geografico di confine tra i 
ducati longobardi di Spoleto e Benevento. E fu proprio da parte dei duchi di 
Benevento che il monastero ricevette il suo primo impulso e la protezione 
politica, unitamente a una cospicua dotazione fondiaria concentrata soprattutto 
nell'alta valle del Volturno. Anche in questo caso similmente ad altre celebri 
comunità monastiche altomedievali italiane sorte al di fuori dei centri abitati 
(ad esempio Subiaco, Farfa, Fossanova, Santa Maria sul Trigno e molti altri) 
la scelta del sito fu guidata dalla presenza di preesistenti siti rurali romani, a 
continuità di popolamento in età tardoromana, di proporzioni anche cospicue, 
che probabilmente non avevano mai conosciuto un abbandono completo. I 
fondatori del monastero, al momento del loro arrivo a San Vincenzo, trovarono 
infatti, tra le rovine di una villa tardoromana, che era rimasta in uso sino alla 
metà çirca del VI secolo, due chiese - originariamente interne alla villa stessa 
- che erano in qualche modo ancora utilizzate da coloro che abitavano nella 
zona, come è testimoniato dalla presenza di tombe rinvenute in prossimità di 
ambedue le chiese, contenenti materiali databili al sec. VII (SV 1, cap. 9). 
Lo sviluppo del monastero fu modesto nei primi settanta anni di vita, ma 
il tornante rappresentato dalla discesa di Carlo Magno in Italia, con l'abbatti-
mento del regno dei Longobardi, costituì un punto di svolta nella storia del 
cenobio. Infatti, insieme a Montecassino, San Vincenzo venne a trovarsi ancora 
I La stesura del presente testo, frutto di una stretta collaborazione, è dovuta a ciascuno dei 
due autori, secondo quanto segnalato in calce ai paragrafi (FM = Federico Marazzi; KDF = Karen 
Diane Francis). 
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una volta entro un' area che possiamo dire di frontiera. Ma si trattava in questo 
caso di una fascia di demarcazione che aveva significato assai più vasto, e cioè 
quella tra le terre su cui erano riusciti a imporre la loro supremazia politica i 
Franchi carolingi, e le terre rimaste in mano all'unica potestà longobarda che 
aveva saputo conservare in vario modo la propria indipendenza, vale a dire il 
duca e poi principe di Benevento. Era inoltre attraverso questo corridoio che 
potevano entrare in contatto diretto l'Europa sottoposta al rinnovato Impero 
d'Occidente, il mondo dei Bizantini, diretti eredi dell' antica ecumene divenuta 
cristiana sotto le insegne di Costantino e Teodosio, e quello degli Arabi, nuovi 
conquistatori tanto inquietanti agli occhi degli Europei, per la loro identità 
religiosa e culturale, quanto essenziali interlocutori, per il livello di sviluppo 
civile, economico e tecnologico raggiunto (fabacco 1989, Gasparri 1989). San 
Vincenzo divenne pertanto, se così si può dire, la "vetrina" di una entità politica 
che voleva affermare visibilmente il raggiunto status di grande potenza nei 
confronti di altre sfere geopolitiche con cui il confronto era inevitabile e 
indispensabile. In un rapidissimo processo di crescita materiale ed economica, 
sostenuto da un intenso processo di accumulazione proprietaria, San Vincenzo 
al Volturno fu completamente ricostruito e ingrandito sotto abati direttamente 
collegati alla corte franca, tanto da divenire, tra il 780 e l'830, uno dei più grandi 
monasteri d'Europa (Fig. 1). A partire dall'830, all'interno dei confini mona-
stici estesi per circa sei ettari, vi erano otto chiese e dozzine di costruzioni al 
servizio di una comunità che contava tra i quattrocento e i seicento membri. Il 
suo patrimonio aveva ramificazioni in tutta Italia, dalla Lombardia alla Cala-
bria (Wickham 1995, Marazzi c.s.). 
Come in tutti i principali centri di questo tipo nell' ambito del regno e poi 
Impero dei Franchi (si pensi a Corbie, Centula, San Gallo, Fulda e tanti altri), 
all' interno della sua comunità si formava quella intellighenzia di litterati 
christiani, che andava a costituire il nerbo degli alti ranghi della corte carolingia 
e di quella intellettualità che contribuì alla rielaborazione dei modelli culturali 
e dell'organizzazione ecclesiastica dell'Europa occidentale; processo forte-
mente condizionato e diremmo anzi ossessionato dalla volontà di riannodare i 
fili con l'eredità idealizzata del modello dell' ImperiumRomanum Christianum 
della tarda antichità (sul problema e sui suoi antecedenti in area longobarda, 
vedi Mc Kitterick 1983, 1989, Mitchell1990 e 1994 e Nelson 1990). 
La fortuna di San Vincenzo andò declinando nei decenni successivi 
al1'850, conseguentemente al frantumarsi dell'edificio politico dell'Impero 
carolingio. La condizione di instabilità politica nell'Italia del sud perdurò per 
tutto il resto del IX secolo, in conseguenza della dissoluzione dell'unità del 
principato di Benevento e del dinamismo dei potentati arabi del Mediterraneo 
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Fig. l - Pianta generale del monastero, aggiornata agli scavi 1994. 
centrale, che in quella fase cercarono di aprirsi una via ali 'Europa attraverso la 
penisola italiana. È questa l'età dei tre emirati sorti sulla penisola italiana 
(quelli di Bari, Taranto e Amantea - vedi Musca 1978), ma soprattutto della 
aspra lotta per la conquista della Sicilia, pilotata dall'emirato aghlabita, che 
tendeva allo stabilimento di una supremazia navale araba sul mare Tirreno, che 
i Bizantini non riuscivano più a controllare (Talbi 1968). In questo grande gioco 
politi~ si inserivano le città costiere già bizantine della Campania - Napoli, 
Amalfi e Gaeta - che fecero proprio della loro vocazione allo scambio 
commerciale con il mondo arabo e bizantino la carta vincente deIJa loro 
prosperità materiale e della loro crescita politica e territoriale, giocando un 
ruolo determinante, in prospettiva, nel mantenere viva la proiezione mediter-
ranea dell'Italia peninsulare; ma un ruolo allo stesso tempo oggetto di aspre 
critiche da parte delle potenze europee del tempo, per la sua inevitabile 
ambivalenza (Citarella 1993). Fu proprio da parte di gruppi di armati arabi, di 
presumibile provenienza siciliana, che agivano però in alleanza con il vescovo-
duca di Napoli, che nel 881 il ricco monastero voltumense, sostenitore 
dell 'Impero e dei dinasti longobardi dell 'Italia meridionale, venne saccheggia-
to e dato alle fiamme (Marazzi, c.s.). Lo splendore dell' età carolingia fu perduto 
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per sempre a San Vincenzo, ma quell' evento traumatico ne ha sigillato i resti, 
cosi che il sito offre oggi una leggibilità eccezionale per un periodo tra i meno 
conosciuti della storia d'Europa. Una Pompei altomedievale, come è stato 
felicemente definito, si rivela agli occhi degli archeologi. 
Da quindici anni procedono le indagini all'interno del complesso mo-
nastico, sotto la direzione di R. Hodges, di J. Mitchell e di chi scrive, 
mostrandoci la ricchezza e la complessità della cultura artistica e materiale di 
cui erano dotati organismi di questo genere. E ciò che ancor più costituisce 
motivo di grandissimo interesse è il fatto che la produzione di molti dei beni e 
degli oggetti che venivano ritenuti necessari avveniva all'interno del monaste-
ro stesso, mediante l'impiego della manodopera di artigiani scelti ad hoc. 
Lo scavo della grande chiesa abaziale di San Vincenzo Maggiore, comple-
tata nell' 808, uno dei più grandi edifici dell' occidente europeo prima del mille, 
con i suoi 107 metri di lunghezza (inclusi l'atrio e l'Òstwerk), si è rivelato un 
giacimento di primaria importanza per la definizione di tutti questi aspetti (Fig. 
2). Infatti, l'area antistante e sul fianco dell'atrio della basilica ha restituito un 
complesso palinsesto di strutture relative prima alle infrastrutture produttive 
attivate durante la costruzione del grande edificio, per rifornirlo dei necessari 
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Fig. 2 - Pianta del San Vincenzo Maggiore, con la localizzazione delle aree produttive. 
In retinato l'area ove sono state individuate le tracce delle officine attive durante la 
costruzione della chiesa. Con le lettere A, B, C, D, Z le officine attive quando la chiesa 
era stata completata. 
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2) Le officine relative al cantiere del San Vincenzo Maggiore (795-825 ca.). 
[KDF] 
Le strutture relative alle officine attive nel corso della costruzione del San 
Vincenzo Maggiore sono state riportate alla luce nel corso delle campagne 
1990, 1991, 1992 e 1993 condotte sotto la supervisione di chi scrive, in 
collaborazione con William Bowden, Lucy Watson, Oliver lohn Gilkes, 
Andrew Hanasz e Sally Martin. 
La fase iniziale di attività è rappresentata da una enorme fornace all'inter-
no della quale furono prodotti migliaia di mattoni e di tegole per tetto e 
pavimentazioni, probabilmente non destinate alla sola chiesa in costruzio-
ne, ma che si ritrovano impiegate ali 'interno di un po' tutti gli edifici della 
fase carolingia (Tav. II). Due strutture parzialmente scavate, al di sotto del-
l'Ostwerk, si estendono per oltre venti metri in lunghezza e possono costituire 
le diverse parti di una medesima fornace. In una delle sue parti, la struttura della 
fornace risulta interamente composta di frammenti di dolia di età sannita e di 
tegole di età romana e altomedievale disposte in corsi orizzontali. ·Essa si 
articolava in un muro centrale e in due canali paralleli, larghi ciascuno circa m 
0,90, che sembra fossero sormontati da volte. Immediatamente a ovest, si 
trovava una ampia camera voltata (5871), che conteneva un livello pavimentate 
in tegole forate (sul quale si appoggiavano i laterizi destinati alla cottura), 
mentre le pareti erano realizzate in speciali laterizi di forma cilindrica, legati 
con argilla (Tav. III). Non è stato possibile investigare l'area compresa tra le 
due strutture, poiché essa è sepolta al di sotto delle murature dell'Ostwerk, che 
ancora sussistono in piedi. Tuttavia, non vi è dubbio che le due strutture siano 
parti di un'unica fornace, da interpretare provvisoriamente la prima come i 
condotti per la diffusione del calore e la seconda la camera di combustione di 
una fornace di grandi dimensioni, probabilmente con una pianta a forma di "L" . 
Un piccolo forno a pianta quadrata (5934), rinvenuto nei pressi della 
camera di combustione, è a sua volta associato con questa prima fase di attività 
industriali. La tecnica costruttiva è estremamente simile a quella della grande 
fornace, consistendo di tegole legate disposte orizzontalmente e legate tra loro 
con argilla (fav. IV). Essa dovrebbe aver funzionato come una fornace per la 
fusione del rame, assai simile a quelle, più tarde, rinvenute a Rocca San 
Silvestro, in Toscana (Francovich 1991 e Brunn 1993). Immediatamente a 
ovest di questo forno più piccolo è stato trovato inoltre un recipiente di ceramica 
intero, ben infisso nel terreno e coperto da una scodeJla rovesciata. Questo 
contenitore fungeva probabilmente da riserva d'acqua o di altre sostanze 
liquide impiegate nel processo di forgiatura del rame. 
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Dopo la cessazione della produzione di laterizi, le fornaci furono demolite 
e l'area venne livellata stendendovi argilla. A questo punto si aprì una seconda 
fase di attività, che riguardò la lavorazione del bronzo. Tra i vari elementi 
connessi a questa fase vi sono due forni, costruiti a cinque metri di distanza 
l'uno dall'altro, direttamente al di sopra dell'argilla. Le due strutture (5768 e 
5872) (fav. V), che sono quasi identiche per dimensione, sono ambedue 
costituite da una base piatta realizzata con tegole per tetto e per pavimentazio-
ne. Sono stati rinvenuti anche resti delle pareti laterali, in blocchi calcarei e in 
laterizi legati con argilla. Inoltre, la base di ambedue le strutture conteneva 
allineamenti di laterizi frammentari disposti verticalmente. La funzione di 
questi ultimi elementi non è del tutto chiara, ma può essere associata a una 
qualche sorta di sistema di condotti d'uscita dell'aria. 
Altri elementi associati alla fase di lavorazione del bronzo sono canaliz-
zazioni scavate nell' argilla e una serie di pozzetti. Uno di essi (5895), contene-
va sabbia depurata, che sembrava essere stata esposta a fonti di calore. Nei 
riempimenti sono anche state rinvenute piccole chiazze di bronzo fuso. Un 
pozzo più largo, di forma ovale (5930), conteneva sabbia e cenere, frammista 
a carboni, argilla con cotta, grumi di bronzo e di fritta. Queste strutture sono 
state interpretate come pozzi di immagazzinamento per i componenti base 
connessi ali 'attività di fusione del bronzo. 
Gli scavi del 1993 hanno anche rivelato elementi ben conservati di 
strutture relative ai processi di fusione di campane, da considerare contem-
poranei alle fornaci per il bronzo appena descritte. Due ampi pozze tt i 
tagliano i livelli di argilla relativi all'iniziale terrazzamento dell'area. Una 
fossa rettangolare di ampie dimensioni, rivestita con argilla (5677) (Fig. 
3), è stata scavata solo parzialmente, poiché al suo interno successivamen-
te sono state calate le fondazioni a sostegno di una scala, relative alle 
strutture del successivo Ostwerk. Tuttavia, si è potuto vedere abbastanza 
per ritenere che questa fossa abbia funzionato sia per la realizzazione della 
"falsa" campana, che, subito dopo, per le operazioni di fusione. Nel corso 
della prima operazione, lo stampo in materiale refrattario veniva calato 
all'interno della fossa. AI di sopra di essa veniva predisposto un interstizio 
sul quale veniva poi colata la cera fusa, che riproduceva la sagoma esatta 
della campana. Questa struttura preliminare non è stata rinvenuta a causa 
dell'ingombro, nel pozzo, costituito dal posteriore blocco di fondazione 
della scala poco sopra ricordato. Tuttavia presso un angolo della fossa è 
stata identificata una struttura in elevato (5072), fatta di laterizi e argilla, 
che può probabilmente rappresentare ciò che resta di condotto di circola-
zione dell'aria voltato, simile a quello trovato presso la SS. Trinità di 
o 






Fig. 3 - Pianta della fossa fusoria per campane 5677. 
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Venosa (Vidale et al., 1992), che doveva far parte del forno approntato 
per la colata del materiale utilizzato per la sagoma. 
La "falsa campana" doveva essere pertanto di cera o sego (fusione a cera 
persa), piuttosto che di argilla (fusione a matrice d'argilla). Dopo il processo 
di fusione della matrice in cera, la fornace in pietra, i condotti di circolazione 
dell 'aria e i resti del materiale combusto venivano rapidamente rimossi dai 
dintorni della fossa, così come descritto da Teofilo nel suo trattato De diversis 
artibus (ed. Hawthorne e Smith, 1979). Il pozzo veniva quindi ri-riempito con 
terra o argilla, che andavano ad aderire intorno alla sagoma. Durante gli scavi 
della fossa abbiamo rinvenuto cospicue quantità di legno carbonizzato e altro 
materiale combusto, tra cui argilla, laterizi e travertino. Questi depositi costi-
tuiscono la testimonianza della frettolosa demolizione della iniziale fornace e 
della rimozione dei suoi componenti, prima che la fossa medesima venisse 
rapidamente ri-riempita per la colata del metallo. 
Durante la colata, il bronzo fuso veniva incanalato nella fossa attraverso 
un crogiolo posto a livello del terreno, piuttosto che esservi immesso a mano. 
Sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze i resti di un'altra fossa, rivestita 
di argilla (5531), che probabilmente funse in un primo momento da serbatoio 
d'acqua. Successivamente, la fossa fu deliberatamente colmata con macerie e 
utilizzata come basamento per un grande crogiuolo. Notevoli quantità di 
laterizi bruciati, di carbone, di frammenti di stampo in materiale refrattario, di 
argilla bruciata e di pezzi di crogiolo per il bronzo sono stati rinvenuti tra i resti 
della demolizione della struttura. Un pezzo particolarmente cospicuo dello 
stampo, rinvenuto presso la fossa fusoria, costituisce probabilmente il nucleo 
dello stampo stesso. Una preliminare analisi dello stesso - condotta sotto la 
consulenza dei fonditori Marinelli di Agnone (IS) -ha consentito di dedurre che 
la campana fusa in questa fossa avesse un diametro compreso tra m 0,45 e 0,50 
e un peso nell'ordine dei 50 kg (per un censimento delle notizie relative alle 
menzioni di campane in Roma e nell'Italia centrale nell'alto medioevo, si veda 
De Blaauw 1993). 
Al termine della fase relativa alla lavorazione del bronzo, tutti i forni 
preparati a questo scopo vennero rasi al suolo e coperti sotto scarichi di argilla 
e di macerie provenienti dalla stessa area. Una successiva fase di costruzione, 
che si evidenzia attraverso una serie di buche di palo e fosse per calce, è 
probabilmente relativa alla edificazione delle fornaci per il vetro. L'erezione di 
queste ultime predata l'innalzamento dell'atrio della basilica, che si colloca 
cronologicamente nel periodo 824-842. Le attività di lavorazione del vetro 
sembra siano state sistemate all'interno di un vero e proprio edificio, del quale 
almeno due pareti sono state identificate con certezza (Figg. 4 e 5). 
Tavola I 
Veduta generale del corridoio sottostante l'atrio della basilica, da N. In quest'area sono 
tate trovate le tracce delle officine attive durante la costruzione della chiesa. 
Tavola II 
Veduta della camera 5871 pertinente alla fornace per i laterizi. 
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Veduta del forno 5768 per il bronzo. 
Tavola VI 
Tavola VII 
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Fig. 5 - Sezione delle fornaci per il vetro. 
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Le fasi di attività delle fornaci per il vetro sono due o forse tre. La più 
precoce comprende un forno circolare di circa m 1,7 di diametro. Questa 
struttura sopravvive solo a livello di anello di argilla concotta. In connessione 
alla struttura sono stati identificati due possibili fori di alimentazione o fosse 
per la raccolta della cenere (5841), collocati su un lato della fornace. Essi erano 
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connessi a due incavi poco profondi, praticati nel suolo, che, nel corso degli 
scavi, hanno restituito enormi quantità di rifiuti di lavorazione del vetro, sotto 
forma di gocce e bastoncini. La posizione centrale della fornace, insieme ai 
materiali ad essa associati, suggeriscono che essa fu la prima grande fornace 
utilizzata per la fusione. Tuttavia, l'assenza di altre strutture adiacenti ad essa 
collegate fa pensare che i tre processi di agglomerazione, fusione e temperatura 
avvenissero all'interno di quest'unico forno. Una struttura simile a questa, ma 
più grande, databile ai secco VII-VIII, è stata rinvenuta all'interno di una 
vetreria scavata presso la chiesa di S.Maria Assunta sull' isola di Torcello, nella 
Laguna Veneta (Leciejewicz et al., 1977). Al presente convegno è stata 
presentata da B.M. Giannattasio, un'altra struttura di questo tipo, di datazione 
tardoantica, identificata nella città sarda di Nora. 
Durante la seconda fase di lavorazione del vetro, furono scavate due fosse. 
La più larga (5781) è stata costruita al centro della vecchia fornace circolare. 
Essa fu interamente foderata con pezzi di laterizi che sono stati rinvenuti 
vetrificati, e con malta, che a sua volta mostrava evidenti segni di combustione. 
Il riempimento conteneva strati di cenere e carbone e notevoli quantità di scorie 
di lavorazione del vetro. La seconda fossa, che si trova a ovest del forno 
circolare, era anch'essa rivestita di malta. Vi sono somiglianze di queste 
strutture con la fornace di XIV secolo scavata a Cadrix in Francia (Foy 1988). 
Ma la mancanza di qualsiasi traccia di canalizzazioni per l'aria in uscita dalla 
fossa lascia perplessi; le due strutture restano inoltre non correlate tra loro. Il 
quadro complessivo costringe ad ammettere che la funzione delle due fosse non 
è al momento determinabile. 
L'ultima fornace in funzione (5711) fu costruita intorno alla più grande 
delle due fosse precedentemente menzionate, e poté articolarsi in una struttura 
tripartita (Tav. VI). Due piattaforme grosso modo quadrate (presumibilmente 
da interpretare come focolari o letti di fusione), di 50 cm di lato, realizzate con 
laterizi frammentari e argilla, si disponevano sui lati nord e ovest della fossa 
fusoria. Tracce di un terzo possibile elemento di questo tipo sono state 
rinvenute anche sul lato sud della fossa. Non è chiaro se la fossa sia stata coperta 
a sua volta da una piattaforma. Sembra ci si trovi in questa circostanza in 
presenza di una fornace di tipo "nordico", nella quale il calore sprigionato dalla 
fossa centrale veniva diffuso lateralmente alle tre fornaci sussidiarie costruite 
allo stesso livello. 
Nella stessa fase, un'altra fornace fu sistemata nell'angolo nordocciden-
tale dell'officina (Tav. VII). Si trattava di una struttura semicircolare, costruita 
con laterizi, che poteva essere dotata di un camino (5717). Solo il livello della 
base del focolare sopravvive, e ad essa si connettono quelli che sembrano i 
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resti di un condotto per l'immissione dell'aria per l'alimentazione del fuoco. 
Questa struttura probabilmente fungeva da fornace sussidiaria. 
I forni per il vetro costituiscono la fase finale dell' attività manifatturiera 
antecedente alla costruzione dell' atrio della basilica. Dopo la loro demolizione 
l'area fu livellata con macerie e argilla. Una sequenza di buchi di palo seriori 
si connette con la costruzione delle volte del corridoio che sottopassava 
l'Ostwerk. 
3) Le officine permanenti del monastero (820-880 ca.) [FM] 
Il completamento della costruzione della chiesa, con la edificazione 
dell'atrio e dell'Ostwerk che costituiva la terminazione orientale dell'atrio 
stesso rese necessario lo spostamento delle officine che si trovavano origina-
riamente in questo spazio. Fu scelta nell' area a sud della chiesa, precisamente 
lungo il fianco meridionale dell 'atrio appena completato, ove queste strutture 
produttive trovarono una sede permanente e progettata ad hoc. Su tutta 
quest'area fu steso un allettamento di ciottoli e di rifiuti provenienti dalle 
lavorazioni delle fasi precedenti, al fine di regolarizzare la quota del terreno. 
Nei livelli di vita di questi nuovi laboratori sono stati ritrovati due denari 
d'argento di Sicone di Benevento (818-833), che possono fornire i parametri 
cronologici di riferimento per stabilire il momento della nascita di queste 
strutture. I laboratori erano separati dalla chiesa da un ampio passaggio 
(identificato nel 1992) che correva lungo il fianco meridionale di quest'ultima, 
ed erano costituiti ciascuno da un ambiente a pianta rettangolare, ciascuno 
affiancato alI 'altro per il lato lungo. Il loro allineamento, probabilmente, oltre 
che seguire il fianco della chiesa, procedeva probabilmente anche in direzione 
del fiume Volturno; ma nulla di definitivo è possibile dire, allo stato attuale, 
poiché gli scavi non si sono estesi in quella direzione (fav. VIII). 
Sono stati sinora identificati cinque ambienti. Di quattro di essi, scavati 
del tutto o in parte, si è potuta proporre una interpretazione della loro 
destinazione d'uso, in base alle strutture e ai reperti rinvenuti. Essi sono stati 
numerati con le lettere "A", "B", "C", "D" (Fig. 6). 
Il laboratorio "A" era decisamente mal conservato. Misurava m 7x 1 O. Un 
rozzo letto di malta bianca, a base argillosa, fu steso sopra i ciottoli che erano 
stati usati per regolarizzare l'area. All'interno dell'ambiente, relativamente 
all'ultima fase di utilizzo, sono stati rinvenuti un piccolo contenitore in smalto, 
decorato con un fiore a gambo lungo, piuttosto rovinato, bastoncini dorati e 
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Fig. 6 - Pianta del San Vincenzo Maggiore, con la localizzazione delle officine 
permanenti. 
da due once di provenienza bizantina e una gemma cesellata raffigurante Pan, 
di età ellenistica. In seguito, il pavimento fu smantellato e sostituito, nella parte 
sud dell'ambiente, da una semplice pavimentazione in laterizi, che doveva 
essere già piuttosto malconcia quando gli Arabi attaccarono San Vincenzo 
nell'881. Il ritrovamento più importante è costituito da un frammento di 
contenitore smaltato e lavorato a "cloisonné", le cui dimensioni sono di mm 
40 x 28. La decorazione consiste in un motivo variopinto vegetale a forma di 
croce decussata, in blu e giallo su sfondo verde e giallo, con un bottone 
policromo al centro. Uno smalto simile fu utilizzato per l'altare di Vuolvinio 
in S. Ambrogio a Milano. La qualità dei ritrovamenti ci suggerisce che "A" 
potesse essere il laboratorio di un artigiano dello smalto. Il laboratorio "B" è 
stato ritrovato in condizioni assai migliori. Misurava m 4 x lO e aveva una 
grande porta sul lato sud. Essa era incorniciata da due grandi stipiti romani 
riutilizzati, inseriti nei muri laterali del laboratorio. Come gli altri laboratori, 
anche qui la prima pavimentazione fu in ciottoli. Sembra che inizialmente 
questo ambiente costituisse un prolungamento verso sud del tunnel che correva 
sotto l'Ostwerk di San Vincenzo Maggiore, consentendo così l'accesso sia alle 
officine che ai cortili ad esse retrostanti verso sud. Solo in un secondo momento 
fu trasformato in laboratorio, con la costruzione della porta summenzionata e 
l'innalzamento di una partizione in legno che lo delimitava verso nord. 
All'interno sono state rinvenute tracce di due fasi di lavorazione. La prima 
consisteva in un bacino ovale che poggiava su quattro grandi tegole. In un 
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secondo tempo dovettero essere realizzate numerose fornaci, piccole e di 
struttura molto più semplice. È possibile che in questo ambiente si svolgessero 
attività legate alla lavorazione del ferro, anche se al momento attuale non è 
possibile offrire indicazioni più dettagliate. L'ambiente "e" è il più interessan-
te, anche se è stato scavato per meno della metà della sua estensione. L'am-
biente iniziò a funzionare come vetreria. La struttura più rilevante, tra quelle 
della prima fase, è la base in laterizi di ciò che doveva essere una fornace per 
il vetro, e cui dimensioni erano di m 1,30 x 1,15. La fornace fu costruita 
nell'angolo sud della stanza, come se dovesse avere un camino. Tutt'intorno si 
trovava una gran quantità di cenere rossa, prodotta quindi da combustioni ad 
alte temperature, che si rinviene sempre associata a fornaci di questo tipo 
(Moreland 1985). Le altre parti della stanza hanno restituito poche tracce di 
pavimentazione a ciottoli. All' esterno, verso sud, c'era un cortile nel quale sono 
state rinvenute le tracce di almeno una fornace a bacino, destinata alla 
lavorazione del vetro. La stanza fu in seguito trasformata, e, nel corso del IX 
secolo avanzato fu abbellita, divenendo forse l'alloggio del preposito, il che 
comportò il contemporaneo trasferimento e scarico dei rifiuti di lavorazione nel 
tunnel al di sotto dell' atrio della chiesa. All' esterno, il cortile fu spianato e 
circondato da una staccionata in legno. Tornando all' interno, lo spazio dell' am-
biente fu diviso da partizioni in legno in un corridoio e due ambienti principali. 
Di essi, quello più a sud (che si sovrapponeva alla fornace della fase precedente) 
aveva una pavimentazione in intonaco e le sue pareti erano parimenti intona-
cate e recano anche tracce di decorazioni a fresco. L'ambiente nord è stato 
scavato solo in minima parte: nell'angolo nordorientale si è rinvenuta una 
profonda fossa bordata da stipiti in laterizio che, a giudicare dai depositi che vi 
si sono riscontrati, dové servire da latrina. SuJJa facciata meridionale deJJ'am-
biente sono state rinvenute numerose mensole in terracotta, finemente lavorate 
dagli abili figulini di San Vincenzo con motivi geometrici e vegetali. L'am-
biente "D", infine, per gran parte inesplorato, ha sin qui restituito un focolare 
utilizzato per la lavorazione del ferro, databiJe alJa prima fase di vita delle 
officine (sino alla metà circa del IX secolo). 
Il nuovo complesso delle officine costituiva un 'unità accuratamente 
progettata, come si è detto in precedenza. Ogni laboratorio aveva la sua 
specifica destinazione, e i vari artigiani dovevano lavorare in interdipendenza 
tra loro. Complessi di questo tipo sono quelli che sono stati definiti, nel più 
recente studio sulla pianta del monastero carolingio di San Gallo, datata 
all'821, "laboratori collettivi" (Horn e Born 1979, pp. 189 e sgg.). In questo 
celeberrimo documento le officine risultano dotate delle infrastrutture neces-
sarie a coloro che fabbricavano scudi o finiture per spade, agli orafi, ai fabbri, 
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a coloro che lavoravano la pelle o il legno. Nei laboratori di San Vincenzo 
certamente operavano artigiani che lavoravano il metallo e lo smalto (Mitchell 
1994b), un mastro vetraio (Hodges 1991, Hodges-Marazzi-Mitchell 1992), 
intagliatori di osso e avorio (Mitche1l1992) e, con ogni probabilità, molti altri. 
La capacità tecnica e la professionalità degli artigiani del monastero divengono 
evidenti se si osservano le finiture per i cinturoni - basati su una tipologia di 
importazione franca - realizzate in ferro con intarsi argentei di gusto longobar-
do. L'officina collettiva di San Gallo aveva come supervisore un preposito, che 
aveva li il proprio alloggio. La sua presenza è probabilmente da riferire alle 
direttive imposte dal primo sinodo di Aquisgrana dell'816, che modificò la 
Regola di San Benedetto e dichiarò che gli artigiani «dovevano essere addestra-
ti, d'allora innanzi, a lavorare non al di fuori, come in passato, ma all'interno 
del recinto monastico». 
La ricchezza delle finiture dell'alloggio realizzato nel laboratorio "C" è 
tale da far supporre che esso fosse destinato al preposito delle officine di San 
Vincenzo, anche se tale destinazione fu scelta forse solo dopo il terremoto 
dell'848 (Guidoboni 1991, pp. 614-615) 
4) Conclusioni [FM] 
È necessario soffermarsi a proporre qualche considerazione conclusiva 
sul senso di un'operazione quale quella che vediamo realizzarsi a San Vincen-
zo. Ferma restando l'identità sacrale del luogo, abitato da uomini votati alla 
lode di Dio, e quindi la sua definizione come immagine riflessa dell'ineffabile 
splendore celeste, non va dimenticato che i mezzi e i modelli per conferire fisica 
apparenza al prestigio che si voleva raggiungere erano inevitabilmente quelli 
ereditati dal mondo antico. Sarà però bene ricordare che, quando si parla di 
mondo antico, dal punto di vista dell 'Italia dell' età carolingia, non ci si riferisce 
a un qualcosa di separato e di alieno, per quanto importante e fascinoso, ma ad 
un ordine di cose che, come una linea fratta, ma continua, che talora si inabissa 
e talora riemerge, era comunque considerato attuale. Carlo Magno era il 
restitutor rei publicae, il successore effettivo di Costantino e Teodosio e non 
un loro imitatore più o meno fedele. Più che di rinascita carolingia dell'antico, 
si dovrebbe parlare di ripristino carolingio delle condizioni dell'antico. La 
massiccia e coscenziosa distribuzione di spolia, all' interno del monastero, non 
è finalizzata alla citazione di una memoria, ma al ripristino di quella che veniva 
considerata la normalità del decoro e della qualità di un luogo importante. 
Tanto vale per le tecnologie attivate per la realizzazione delle infrastrutture e 
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delle rifiniture dello stesso luogo. Alcune osservazioni preliminari, condotte 
sulle strutture di produzione del vetro e dei laterizi, ci spingono a ritenere che 
le vetrerie e le fornaci volturnensi non differissero in maniera significativa da 
queJle che conosciamo per la tarda antichità e per le fasi intermedie, e che una 
tradizione di conoscenze e maestranze si fosse mantenuta nella penisola 
italiana, sebbene difficile da definire nei suoi itinerari. La lettura filologica 
delle produzioni e delle infrastrutture produttive, tuttora in corso (a cura di lan 
Freestone, Francesca dell'Acqua e Martine Newby), ci dirà in quali casi si 
possano registrare mutamenti significativi delle tecnologie e dei prodotti finiti, 
e da dove siano giunti gli input per questi stessi mutamenti, consentendoci di 
scrivere un capitolo decisivo della storia delle arti applicate e della circolazione 
delle conoscenze tecnologiche nel Mediterraneo altomedievale. La circostanza 
e il luogo di questo convegno spingono a gettare lo sguardo sulla raffinata 
cultura delle aree del Mediterraneo meridionale, con le quali certamente San 
Vincenzo era in contatto e dalle quali certamente giungevano suggestioni 
rispetto a particolari tecnologie produttive. 
Ma non va dimenticato che è storicamente rilevante il fatto in sé che gli 
immensi investimenti che trasformarono San Vincenzo al Volturno nell'arco 
di due generazioni contemplassero, tra i principali loro fini, il ripristino di una 
qualità globale del vivere e dell' abitare che era inevitabilmente quella suggerita 
dalla continuità nella frequentazione delle strutture insediative, lascito diretto 
del mondo dell' antichità. II monastero si riafferma perciò, in età altomedievale 
e in ambito italiano, il luogo in cui si radunavano uomini che erano in grado di 
leggere e interpretare la complessità di queste strutture, e di riconoscere in esse 
le esigenze del loro presente, riattivando compiutamente la necessaria rete di 
infrastrutture tecnologiche e produttive, nel momento in cui si determinarono 
le condizioni economico-politiche indispensabili all' attivazione di questi pro-
cessi. 
ADDENDUM: Gli scavi 1995. 
Si segnala che lo studio del complesso monumentale di San Vincenzo Maggiore 
sarà tra breve accessibile attraverso le due seguenti pubblicazioni: 
- R. HOOGES - 1. MrrCHELL, San Vincenzo Maggiore. Architettura, arte e archeo-
logia, in "Miscellanea Vultumense", 2, Abbazia di Montecassino 1995. 
- R. HOOGES, F. MARAZZI, J. MrratEll, F. VALENTE, San Vincenzo al Volturno, 
scavi 1994. La scoperta del San Vincenzo Maggiore, in "Archeolo-gia Medievale", 
XXII, 1995. 
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Giovanna Bonora Mazzoli 
Itinerari e strade nelle province romane dell'Africa del Nord: 
aspetti topografici e storici 
Le strutture itinerarie di età romana che attraversarono l'Africa settentrio-
nale, pur adeguate alle esigenze economiche e politiche imperiali, furono 
strettamente aderenti alle componenti morfologiche del territorio. 
È quindi possibile identificare all'interno delle singole province diversi 
nuclei di sistemi viari, documentati dalle fonti itinerarie, che tuttavia sono 
sempre collegati e quasi saldati da un 'unica grande arteria costiera: asse di 
riferimento per le funzioni militari per provvedere alla difesa di un territorio 
vastissimo, appoggiandosi sia a piccoli posti fortificati, sia all' organizzazione 
degli insediamenti più importanti; spina dorsale costiera, da cui potevano 
irradiarsi vie di penetrazione commerciale ovvero ad essa erano indirizzati 
tracciati secondari, per consentire il raccordo fra centri abitati isolati o proprietà 
agricole ubicate ai margini dell' arteria principale. 
In questa sede e in questa prima analisi s'intendono identificare alcuni 
punti di riferimento per lo sviluppo di successive indagini di approfondimento 
e per affrontare un 'ulteriore elaborazione. Pertanto tra le fonti indispensabili ad 
una corretta lettura e verifica della viabilità antica verranno presi in considera-
zione soltanto i due principali itinerari di età tardo-imperiale (Tabula Peutin-
geriana e Itinerarium Antonini) l che possono consentire una ricostruzione 
attendibile dell' assetto topografico e viario, fornendo la posizione topografica 
relativa di centri itinerari non altrimenti identificabili. 
Su1la base dell'apporto fornito dalle fonti itinerarie (scripta et picta) la 
complessità della rete stradale nord-africana si può sintetizzare nel seguente 
schema: 
- una grande arteria costiera, con un percorso di circa duemila miglia, 
univa la Cirenaica alla Mauretania Tingitana (Grande Sirte, Oea, Sabratha, 
Tacapae, Hadrumetum) 
l Tab. (= Tabula Peutingeriana): K. MIUER,/tinerarioRomona, r6mischeReisewegeander 
Hand der Tabula Peutingeriana, Suttgart 1916; ID., Die Peutingersche Tafel, Suttgart 19624; ID., 
ltineraria Romana (ristampa anastatica), Roma 1963. It. (= Itinerarium Antoninr): O. CUNTl., 
Itineraria Romana, l, Lipsiae 1929, 1-78 (Imperatoris Antonini Augusti Itineraria Provincia rum 
et Maritimum). 
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- una strada longitudinale interna, lungo due itinerari: 
a) Cartagine-Cirta, Sitifis, Auzia, Cesarea; 
b) Hadrumetum, Theveste, Lambaesis, Sitifis o Auzia; 
- in Mauretania Caesariensis: una via da Chilif a Volubilis 
- in Mauretania Tingitana: una grande arteria da Tingi a Sala, con la 
diramazione per Volubilis e una serie di itinerari marittimi indirizzati verso i 
litorali iberici 
- numerose vie trasversali, che raggiungevano i siti portuali, per un totale 
di circa 15.000/20.000 Ian. 
A questo sistema si devono aggiungere gli appostamenti militari ubicati 
nel limes in Mauretania, Numidia, Tripolitania, con accampamenti avanzati 
sulle strade carovaniere verso l'Africa nera. 
Fig. 1 - Percorso tra Cartagine e Susa nella Tab. (da MIllER, p. 907). 
Nella Tab. Peut. l'Africa settentrionale è separata dall'Egitto con la 
rappresentazione della vignetta che viene indicata come Arae Philenorum 
(Muktar) (ar(a)e Phil(a)enorum fines Affric(a)e et Cyrenesium) (VIII,2). Il 
confine occidentale, essendo la carta mutila del primo segmento, inizia a 
Rusubbicari Matidiae, in Mauretania. 
La dilatazione in senso longitudinale del documento provoca lo sposta-
mento di alcune zone: la Tripolitania a oriente della Piccola Sirte invece che ad 
occidente; le Are dei Fileni tra la Piccola e la Grande Sirte invece che ad oriente; 
flumen et facus Tritonis ad ovest nella Grande Sirte anziché nella Piccola; il 
fiume Girin a sud della Tripolitania invece che della Mauritania e della 
Numidia; Cartagine si trova di fronte a Roma, con un collegamento non 
geografico, ma forse analogico. 
Gli elementi morfologici sono indicati convenzionalmente e con notevoli 
lacune: a sud, per esempio, gli unici riferimenti sono costituiti dal nome dei 
Gaetuli e dalla catena montuosa di confine, cioè l'Atlante; sono disegnati fiumi 
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di poca importanza, mentre manca del tutto l' Ampsaga, così come manca il 
massiccio dell 'Aurasius e non è rappresentano illimes Tripolitanus. 
Alcune legende contribuiscono a spiegare aspetti salienti di particolari 
elementi fisici, per il fiume Girin è detto «hoc flumen quidam Girin vocant alii 
Nilum appellant dicitur enim sub terra Egyptum in Nylum ire lacum» (VIII, 1); 
così anche per le saline della Tripolitania a sud di Leptis Magna e Tubactis 
«salin( a)e quae cum luna crescunt et decreseunt» (VII,4). 
Le colonie sono rappresentate da una coppia di torri, le terme da un 
edificio quadrangolare con torri ed una vasca al centro, i tempi i da un edificio 
a tetto a spioventi. Sono inoltre identificati, spesso non a proposito, le 
definizioni di colonia e municipium, assieme agli horrea (ad Horrea) ed alle 
zone termali (ad aqua, ad aquas Herculis, ad aquas Ca( e )saris). 
Dal confronto con l' lt. si ricava: 
1. Mauretania Tingitana: sono ricordate esclusivamente le strade che 
fanno capo a Tingis: <<.4. Tingi Mauretania, id est, ubi Baeuates et Macennites 
barbari morantur per maritimam loea Carthaginem usque»: 
a) sulla costa a sud fino a Sala e ad Exploratio ad Mercurios; 
b) sulla costa orientale a Cartagine: «per maritima loea a Tingi litoribus 
navigatur usque ad Portus Divinos»; il fiume Malva è l'inizio della Caesa-
riensis; 
c) nell'interno a Volubilis e Tocolosida: «item ad Tolocosida Tingb>. 
2. Mrica Proconso)are: sono rappresentate numerose strade: 
a) sulla costa da Rusuccuru a Saldis e Igilgili e da Hippo Regius a 
Cartagine; 
è) numerose sono anche quelle de Il 'interno, tra le più importanti quella da 
Cartagine a Cirta per Ammaedara e Theveste; da Cartagine a Cesarea per Cirta 
Fig. 2 - Mauretania Tingitana nella Tab. (da MfUER, p. 946). 
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e Sitifis; da Theveste a Lambaesis e Sitifis; da Calama a Rusuccurum per 
Castellum Tingitanum. 
3. Bizacena: si assiste ad una rarefazione dei tracciati: 
a) sulla costa da Cartagine a Hadrumetum; 
b) nell ' interno da Cartagine a Thenis. 
4. Tripolitania: è rappresentata esclusivamente la strada costiera da 
Cartagine per la Cirenaica fino ad Alessandria; non è menzionato illimes da 
Tacapae a Leptis Magna, così come in generale non sono indicate le strade 
meridionali. 
Nella Tripolitania il percorso della via costiera nella Tab. si può identifi-
care a partire dalle Arae Pihilenorum (VIII,2) fino a Sabrata, dopo aver passata 
la Sirte (VIII,I-2), l'uadi Girin (VIII,I), le colonie di Leptis Magna presso le 
foci del Cynips (VII,4), Oea e Sabrata. 
Dei diverticula interni di collegamento si segnala quello tra Leptis Magna 
e Oea per Subututtu, Cercar e Flacci taberna e quella da Oea a Sabrata, con una 
tappa indicata da una vignetta anonima che, sulla base dell'It. , può rappresen-
tare Villa Repentina (Ghaba di Gedaimo). 
Fig. 3 - La rete stradale ad ovest e a sud-ovest di Cartagine (da MILl...ER, p. 906). 
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Altre vie, identificate dai miliari, ma non presenti sugli itinerari, sono 
quelle che collegavano Oea (Tripoli) con Mizda, Thenteos (Zintan) sempre con 
Mizda. 
Illimes non è disegnato nella Tab., mentre è presente nell'II. con una 
strada interna da Tacapae (Gabés) a Leptis Magna, sotto la dicitura «iter quod 
Iimitem Tripo/itanum per Turrem Tamalleni a Tacapas Leptimagna ducit») 
(75,5) toccando otto stazioni di difficile identificazione: Tentheos si dovrebbe 
trovare nella zona di Gasr Duib (Goodchild-Ward Perkins 1949, pp. 88-92), 
Thenedassa dovrebbe coincidere con Ain Wif e Mesphe con Medina Doga, 
mentre il nome di Tabalati ha una stretta somiglianza con Ras el-Ain Tlat. 
5. Nella Bizacena l'intervento romano fu molto importante, con fonda-
zione di città già a partire dalla fine del I sec. d.C., in un territorio pacificato a 
vocazione agricola. 
Sulla Tab. il percorso costiero prosegue da Sabrata, passa il fiume Ausere 
(VII,!), raggiunge la colonia di Tacapae (Gabés) e Hadrito (Hadrumetum, 
Susa). 
Le strade interne si indirizzano prevalentemente verso oriente e nord 
(Cartagine). 
Da Tacapae parte la via verso illimes per Capsa, Thelefte, Theveste, così 
come da Hadrumetum verso Telepte e Theveste, congiungendosi con la rete 
della Numidia. 
6. Nell'Africa Proconsularis le strade si infittiscono collegando la via 
costiera e l'entroterra di Cartagine con le zone interne ed il confine meridionale. 
Sulla Tab. il percorso della via costiera è complesso: il collegamento da 
Hadrito a Cartagine non è stato tracciato, ma è segnato il nome di Thuni 
(Tunisi), con la distanza da calcolare però dal tratto Utica-Maxula; dopo 
Maxula (Rades) si dirige verso Thuburbo maius, risale verso Inuca, ad 
Mercurium, ad Pertusa e raggiunge infine alla costa. 
L'asse portante di tutta la viabilità interna è la Cartagine-Theveste, opera 
di Adriano (123 d.C.), su tracciato certamente già esistente, restaurata da 
Caracalla (216n d.C.), che univa la residenza del proconsole d' Mrica al 
quartiere generale di Lambaesis del governatore di Numidia; il primo tratto 
fino all' altezza di Drusiliana ricalcava quella per Thagaste verso la Numidia, 
altro percorso di prima importanza esistente già in epoca repubblicana. 
Collegamenti minori con finalità commerciali erano per Bulla Regia ed 
Hippo Regius e il percorso per Theveste e Thagaste; a scopo militare erano 
invece i tracciati meridionali di collegamento con i1limes. 
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Fig. 4 - La rete stradale della Numidia occidentale e della Mauretania orientale (da 
MlUER, p. 910). 
Nella M auretania Cesariensis e Tingitana il sistema stradale si semplifica 
con poche direttive, disposte in senso est-ovest. 
Sulla Tab., da Cartagine, la strada costiera raggiunge Utica, passa il 
fiume Ubus, indicato solo con il nome, Hippo Regio (Bona), Rusicade 
(Stora), Igilgili (Djidjelli), Saldae (Bougie) e Rusuccuru (Dellys) e si ferma 
a Rusubricari Matildiae. Mancando il primo segmento il percorso successivo 
è stato ricostruito: le stazioni principali sono Caesarea (Cherchel), al confine 
con la Tingitana, Cartennae (Tenes), Portum Divinos (Orano) e Siga; da qui 
fino a Tingi viene indicato solo il nome delle stazioni, mentre da quest'ultima 
città il tracciato prosegue fino a Baballaca. Per questa area, la fonte itinearia 
attendibile rimane l' It., con le due strade sud-nord da Tingi (Tangeri). 
Il percorso costiero si mantiene sempre aderente al litorale, tranne quando 
deve superare le zone montagnose o paludose. Una serie di colonie militari 
augustee (Saldae e Cartennae), circondate da mura, costituivano le basi per 
operazioni militari verso l'interno, mentre Cesarea era stazione navale dei 
distaccamenti della flotta per la difesa del Mediterraneo occidentale. 
Lungo la costa, la difesa si articolava sulle strade e su opere isolate, 
soprattutto tra Lixus (Larache) e Tingi; tra queste si segnala il castel/um di 
Gandari, con una serie di torri di sorveglianza a sud e a sud-est anteriori, 
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come quelle di Tamuda, Frigidae e Tabernae, al III sec. d.C., ma ancora esi-
stente nel IV d.C. 
Al di là delle catene montuose una via parallela a quella costiera, 
prolungando oltre Cirta la via che viene da Cartagine, raggiunge Sifitis e si 
congiunge, all'altezza di Rapidum, con le città fortificate ed i castelli che ne 
costituiscono illimes. 
Una prima linea di frontiera, unita a quella orientale nel 122 d.C., si 
mantenne, fino al II sec. d.C., partendo dalla linea della Numidia e proseguendo 
con le fortificazioni di Auzia (Sour el-Ghozlan), Rapidum, Sufasar (Zuccha-
bar) e Castellum Tingitanum e la valle dell 'u. Chinalaf, dalla Sira fino a Siga 
(Tafna) lungo l'u. Isaris. 
In età severiana la nova praetentura, in un territorio più interno, sfruttava 
le alture dell'Ouarsenis, all'altezza di Auras (poco prima di Auzia) proseguiva 
lungo i fortilizi di Cohors Brecorum, Ala miliaria, Pomaria e Numerus 
Syrorum, congiungendosi al limes attraverso un percorso che raggiungeva il 
nord da Numerus Syrorum a Portus Sigensis. 
Fig. 5 - Tripolitania (Leptis, Dea, Sabratha) (da MUHR, p. 896). 
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Recenti ricerche nel territorio di Usellus 
I. Uselis (G. Tore). 
La prima identificazione dell'odierno sito di Usellus con l'antico centro 
urbano ricordato da Tolomeo (III, 3, 2) 1 è dovuta alI'umanista sassarese 
Giovanni Francesco Fara, nella sua opera In Sardiniae Chorographiam Libri 
duo, completata attorno al 1585 2• Tale opinione, trascurata dal Cluverius che 
la identifica, invece, con Oristano, è ripresa, successivamente, dal Vidal, dal 
Mattei e dal Manno 3. Notizie dell'esistenza di una sede episcopale sono già 
nell' opera dell'Arca e sono collegate ad una presunta distruzione della chiesa 
cattedrale ad opera di Barbaricini, ancora vive nelI'Ottocento nella memoria 
popolare, come testimonia l' Angius 4. 
Cenni di ritrovamenti archeologici riportano il La Marmora, l' Angius e lo 
Spano s; la "punicità" del centro, a parte una presunta derivazione semita, per 
I C. MOllER, Claudi Ptolomaei Geographia, l, Paris 1883, p. 375. Sulla sua erronea 
collocazione sulla costa occidentale vedasi P. MELONI, La geografia della Sardegna in Tolomeo, 
in 'lÀ,iaç XQplV. Miscellanea di studi in onore di Eugenio Manni, Roma 1979, p. 1542; P. MELONI, 
La Sardegna romana, Sassari 1990 (1991) (21 ed.), pp. 264-267,496. 
2 Cfr. /ohannis Francisci Farae Opera, a cura di E. CAOONl e R. TURTAS,I-III, Sa~sari 1992, 
vol. I, pp. 16,202-203 (Liber Il, 5-25). 
l PH. CWVERIUS, Sardinia Antiqua, Torino 1785, pp. 17,32; S. VIDAL, Annales Sardiniae, l, 
Firenze 1639, p. 18; S. VIDAL, ClypeusAureus excellentiae calaritanae, Firenze 1641, pp. 60, 110; 
A. MATIEl, Sardinia Sacra, seu de episcopis sardis hislOria, Roma 1758, pp. 262 SS.; G. MANNo, 
Storia di Sardegna, l, Milano 1835, pp. 152 ss. 
4 V. ANoIUS, in G. CASAUS, Dizionario Geografico storico comtn(!rcia1e statistico degli Stati 
di S. M. il Re di Sardegna, XXIII, Torino 1853, pp. 428 ss. Sull'Arca, umanista sardo del secolo 
XVI cfr. F. ALzIATOR, Storia della letteratura di Sardegna, Cagliari 1954, pp. 118 ss.1 cenni su 
UselJus sono nel De Barbaricinorum origine, manoscritto cartaceo gil nella Biblioteca Baille ora 
conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. Edito da F. Alziator, G.P. ARCA, Barbarici-
norum Libri, Cagliari 1972. Si tratta della distruzione del centro nel XII secolo del trasferimento 
della sede vescovile ad Ales. Il definitivo abbandono sarebbe dovuto ad un terremoto: ANGrus 1853, 
p. 430. Il villaggio odierno sarebbe stato fondato di lì a poco ne ne vicinanze. 
S AI...A MARMORA, Voyageen Sardaigne, n, Paris-Turin 1840, pp. 367 SS., 466, nota 5,492, 
nota 62; V. ANarus, Corografia antica della Sardegna, in -Biblioteca Sarda,., 8. 1839, p. 288; 
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il poleonimo, ripresa acriticamente dallo Spano 6 da un 'ipotesi del dotto locale 
Gian Paolo Nurra, veniva affermata sulla base di scarni ritrovamenti di tale 
pertinenza 7. Dopo alcune ricerche di superficie 8, recenti indagini archeologi-
che, collegate al restauro della chiesa di Santa Reparata, all'odierna periferia 
dell'abitato, hanno permesso l'avvio di una prima indagine archeologica, 
sviluppatasi con un primo intervento nel 1990 e con un cantiere L.R.I0/1965, 
protrattosi dal 1992 al 1993 9. I risultati raggiunti, qui presentati sinteticamente, 
permettono di individuare una possibile frequentazione o presenza in età tardo-
punica, grazie al ritrovamento di frammenti di anfore da trasporto e di un orlo 
di coppa del tipo cosiddetto a bande, di imitazione da prototipi greco-orientali 10 
CASAUS, XIX, bis, Torino 1851, pp. 564-565, XXIII, Torino 1853, pp. 428-431; G. SPANO, 
Iscrizioni latine, «BAS», Il, 1856, p. 127, n. 58; lo., Moneta e antichità di Usellus, «BAS .. , 
VII, 1861, pp. 145-148; lo., Scavi e antichità di Usellus, «BAS .. , X, 1864, pp. 77-80; lo., Ultime 
scoperte, ibidem, pp. 90-91, 93-94. 
6 G. SPANO, Vocabolario sardo geografico patronimico ed etimologico, Cagliari 1872, p. 
119. Per una più corretta attribuzione a sostrato mediterraneo cfr. V. BERTOLDI, Sardo-punica, 
«Parola del Passato», IV, 1947, p. 16, nota t. Sulla feniciomania di Gian Paolo Nurra, dotto 
ecclesiastico del XVIII secolo, dovette influire la conoscenza dell'opera di Samuel Bochart. 
7 Cfr. SPANO 1864, p. SO, con menzione di un orecchino d'argento «simile a quelli che si 
trovano in sepolture cartaginesi» e di monete puniche. 
• C. PUXEOOU, La romanizzazione, in AA.VV., Ales-Usellus-Terralba: aspetti e valori, 
Cagliari 1975, pp. 214 S5.; E. USAI-R. ZUCCA, Colonia lu/ia Augusta Use/is, «SS», XXVI, 
1981-1985, pp. 310 55., 318 ss., 322 ss.; S.L. DvsoN-R.J. ROWLANo, Survey Archaeology 
around Colonia lu/ia Augusta Uselis (Usellus), First Pre/iminary Report, «QSACQ .. ,VIII, 
1991, pp. 145 ss. 
9 Sotto la direzione dello scrivente e con volontari e studenti universitari il primo intervento, 
nell' ambito dei lavori di restauro del complesso a cura dell' architetto Antonio Loddo di Oristano. 
L'asportazione del pavimento e lavori di scasso all'interno misero in luce resti che richiesero 
questo primo intervento nel 1990 ed il successivo cantiere in cui, dalla competente Soprintendenza, 
mi fu confermato l'incarico della direzione scientifica. È grazie alla preziosa collaborazione del 
Capocantiere Signorina Maria Antonietta Atzori e dei Dottori Marco Agostino Arnucano (1992), 
Carla Del Vais (1992-1993), succedutisi nell'incarico di operai specializzati e dell'impegno del 
personale del cantiere che 5i sono potuti raccogliere dati importanti e sostenere il gravoso impegno 
assunto. Alla Dottoressa Del Vais, anche oltre la durata ufficiale del cantiere suddetto, è dovuta la 
sistemazione riordino e precatalogazione dell' imponente massa di materiali, pur precedenti la sua 
assunzione al cantiere, allogati, grazie alla disponibilità della Amministrazione comunale, in 
appositi e idonei locali ad uopo concessi. 
IO Rinvenuto durante una ricerca di superficie sulla sommità del colle, nel 1992, dal Dottor 
Amucano. Una prima notizia in Ricuche e studi di Archeologia fenicio-punica in Sardegna (1989-
1994), in Atti del con~gno internazionale «I Fenici: ieri, oggi domani. Ricerche, scoperte, 
progetti», Accademia Nazionale dei Lincci, Roma 1955, tav.II,t. Sono debitore ai colleghi Jean-
Paul Morel e Michel Gras per le loro cortesi indicazioni. 
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che parrebbero confermare i trovamenti precedenti fornendo, per quest'ultimo 
reperto, un plausibile innalzamento al V -IV secolo a. C. 
L'aspetto più massivo e riconoscibile è quello di un'urbanizzazione di età 
romana cui sono connessi 11 e si connettono tracce monumentali riferite ad una 
cinta urbica con torre 12, ad un edificio termale 13 ed a un edificio pubblico non 
meglio determinato 14, la documentazione epigrafica 1$ e i numerosi frammenti 
fittili attestanti continuità di occupazione del sito sin dall'età repubblicana 
romana a quella tardo-antica e cristiana 16. Il trapasso da quella punica a questa 
verrebbe attestato da frammenti di ceramica a vernice nera e dagli anforoni da 
trasporto la cui lunga durata d'uso è attestata anche in età romana per l'Isola 17. 
Il rinettamento del 1990, all'interno della chiesa di Santa Reparata ed il 
successivo scavo regolare, ampliato pure al cortile con ricerche di superficie 
estese al contiguo colle omonimo, hanno documentato, nel riempimento 
sottostante l'ultimo pavimento in uso, pur in una situazione di forte sconvolgi-
mento operata dalle varie trasformazioni dell 'area sacra dal Medioevo ad oggi, 
frammenti di terra Sigillata italica e vernice nera; all'esterno, nel cortile, 
frammenti di v. n. A e a pasta grigia, di anfore di età romana repubblicana, di 
ceramica a pareti sottili, netta attestazione di Sigillata africana chiara A, con 
pochi frammenti di D, minor quantità di Terra Sigillata italica e Sud Gallica, 
africana da cucina (forme Hayes 196, 197,23 e 181), lucerne di età medio e 
tardo imperiale (II-III sec. d. C.) e cristiane (IV-V sec. d. C.) e molta ceramica 
comune. All'esterno si è individuata, a lato della chiesa, un' area cimiteriale in 
uso almeno sin da epoca basso-medievale, sulla base dei corredi, con persisten-
za anche in età moderna. 1..0 sconvolgimento individuato all'interno dovuto a 
ripetute ristrutturazioni, documentate da vari lacerti pavimentai i, di un edificio 
romanico almeno del XII secolo, sottostante l'odierna chiesa di presumibile 
Il Cfr. supra e USAI-ZuCCA 1986, pp. 319 ss. 
12 Ibidem, p. 319 e nota 109; Y. LE BoHEC, La SardtJigne et l'armie ronwine sous le Haut 
Empire, Sassari 1990, p. 70, ricorda resti plausibilmente collegabili ad una torre aggiungendo 
«Mais on aimerait bien connaitre et la nature exaCle de ces ruines et leur age précis-; R. ZuCCA, 
Il decoro urbano delle civitates Sardiniae el Corsicae, in «L'AfriaJ ronwna-, X. Sassari 1994, 
pp. 918 ss. 
Il USAI-ZuCCA 1986, p. 319, nella zona centrale del colle. Cfr. Zvcx::A 1994, p. 918. Ricorda 
le necropoli a SO e a S dell'abitato. Per lo slatus del centro cfr. ibidem, pp. 917 55. 
14 A settentrione: ZuccA 1994, p. 918. 
u USAI-ZuCCA 1986, pp. 327 ss.; ZuCCA 1994, pp. 917 ss. 
16 USAI-ZuCCA 1986, pp. 310 ss., 322 ss. Per fasi successive cfr. ibidem, pp. 316-317. 
11 Cfr. supra; ibidem, pp. 310-311 e 322 ss. 
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epoca secentesca 18, rendono plausibile ritenere che i frammenti fittili antichi 
rinvenutivi siano intrusivi di riempimenti più tardi forse anche connessi al 
ripetuto utilizzo funerario della chiesa stessa. La chiesa attuale insiste sull' edi-
ficio preesistente, di pianta quadrata e con orientamento liturgico opposto 
all'attuale, recuperandone elementi struttivi, in parte ancora leggibili 19. 
In prossimità dell'attuale ingresso principale è venuto alla luce un fonte 
battesimale che risultava esterno alla parete di fondo dell' edificio romanico. La 
qualità dell' intonaco e la perizia struttiva di questo edificio medievale rendono 
plausibile pensare che si tratti dell' antica cattedrale di Usellus, ben coerente 
con la dignità episcopale e significativamente connessa con l'area urbana 
antica secondo un modulo di continuità non sconosciuto per la Sardegna 20. 
Questa continuità pare confermare la lunga durata della struttura urbana e la sua 
articolazione in età classica, in funzione di controllo territoriale che l'assetto 
viario sembrerebbe convalidare 21. 
18 R. CoRONEO, A rchitettura romanica dalla metà del Mille al primo '300, Storia dell' Arte in 
Sardegna, Nuoro 1993, p. 79: «L'edificio completamente ricostruito entro il XVIII secolo ... Il 
termine dell'opera pare non escludere un inizio più consono aJ diffondersi di tale culto legato a 
festività agrarie diffuse nel mondo iberico e pertanto più recepibili nel secolo precedente. 
19 Ibidem, pp. 78, 79. 
20 L P AN) ERMINI, Le città sarde tra tarda antichità e medioevo: uno studio appena iniziato, 
in fiL 'Africa romana», V, Sassari 1988, pp. 430 SS. 
II Per questo specifico aspetto rimando aJ contributo di C. DEL V AlS, Tecniche stradali e 
viabilità. 
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II. Tecniche stradali e viabilità (C. Del Vais). 
L'indagine condotta presso la chiesa di Santa Reparata ha fornito l'occa-
sione per una ripresa dello studio della rete viaria afferente all'antico centro l. 
La ricerca, partendo dalle emergenze archeologiche e stradali note, ha teso 
essenzialmente ad identificare sul terreno altre tracce della viabilità antica 
attraverso una serie di prospezioni che hanno interessato l'agro dei comuni di 
Usellus e Villaverde (Oristano) (fig. 1). 
Se da una parte l'esito di tale ricerca è risultato favorito dalla modesta 
antropizzazione della zona, benché da qualche anno dei lavori di sistemazione 
stradale stiano alterando non poco la rete viaria locale, dall' altra il mantenimen-
to in uso anche di strade di possibile impianto antico ha fatto sì che ne sia stato 
alterato con ogni probabilità l'aspetto originario rendendone quanto mai 
complessa l'identificazione. Per questa ragione si è manifestata l'esigenza di 
integrare i dati emersi dalla prospezione con un'analisi più generale del 
territorio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insediamenti in età 
antica 2. Ciò si è rivelato particolarmente importante nella ricostruzione com-
plessiva del sistema viario e soprattutto nella distinzione tra le strade di grande 
comunicazione, con funzione prevalentemente militare ed economica, e quelle 
a carattere locale, nate per soddisfare delle esigenze differenti. L'indagine è 
tuttora in corso per cui in questa sede ci si dovrà limitare ad un'analisi delle 
• Ringrazio il Prof. Giovanni Tore per avermi associato all'indagine su Uselis, il Prof. 
Lorenzo Quilici per gli utili consigI: e le indicazioni sulle tecniche stradali antiche, nonch~ gli 
amici di Usellus e Villaverde per la cortese ospitalità. 
I Per un'analisi della viabilità antica in zona cfr. tra gli altri: P. MElONI, f miliari sardi e le 
strade romane in Sardegna, .Epigraphica-, XV, 1953, pp. 24-26; F. FOlS, f ponti romani in 
Sardegna, Sassari 1964, pp. 36-38; C. PUXEDOU, La romanizzazione, in AA.VV., Diocesi di Ales-
Usellus-Terralba. Aspetti e va/ori, Cagliari 1975, pp. 168, 182-185; E. USAI-R. Zua:A. Colonia 
fu/ia Augusta Use/is, .SS,., XXVI, 1981-1985 (1986), pp. 321-322; P. MElO~,1I terrilorio in 
epoca romana (238 a.C.-456 d.c.), in AA.VV., La provincia di Oristano. L'orma dello storia, 
Milano 1990, p. 56; lo., La Sardegna romana, Sassari 1990 (1991) (2a ed.), pp. 266, 284, 352-353, 
525; R. ZUCCA, Un'iscrizione monumentale dall'Oristanese, in -L'Africa romana-, IX. Sassari 
1992,p.615; C. DEL VAlS,Notesulla viabilità a nord di Ustdlus(Oristano), «ATrA-,3,1994, pp. 
107-117. 
2 Cfr. supra G. TORE, Uselis, in questi stessi atti. Sulle emergenze c i ritrovamenli compiuti 
ad Usellus e nel suo territorio si vedano inoltre: C. Puxroou, La romanizzazion~, cit., pp. 214-216; 
RJ. ROWlAND,f ritrovamenti romani in Sardegna, Roma 1981, p. 145; E. USAI-R. ZucCA, Colonia 
/ulia, cit., pp. 303-345; R. ZuCCA, Le Civitates Barbarille e l'occupazione militar~ dello Sardegna: 
aspetti ~ confronti con l'Africa, in .L'Africa romana-, V, Sassari 1988, p. 361; S.L.. OYsoN-RJ. 
ROWl.AND, Survey Archaeology around Colonia fulia Augusta Uselis (Use/Iu.r): First Preliminary 
Report,«QSACO .. ,8,l991,pp.145-170; P. MElONJ,LaSardegna romana, ci t. , pp. 264-267,496. 
Fig. 1 - Parte del territorio dei comuni di Usellus e Villaverde (Tavolette IGM: 217 I SO Villaurbana; 217 
I SE Ruinas; 217 II NE Gonnosnò; 217 II NO Ales). Località ed emergenze segnalate nel testo: 1) Pranu 
Argiolas; 2) Ponte sul Riu Spironcia; 3) Sedda is Cortis; 4) Serras; 5) Punteddu; 6) Pragodi; 7) Nuraghe 
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emergenze, tralasciando per ora il problema della destinazione e del percorso 
di tali vie. 
Dall'analisi complessiva dei resti di massicciata risulta che il tipo di 
lastricato più diffuso in zona è quello realizzato con basoli di medie e piccole 
dimensioni, in genere rinzeppati con pietrame minuto. Di tali lastricati riman-
gono dei tratti più o meno ampi sia nell'agro di Usellus, in località Pragodi 
(fig. 1,6; fig. 2, a-c), Punteddu (fig. 1,5) e Pranu Argiolas (fig. 1,1; fig. 2, e) 3, 
che in quello di Villaverde, in località S'Acqua Be))a (fig. 1,9; fig. 2, f-g) 
e presso il nuraghe Truttiris (fig. 1,7). Questi hanno in comune l'utilizzo di 
basoli di forma e dimensioni variabili, messi in opera secondo uno schema 
irregolare 4• Si è constatato di frequente che, dove è possibile, l'affioramento 
roccioso viene regolarizzato e inglobato nel piancito tanto che a volte risulta 
difficile distinguere le parti costruite dalla roccia naturale. In località Pragodi 
eS' Acqua Bella in tratti in salita si trovano impiegate tra i basoli de))e modine 
di forma allungata, sistemate trasversalmente ad una certa distanza le une dalle 
altre. L'uso di crepidini invece sembra essere attestato soltanto a Pragodi dove 
si conserva in buone condizioni un lastricato compreso tra due file di pietre 
di forma abbastanza regolare poste su))o stesso piano del summum dorsum 
(fig. 2, b)s. Benché nessuno di questi basolati sia stato oggetto di un'indagine 
stratigrafica e quindi manchino dei dati sul sistema costruttivo impiegato, 
l'osservazione diretta di alcuni punti danneggiati ha permesso di ricavare 
qualche indicazione a riguardo. Nella prima parte lastricata della strada che da 
Pardu Longu si addentra nella regione di Pragodi è possibile constatare che i 
basoli sono direttamente appoggiati sulla roccia affiorante che è stata spianata 
in corrispondenza della sede stradale e regolarizzata ai lati 6; inoltre il piano di 
3 Cfr. C. DEL V AlS, Note sulla viabilità, cit., passim. 
• Soltanto in brevi tratti lastricati in regione Pragodi e Punteddu si è notato un allineamento 
in senso longitudinale di alcuni basoli. 
S Sull'uso di modine e crepidini in strade sarde cfr. A. TAltAMELLI, Edizione archeologica 
della Carta d'Italia al l 00. ()()(). Foglio 208. Dorgali, Firenze 1929, p. 23; (D., Dorgali (Nuoro). 
Esplorazioni archeologiche nel territorio del comune, .. NS,., 1933, p. 380; lo., Edizione ar-
cheologica della Carta d'Italia al 100.000. Fogli /81-182. Tempio Pausania. Terranova Pausa-
nia, Firenze 1939, p. 60, n. 45; lo., Edizione archeologica della Carta d'Italia al IOO.()()(). Foglio 
193. Bonorva, Firenze 1940, p. 62, n. 5; G. uwu, Per la topografia di Biora (Serri-Nuoro), .. SS,., 
VII, 1947, p. 39, nota 12; P. MEUs, Antichità romane del territorio di Castelsardo (Sassari), 
.. ASS,., XXXVII, 1992, p. 16, nota 32. 
6 Cfr. R. FERRINl, La viabilità antica, in AA.VV., Progetto / nuraghi. Ricognizione archeo-
logica in Ogliastro, Barbogia, Sarcidano. Il territorio, Milano 1990, p. 156; L Outua, Evoluzione 
della tecnica stradale nell'Italia cenlrale, .. AlTA-, 1, 1992, p. 30. 






Fig. 2 - Sezioni di tratti lastricati in località Pragodi (a-d), PranuArgiolas (e) e S'Acqua 
BeJla (f-g) 
posa della pavimentazione risulta ad un livello leggennente inferiore rispetto 
al tratto precedente tanto che le lastre si trovano incassate in una sorta di 
alloggiamento (fig. 2, a). Altrove (ad esempio proseguendo lungo la stessa 
strada, a Pranu Argiolas eS' Acqua Bella) rimangono in prossimità delle parti 
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rovinate numerose piccole pietre smosse che potrebbero appartenere al sotto-
fondo di un piancito ormai distrutto. Un tale sistema è infatti attestato in un altro 
tratto della via di Pragodi dove la rimozione di qualche basolo lascia in vista uno 
strato preparatorio costituito da pietrame bruto e terra ben pressata e compat-
tata. Nella strada de S'Acqua Bella, dove la natura del suolo lo consente, i basoli 
poggiano direttamente sull' affioramento roccioso mentre quando non sussisto-
no tali condizioni sembrerebbe essere presente un sotto fondo di piccole pietre. 
Il piancito di tutte le vie citate a volte è segnato da solchi carrai; non si sono 
comunque individuate delle tracce parallele per poterne misurare l'interasse. 
Diverso è il caso dei solchi presenti su un altro tipo di lastricato conser-
vatosi per brevi tratti a Pragodi (fig. 2, d) e in prossimità del nuraghe Truttiris. 
Qui dei basoli di forma più regolare e accuratamente messi in opera formano 
una pavimentazione serrata senza l'ausilio di rinzeppature; essa è percorsa da 
una coppia di solchi paralleli, con interasse di 1,25 m, di struttura ed andamento 
così regolari da far pensare ad un intervento intenzionale ed unitario. 
I basolati finora considerati sono realizzati utilizzando la pietra di natura 
sedimentaria che affiora in zona. Per almeno alcuni tratti della strada che 
attraversa la regione di Pragodi si è potuto constatare l'uso di un tipo di roccia 
più fine rispetto a quello presente lungo il percorso il quale per la sua stessa 
natura è più resistente all'alterazione degli agenti esterni 7. 
L'unica eccezione è rappresentata da un breve lastricato in basalto 
individuato lungo la stessa strada, costituito da basoli di dimensioni leggermen-
te inferiori rispetto ai precedenti, di forma varia e sistemati secondo uno schema 
irregolare. 
I tratti stradali già segnalati si trovano per lo più in zone collinari a volte 
piuttosto impervie; per questo motivo in alcuni punti si sono resi necessari degli 
interventi per ricavare sedi stradali sufficientemente larghe che hanno compor-
tato in genere il taglio della roccia viva sul lato a monte e la creazione di opere 
di sostruzione a valle. Se lungo la strada di Pragodi tali interventi sembrano 
abbastanza modesti, a S'Acqua Bella invece, data la natura più accidentata del 
luogo, compaiono delle sostruzioni più imponenti realizzate con grossi blocchi 
di forma irregolare. 
Tutte le strade considerate, benché ai lati siano di solito danneggiate o 
ricoperte dalla vegetazione, presentano una larghezza media di 2,50/3 m. 
Un altro tipo di lastricato, caratterizzato dall'impiego di basoli di grandi 
dimensioni, è stato segnalato da C. Puxeddu in località Mitza Margiani 
7 Cfr. C. DEL V AlS, Note sulla viabilità, cit., pp. 116-1 J 7. 
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(Villaverde) (fig. 1,8) 8. Attualmente questo è difficilmente analizzabile a causa 
della fitta vegetazione che in buona parte lo ricopre. Si è potuta comunque 
notare in un punto parzialmente in vista la presenza di un tratto di crepidine 
piuttosto imponente. L'utilizzo di basoli di notevoli dimensioni è attestato 
anche presso il piccolo ponte sul Riu Spironcia (fig. 1,2) dove sul lato 
meridionale dell'estradosso se ne conservano alcuni, probabilmente ancora in 
posto 9. 
Nel territorio indagato compaiono anche dei selciati costituiti da pietre di 
piccole dimensioni ed acciottolati i quali sono probabilmente riferibili ad età 
moderna. Se ne può comunque ricordare uno in località Pragodi caratterizzato 
da una cordonatura centrale molto regolare e realizzato in apparenza mettendo 
in opera i ciottoli direttamente sul terreno senza alcuno strato preparatorio. 
Oltre alle strade costruite sono attestate in zona anche vie a fondo naturale 
individuabili dai numerosi solchi carrai che risultano incisi negli estesi affio-
ramenti di roccia sedimentaria presenti soprattutto a nord di Usellus. Nelle 
località di Sedda is Cortis (fig. 1,3; fig. 3, d.e) e Serras (fig. 1,4; fig. 3, a-c), ad 
esempio, in alcuni tratti sono visibili due tracce parallele più o meno incavate; 
altre volte più solchi si affiancano avvicinandosi e incrociandosi ripetutamente. 
Tali carrarecce hanno generalmente un interasse di 1,15-1,25 m. lO• Si può 
• Cfr. C. PuXEDDU, La romanizzazione, cit., pp. 185,217. 
9 Il ponticello nel suo aspetto attuale sembra appartenere ad una fase abbastanza recente. 
ma alcuni indizi pennettono di ipotizzare un primitivo impianto di età romana ed un restauro 
realizzato successivamente forse in seguito al crollo della parte centrale dell'arco: cfr. C. DEL 
VAIS, Note sulla viabilità, cit., p. 109. 
IO Delle carrarecce segnalate in Sardegna solo raramente conosciamo la misura dell'in· 
terasse. Tra queste si possono ricordare quelle individuate in un abitato romano presso 
Mulargia (1,20 m: cfr. R. FERRIN1,La viabilità antica, cit., p. 157), nell'altopiano di Campeda. 
località Funtana 'e Figu (1,03 m: cfr. E. BEw,La viabilità romana neILogudoro-Meilogu, in 
A. MORAVETTI (ed.), Il nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu, Sassari 1988, p. 341), nel 
territorio di Orroli (1,35 m: cfr. R. FERR1Nl, in AA.VV., Progetto I Nuraghi. Ricognizione 
archeologica in Ogliastra, Barbagia, Sarcidano. I reperti, Milano 1990, p. 400), presso la 
chiesa diruta di Santu Lussurgeddu, in agro di Milis e nella località di Sa Rocca Tunda, in 
comune di San Vero Milis (1,25-130 m: dati inediti. Devo a questo proposito ringraziare il 
Dott. Alfonso Stiglitz che ha gentilmente voluto indicanni la localizzazione di queste ultime 
strade). Per altre vie simili presenti in Sardegna cfr. G. L1WU, Scoperte e scavi di antichità 
fattisi in Sardegna durante gli anni 1948 e 1949, «SS., IX, 1950, p. 556; F. BARRECA, Tharros 
(S. Giovanni di Sinis, Cagliari). Scoperte a Capo S. Marco, «NS., 1958, p. 409; E. BEW, La 
viabilità romana, cit., pp. 338, 340, 341; M.C. SArrA GINESU, L'età romano, in AA.VV .• 
Sassari, le origini, Sassari 1989, p. 124, fig. 20; A. MASTINO, Turris Libisonis in età romana. 
in AA.VV., Porto Torres e il suo volto, Sassari 1992, fig. 4 a p. 52. 
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comunque ritenere che data la natura piuttosto tenera della roccia in maggio-
ranza esse debbano attribuirsi ad età moderna Il. 
Per quanto riguarda invece i resti di massicciata segnalati in precedenza, 
non si hanno al momento elementi sufficienti per avanzare delle proposte di 
datazione. È ipotizzabile però che parte di questi siano da riferirsi, almeno come 
impianto, ad epoca romana sia per la tecnica impiegata, sia per la vicinanza di 
alcuni di essi a luoghi frequentati in antico. 
.. IU i 
~
.. 'u -f 
Fig. 3 - sezioni di carrarecce in località Serras (a-c) e Sedda is Cortis (d-e). 
1\ Ciò è probabile per la strada che partendo dal ponticeJJo sul Riu Spironda si dirige a 
nord verso l'ovile Mattu (loc. Serras); sappiamo infatti che tale via nel secolo scorso, fino ana 
costruzione della Provinciale 35, era utilizzata per raggiungere Oristano: cfr. Archivio di Stato 
di Cagliari, Real Corpo di Stato Maggiore Generale, Foglio d'Unione del comune di UseJJus, 
scala al 20000 (31 dicembre IS44) (autorizzazione ana pubblicazione deJJ'S/04fl994, prot. 
n. 161SN.9). 
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Banasa: un exemple de prospection géophysique 
Au creur de la plaine du Gharb, le si te d~ Banasa, situé sur la rive gauche 
de l'oued Sebou et à proximité immédiate d'un gué, occupe deux petits tells qui 
s'élèvent de quelques mètres au dessus du niveau des alluvions de la berge du 
fleuve, ce qui suffit à maintenir des installations humaines à l' abri des crues. 
Banasa est l'un des rares sites anciennement fouillés d'Afrique du Nord 
où les publications ont rendu compte de l'intégralité des vestigcs fouillés, 
gdice à R. Thouvenot, qui a consacré une partie de sa vie au site \. Les résultats 
des sondages profonds effectués par A. Luquct en 1955-1956 pour rechcrchcr 
la trace de la cité préromaine, ont égalemcnt été publiés 2• Mais c'est d'abord 
pour l' abondance des découvertes épigraphiques et l' importance de certains de 
ces documents, en particulier les tables de bronze et les diplòmes militaircs 3, 
que Banasa est connue du monde savant. 
Les fouilles extensives effectuées entre 1933 et 1956 sous la direction de 
R. Thouvenot assisté d'A. Luquet ont mis au jour une grande partic de la ville 
antique (Fig. 1). 
Le quartier centrai offre un cnsemble de batimcnts pubJics (forum, 
basilique judiciaire, marché) inscrits dans la trame orthogonale oricntée nord-
est-sud-ouest qui domine dans les quartiers nord et ouest. Un quartier à 
vocation artisanale ou commerciale occupe les i10ts de la partie nord-est de la 
zone fouillée. Au nord, à l' ouest, et au sud-ouest, se trol&vent des maisons à 
péristyle, des boutiques ouvrant sur Ics rues principales, et à la périphérie de la 
zone fouillée, quatre établissemcnts de bains publics, dont Ics thermcs dits "aux 
frcsques". Plusieurs des grandcs maisons à péristyle étaient omécs de mo-
I La liste des publications de R. Thouvcnot à propos de Banasa serait fort longue. Nous nous 
contenterons de dter ici l'ouvrage de synthèsc le plus connu: R. TJlOUVENOT. Une colonie romame 
de Maurétanie Tingitane, Valentia Banasa, Paris (Publications de l'IHEM, 36), 1941. 
2 Nous citerons par exemple A LuoUET, La céramique préromaine de Ban/uo, -BAM ... V. 
1964, p. 117-144; S. GIRARD, Banasa préromaine. Un élal de la question, -Ant. Afr .... 20,1984, 
p.11-93. 
l/nscriptions antiques du Maroc, 2. lnscriptions latines, (par J. GA.c;rou, recueillies et 
préparées par M. EUZENNATet J. MARION avec le concours de Y. DE K1srn), Paris, 1982 (Banasa, 
p. 69-157, n. 84 à 246). 
,Jtl~:~ 




Fig. 1- PIan général des ruines, d'après M. EUZENNAT, Le limes de Tingitane, fig. 26. 
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saiques, qui ont pour la plupart été déposées par M. Ponsich, puis entreposées 
à Volubilis; deux d' entre elles, la mosaique au triton provenant des thermes aux 
fresques et la mosaique de V énus provenant de la maison à péristyle qui domine 
ces memes thermes, ont été restaurées" et sont à présent exposées à la 
Conservation de Volubilis. 
Le quartier sud est eonstruit sur une orientation différente ainsi que le 
quartier dit "du macellum", qui est en fait une maison à péristyle, au nord-ouest; 
le tronçon du rempart urbain dégagé à l' ouest, en contrebas des maisons à 
péristyle, suit une orientation voisine de celle de ces deux quartiers. Ces 
divergences des axes ont été diversement interprétées. R. Thouvenot pense que 
)a trame orthogonale dominante est celle de )a colonie augustéenne. M. 
Euzennat la eroit postérieure aux quartiers nord-ouest et sud, dont l' orientation 
serait cene de la fondation coloniale. Le rempart, datable du Bas-Empire pour 
R. Thouvenot, a été considéré par M. Euzennat comme augustéen dans un 
premier temps 5, puis comme datable de la fin du let ou du début du Ile S6. 
Force est de reconnaitre que, à Banasa comme sur bien d'autres sites 
anciennement fouillés, bien des questions restent encore non résolues, fautes 
d'éléments de datation fiables pour)a plupart des vestiges exhumés. 
Les nouvelles recherches. 
Depuis 1990, une équipe franco-marocaine dirigée par H. Limane et moi-
meme, à laquelle collaborent H. Broise pour l'architecture, Cl. Allag pour les 
peintures murales et A. Kermorvant pour la prospection géophysique a entre-
pris de nouvelles recherches à Banasa '. Le programme a porté sur l' étude des 
thermes aux fresques, publiés de façon succincte par R. Thouvenot·, mais dont 
la datation était mal établie. Outre l' opportunité de poursuivre une réflexion sur 
4 Ces restaurations ont été cffcctuées par l'atelier d'E. Cbantriaux à Vienne. 
5 M. EUZENNAT, Banasa, The Princeton Encyclopedia 01 Classica/ Sites, Princeton, 1976, p. 
140-141. 
6 M. EUZENNAT, Le /imes du Sebou (Maroc) , Actes du l rr colloque Histoire et Archéologie de 
l'Afrique du Nord, Perpignan 1981 (106' Congrà national des Sociétb Savantes), .BC1lI,., n. 
s. 17 B, 1981, p. 371-381; ID., Le Limes de Tingitane. La frontière méridionale, Paris (Etudes 
d'Antiquités Africaines), 1989 (Banasa, p. 59-70). 
7 Ce programme s'inserit également dans le cadre de la formation archéologique de l'lns-
tirut nationa) des Sciences de l' Archéologie et du Patrimoine de Rabat. 
• R. THOUVENOT, Les thermes de Banasa, Les thermes aux fresques, .PSAM,., 9, 1951, 
p.21-32. 
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l'évolution des architectures thermales en Tingitane, ce monument, situé sur la 
frange ouest du quartier centraI, nous a offert la possibilité de reprendre la 
question de la datation de la trame orthogonale de ce quartiere 
Les thermes aux fresques succèdent à un batiment important dont ils 
remploient certains murs. L'abondance des fragments d'amphores à saumure 
de type Dressel7-11 et des coquillages (en particulier les moules), nous incite 
à interpréter ce monument comme un entrepot, ou tout au moins un batiment 
à vocation économique. Sa construction peut se situer, d'après les céramiques 
et les amphores provenant des sondages, entre la fondation de la colonie 
augustéenne et le début du Ier s. ape J.-C. Le secteur ne semble pas avoir été 
occupé avant le demier tiers du Icr s. av. J.-C. Ce batiment est occupé durant tout 
le Icr s., et sera partiellement détruit pour permettre la construction de l' établis-
sement thermal vers le milieu du Ile s. 
Ces données chronologiques peuvent servir de repères pour dater les 
différentes phases de l'urbanisme à Banasa: la trame orthogonale qui régit tout 
le quartier centraI, existe probablement avant l' ère provinciale, et doit etre la 
trame de la colonie augustéenne. Un sondage a permis de démontrer que le 
tronçon du rempart connu à l' ouest de la zone fouillée est construit dans la 
seconde moitié du Ile s. Ces nouvelles données contribueront, dans un proche 
avenir, à préciser la datation de différentes phases de construction pour les 
vestiges déjà exhumés, ou connus grace à la carte de la prospection géophysi-
que effectuée par A. Kermorvant. 
La prospection géoplzysique. 
Deux campagnes de prospection, électrique en 1992, magnétique en 1993, 
ont eu pour objectif la recherche des limites du site urbain. La cartographie 
issue de ces prospections montre clairement l' extension des constructions 
autour des vestiges exhumés par les fouilles anciennes. Elle permet de repérer 
sur l'exemple que nous présentons ici (fig. 2) le tracé d'une enceinte urbaine 
du sud-est au sud-ouest sur environ 300 mètres, ainsi que la structure du tissu 
urbain, organisé selon l' axe orthogonal dominant du quartier centraI, auquel se 
superpose une autre orientation qui régit le quartier sud. Le trare d'une rue 
aboutissant peut-etre à une porte de l'enceinte est nettement repérable au sud-
ouest. 
C'est à partir de ces documents, encore en cours d'élaboration, que les 
recherches sur l'évolution de l'urbanisme de Banasa vont etre définies, sur la 
base de sondages qui permettront l' identification des structures essentielles 
Banasa: un exemple de prospection géophysique 
~ \ ;. \ \ 
~ \ \ \ \ \ \ \ 
Fig. 2 - La partie sud-est du site, prospection et es ai d'interprétation. 
1071 
1072 Eliane Lmoir 
pour la compréhension de la topographie du site, et de mettre en pIace une grille 
d'interprétation chronologique, à partir de laquelle nous pourrons raisonner sur 
l'évolution de l'urbanisme. Les résultats ainsi obtenus foumiront les éléments 
indispensables pour de nouveaux traitements des données de la prospection 
géophysique. 
Une seconde application de la prospection géophysique est liée à la 
question de la géologie, et à la constitution de la couche anthropique. Nous 
avons en effe t remarqué, au moment où A. Kermorvant a étalonné les mesures 
pour la prospection magnétique, que les indications foumies par les coupes 
stratigraphiques publiées naguère 9 devaient etre utilisées avec beaucoup de 
précautions. D'autres observations, à Banasa dans les coupes que nous avons 
relevées au pied du rempart, et sur d' autres sites des bords du Sebou lO, nous ont 
conduits à reprendre la question de l'alluvionnement du Sebou. Une nouvelle 
campagne de prospection géophysique à Banasa est prévue sur ce thème en 
1995. 
L'image foumie par la prospection offre encore un intéret particulier pour 
la protection du site de Banasa. La délimitation de la zone urbanisée donne la 
possibilité de mieux définir le périmètre à protéger, non seulement dans la 
perspective des recherches futures, mais aussi pour une réflexion sur la mise en 
valeur et l'aménagement du site à des fins aussi bien scientifiques que 
touristiques. 
Le document présenté ici reflète donc le début d'une recherche, et 
demande à etre retraité en fonction des problèmes posés. Il ne les résoudra bien 
évidemment pas tous, mais il constitue une base de données exceptionnelle 
pour la suite des recherches sur ce site. 
9 s. GIRARD. Ba1UlSa préromaine. Un état de la questiono «Ant. Mr.'1i. 20. 1984. p. 11-93. 
lO A. AxmulAz, V. BROllQUlER-REooo, E. LENoUt, Nouvelles découvertes dans le bassin du 
Sebou. 1. L'occupation antique de hl plaine du Gharb. Histoire et archéologie de l'Afrique du 
Nord, VP Colloque inlernationa~ 11ar Congrès national des sociétts savantes, Pau. 1993. à 
paraitre. 
Zohra Chérif 
Les figurines en terre cuite de Carthage: art et authenticité 
Dès le début, les Carthaginois ont reçu le décor et les thèmes issus de 
l'iconographie orientale; mais ils en empruntent aussi des techniques et des 
motifs qui renouvellent leur inspiration. C'est pour créer à leur tour et de leur 
mains des formes et des compositions originales. Au VlIesiècle, et peut-étre 
meme dès le VIlle siècle, Carthage est à l'reuvre. Les coroplathes tirent des 
moules simples des statuettes conçues en haut relief; le dos est, soit plat, soit 
en creux avec le sommet de la tete percé d'un trou de suspension. De ce mode 
de fabrication nous avons des tympanistes, des Ashtart à la colombe, des 
masques et des protomés de femmes de style phénicien égyptisant. Simultané-
ment, la méthode qui donne des statuettes moulées en creux avec le revers 
légèrement arrondi ou assez plat, est connu à Carthage l. Importés, sans aucun 
doute, comme tant d'autres méthodes de travail de Phénicie, nous retrouvons 
ces memes techniques de fabrication sur les terres cuites: figurines et bniles 
parfums à te te de femme, jusqu'au milieu du Ile siècle avo l.-C. On relève 
cependant des essais timides de mouler sur les deux faces certaines figurines 
ou des tetes. Quant au modelage en pleine pate, il est un mode rarement 
employé par les coroplathes carthaginois. 
Pour qui veut regarder la collection de Carthage d'un peu plus près, la 
réalité apparait, néammoins, sous un jour différent. Un premier essai de 
classement exhaustif et systématique du matériel étudié suffit, en effet, à mettre 
en évidence d'une part l'extreme diversité stylistique et thématique, d'autre 
part l'autonomie de nos séries par rapport à la grande et à la petite plastique 
produite ailleurs. 
Une influence phénicienne s'exerce nettement sur la plastique carthagi-
noise 2• Toutefois saisir le contenu exacte reste difficile, en raison de la rareté 
• Le Catalogue des figurines en terre cuite trouvées en Tunisie est sous presse l Rome dans 
la colJection "Unione Accademica Nazionale. Corpus delle antichitl fenicie e puniche", sousla 
direction des Profcsseurs S. Moscati et Mh. Fantar. 
l Le moule est anciennement connu en Phc!nicie, Syrie - Palestine, P. Nrrous. La fabrication 
cles te"es cuites, «Dossiers de l'Archt<llogielt, Mars 1984, p. 24 et suiv.; CD Mc!sopotamie. M.-
T. BARRELET, Figurina et reliefs en terre cuite ck ID Mbopoumtie. Paris 1968, p. 49-50. 
2 E. GUBEL, Notes sur un fragment de statuette phhricietrM ck la rlgion de d'Amurru, 
ArcMologie du Levant, Recueil et ID mlmoire de R. SaitWr, série 9, 1982, p. 225-231. 
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des découvertes sur le sol phénicien proprement dit, surtout à la haute époque. 
Les figurines les plus abondantes sont celles des femmes représentant des 
déesses. Elles sont reconnaissables, outre, leur attitude majestueuse et hiérati-
que (Fig. 1), à leur emblème: colombe, hache, (Fig. 2), enfant3, pectoral... et 
plus particulièrement à leur tenue décente. Elles sont vetues d'une tunique 
simple, étroite ou ampIe selon les époques et les thèmes, qui dissimule les 
détails de la silhouette, ou entièrement enveloppées dans l' himation. On 
distingue plusieurs variantes remarquables par leur coiffure: diadème 4 ou 
bonnet conique, tiare cylindriqueS, polos ou stéphané maintenant l'himation 
gonflé en conque autour du buste 6 dégageant, ainsi, un riche pectoral omemen-
té 7• La tiare basse omée de nids d' abeilles 8 ou d' uraei figure dans la série avec 
le voile long ou court. 
Certaines de ces effigies sont bien connues ailleurs dans le monde grec, en 
Ionie 9 et dans les colonies puniques comme la Sicile, la Sardaigne et l'Espagne. 
Les représentations de Carthage marquent leur originalité en montrant, en 
conséquence, le cachet d'une école carthaginoise indépendante de toute 
contrainte et de toute influence étrangères. Il fait forcément éloigner le modèle 
carthaginois de ceux de la Grèce et des autres colonies puniques lO. 
3 Sclon le matériel reccnsé, étudié et c1assé, il est important de signaler que le thème de la 
déessc-mère ou nourricière, pressant Ics scins n' existe pas en terre cuite à Carthage. Par con tre nous 
l'avons sur deux manchcs dc miroirs: l'un provient d'une tombe de la nécropole punique de 
Douimès, VII" sièc1e avo J.-C. (DELATIllE, Musée Lavigerie, série 1111899, p. 77-78, pl. XI, 2 et 3); 
l'autre a été Iivrée par une tombe de Junon, VII' sièc1e avo J.-c., «Archéologie vivante-,I, 1968-
69, pl. XLIII, p. 129. 
4 Z. afUIF, Le costume de la lemme à Carthage à partir des figurines en terre cuite, «Mrica-, 
X, 1988, fig. 3, 5, 7, etc. 
, Ibidem, fig. l, 2 et 28. 
6 Ibidem, n. 31-32. &o., Les bijoUJC carthaginois d'après les figurines en terre cuile, 
«REPPALlt,III, 1987, fig. 1-2-3-5-7-à lO, pl. I et II. 
1 Ibidem, p. 128-131; EAD., «REPPAL-, VII-VIII, 1992-93. p. 75-82. M.T. BARRELET, Fi· 
gurines et reliels, op. ciI. Tello, p. 288-289, n. 514. 
a Z. OffiRlF, «Africa-, X. op. cit., p. 23, fig. 27. 
9 Il est à signaler l'importance de l'élément phénicien dans les ports grecs. En Grèce Ics 
Phéniciens ont pratiqué tous Ics métiers y compris l'orfèvrerie, M. F. BASLEZ. Le rale ella piace 
des Phéniciens dans la vie économique des ports de /'Egée, «Studia Phoenicia-, V, 1987, p. 
267-85. A.M. Blsl,Ateliers phéniciens dans le monde égéen, ibid., p. 225-237 R. UBRUM, ibid. 
p. 23-33; REHOMON, «Studia Phoenicia., III 1985, p. 135-153. Certaines figurines, ou leurs 
moules dont on ignore encore l'origine du prototype, ont voyagé à travers la Méditerranée pour 
échoucr, en fin dc compte, dans Ics ports dc certaines cités y comprise Carthage et de là sur la 
piace du marché, dans un atelier de potier - coroplathe. Il ne tarde pas à fabriquer une 
reproduction. Certains thèmes sont, pour le coroplathe carthaginois, une réponsc à une 
moralité sémitique; ils sont à I 'image de la femme orientale de par son costume, sa coiffure et 
le voile Z. CHUIF, Les terres cuiles, Documents ... «REPPA~, VII-VIII, 1992-93, p. 75-78. 
IO Ibidem, p. 77.79. 
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Nous saisissons cette liberté d'exécution au Diveau de certains détails 
relevant du prototype: arrangement de la chevelure, traits et fonne du visage, 
bijoux avec leur compositioD et leur agencement, ajustement et type de la 
coiffure ainsi que sa décoration. On remarque particulièrement le souci de bien 
mettre eD évidence le rendu de la draperie et de quelque détails selon la 
technique adoptée et propre à l' école carthaginoise: plis jet, tracé des ondula-
tions, typologie de la décoration rehaussant la stéphané: rosaces, branches 
feuillues, bulles ou autres motifs inspirés du répertoire phénico-punique. On 
peut signaler l'importance portée à la coloration de l'attribut, et des caracté-
ristiques du visage; d'autres relèvent de la méthode du maquillage à Carthage 
comme le fard; il est traduit d'une manière particulière: cerc1es rouges appli-
qués sur les joues, le menton et le milieu du front 11. 
Les figurines féminines debout iIIustrent la déesse Ashtart vetue de la 
tunique et du voile diadémé auquel se substitue parfois le plJaros agrafé sur les 
épaules (Fig. 4). Elle a une ou deux mains ramenées sur la poitrine pressant une 
o~ deux colombes affrontées 12• 
Le visage souriant, la chevelure est partagée entre: une frange bouc1ée au-
dessus du front et les longues tresses descendant sur le devant des épaules. Ce 
type a été l'objet d'une production massive qui s'est maintenue jusqu'aux IIIe-
Ile siècle avo J.-C. Nous avons meme une Ashtart à la colombe assise sur un 
trone; elle est ve tue d'une tunique ampie; de la tete retombe )'himation 
maintenu par une coiffure qui a disparu avec la cassure 13. Le style de la statuette 
se distingue de la série. 
Du meme mouIe à peine modifié pour le besoin, le coroplathe a tiré 
d'autres types plus riches en couleur et en signification. Cette série fonne un 
groupe homogène, remarquable par son originalité. Ces figurines dites momi-
fonnes reproduisent un style courant en Phénicie; il est peu répandu dans les 
autres coionies puniques 14. La série carthaginoisc attire l' auention par la 
diversité typologique et thématique; dcs caractères communs les unissent, à 
savoir: le galbe et les traits du visage, forme éffilée ou oblique des yeux, celte 
de la bouche,joues Iarges, menton fuyant, oreilles grandes placées à plat de part 
et d'autre du visage, nez pointu bien en évidence. Le corps, en général, se 
11 A MERUN, «BAo., 1920 p. 12-13, Z. OItRlf, .Africa., X, op. ciI. p. 19, n. 4. 
t1 Ibidem, fig. 30. 
Il Elle est exposée au Musée d'Utique. 
14 La série de Canhage est nettement différente de cclles reproduites dans les oolonies 
puniques. A titre de oomparaison, nous citons M. CHEHAB-S. MOSCAn-A PAUOT La Phbriciem, 
l'apansion phénicienne, Canhage, Paris 1975, p. 194, fig. 211, Setinonte. Statuettc de Genoni, 
Cagliari, ibid. p. 225, fig. 247; Puig D'Es Molins, ibid., p. 253, fig. 291. 
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détache en haut relief sur le bloc de terre qui l'encadre et affecte, souvent, la 
fonne d'un couvercle de sarcophage. Le style rappelle celui de l'Egypte, mais 
avec plus de liberté. La pose diffère de celle des statuettes funéraires égyptieo-
nes. La poitrine est délicatement modelée; les bras retombent le long du corps, 
les mains sont fennées, parfois, l'une d'elles est ramenée sur la poitrine 1S• Ce 
sont des pièces destinées à etre suspendues. Certains exemplaires nous oot 
transmis des échantillons de décorations ou de broderies reproduites sur des 
tuniques: fonnes géométriques ou motifs floraux puisés du répertoire phénieo-
punique16• De meme les éléments de cette série nous donnent toute une gamme 
de coiffures et d'arrangements de la chevelure que connalt la femme à 
Carthage. Notons la coupe carré e à l'égyptienne, les cheveux longs divisés eo 
tresses ou en boucles étalées sur le devant des épaules avec une frange bouc1ée 
au-dessus du front qui, par l'usure du moule, se réduit souvent à un simple 
bourrelet (Fig. 8). 
Cette série de figurines momifonnes renfenne des personnages sans 
attribut mais aussi des déesses à la colombe, dont il a été question plus haut, et 
des tympanistes. Ces demières, à partir du IVc siècle, figurent sous un aspe et 
nouveau plus expressif et plus élégant. Le coroplathe carthaginois a été 
séduit par le courant novateur adopté par les artistes du monde méditerranéeo; 
comme son habitude il essaie de créer des types à sa convenance dans la 
tradition des ateliers carthaginois. Il trai te avec un véritable réalisme une 
tympaniste, en appuyant l'instrument contre l'épaule avec les doigts prets à 
jouer17, ou une flutiste en pleine mélodie, les joues gonflées, et les doigts 
répondant par leurs délicates touches sur l' instrument. Comme il représente tel 
ou tel pretre ou pretresse dans une attitude de grace et de piété; ainsi il perpétue 
les gestes accomplis pour attirer les faveurs des dieux. 
Les statuettes des femmes aux bras tendus horizontalement illustrent un 
thème rencontré en Orient: en Mésopotamie 18, à Chypre 19, en Occident: en 
U Des figurines dans cette position ont été trouvées à Tello depuis la fin du mi-w 
millénaire. Y-a-t-i1 un Iien ou une signification? Nous ne saurons l'affirmer ni l'infirmer, M. 
T. BARRELET, op. cil. pl. XXXVII à XLI. 
16 Z. CHEuF, «Africa,., X, op. ciI. p. 8-10. fig. 3-6. 
17 On reconnait la me me position sur cerlaines tympanistes trouvées à Tello; M.T. 
BARRELET, op. ciI., p. 236-338, pl. XV; n. 668-669, pl. LXII; m"-II" millenaire avo J.-c. z. 
CHERIF, «Africa,., X, n. 35; un., «REPPALlt, III, fig. 17. 
Il M.T. BARRELET, op. ciI., p. 144-147, pl. 3-4 à 8; pl. IV, n. 42, pl. V, n. 52., n. 542-544, n. 
687-688 etc. En Phénicie, cf. E. LAOARCE, Le r61e d'Ugaril dans l'élaboration du rq,erloire 
iconographique syro-phinicien du l/è millénaire, Actcs du Il' Con~ de civilisation pMnicienne 
et punique, Rome 1990. Tav. XCIX, 1-2-3; Plaquette-pendantif eD or de Minet el Beida, et sur Ics 
ivoires de Nimroud, Tav. C, 1-2. 
19 Chypre, ibid., Tav. CII. 
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Sardaigne 20 et en Espagne 21. Mais la série carthaginoise tranche par le role 
qu'elle joue et par sa valeur esthétique. Ces figurines sont en réalité des 
bnlle-parfums qui servent à brUler les batons à encens. De création cartha-
gnoise, ces figurines sont traitées dans leur moindre détail avec beaucoup 
d'attention et de souci; eli es sont reproduites à l'image de la femme cartha-
ginoise parée de leurs plus beaux atours 22• Les ailes, qui sont l'emblème 
d'Ashtart, enserrent le bas du corps au-dessus de la tunique de certaines 
figurines 23 de la série. Est-ce une allusion au role religieux de ces figurines 
dans la tombe? C'est bien possible! Rappelons que la déesse Ashtart est la 
protectrice des morts et des guerriers (Fig. 8). 
Des représentations divines appuient davantage]a production typique des 
ateliers carthaginois. Ce sont celles du dieu à la hache. En Phénicie et surtout 
en Mésopotamie depuis le Ile millénaire, le dieu figure sous un aspect dif-
férent 24; à Carthage, il apparait assis dans une attitude majestueuse. Il occupe 
des trones de formes variées qui sont le reflet d'un riche répertoire en 
ébénisterie (Fig. 6). Quelques trones se présentent flanqués de sphinx 25; c'est 
le trone d' Ashtart par excellence en Phénicie et dans certaines colonies 
puniques 26• Le dieu porte)a tunique longue et l'himation (Fig. 6). La téte est 
couverte soit du pschent -la coiffure royale égyptienne -, soit de la tiare coni-
que - celle des dignitaires et des dieux phéniciens et mésopotamiens -, ou 
encore de la tiare au sommet arrondi, souvent maintenue à la base par un turban 
dont l'un des bouts retombe sur la nuque. 
Dans une représentation d'apparat, sans aucune arme, le cavalier monte 
noblement un cheval berbère qui piaffe ou trotte. Le thème est reproduit partout 
lO I Fenici, Venise 1988, p. 677, n. 548-551. 
2\ lbid., p. 718, n. 788, p. 719, n. 796. 
22 Z. CHatIF, «Mrica,., X, op. cit., n. 12-13 et 22, 25; &0., .REPPALJo>, III, op. ciI., fig. 21-22. 
23 On rencontre ces paires d'ailes, outre le sarcophage anthropoide de Carthage, sur un 
vase canope trouvé par le P. Delattre dans une tombe de la nécropole de Sainte Monique. A. 
BoUlANGER, Musée Lavigerie, l, pl.lII; DEl.ATTRE, 2' mois des fouilles, .Cosmos .. , 1898, p. 16, 
fig. 28. A Ibiça, nous avons toute une série de vases canopes ailés provenant de le nécropole 
d'Es Cuyram, mais de faciès local autrement dit ibériquc; E. ROMAN, Anliguadada,fj Ebusila-
nas, Madrid 1913,lam. XXXIV à L.M.E. EUBET, Homenaje a Garçia y Bellido, 1975, p. 61-
82.1 Fenici, op. cit., p. 719, n. 797-799. 
14 M.T. BARRElET, op. cit., p. 205-206, n. 245 à 260 à Tello. 
25 Z. CHatIF, L 'image du sphinx sur Ics monuments carthaginois, «Rr.PPAL", IV, 19M, p. 183 
et suiv. Les dieux assis sur les trònes flanqués dc sphinx sont a.<;sez nombreux à Carthage 
plus particulièrement en terre cuite. 
26 Ibidem, p. 189, notes 63 et 64. E. UGARCE, Acles du Il' Congrès., op. ciI., p. 556, Tav. 
ux. 1,2,3. 
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ailleurs meme sur les vases, sur les stèles, sur les bas-reliefs. Mais le type 
carthaginois montre une image nettement distincte; celui-ci met en évidence 
des détails et des aspects relevant d'un milieu libyco-punique: tel que le 
costume et ses composantes - tunique courte et ampIe serrée à la taille par une 
ceinture et un manteau court agrafé sur une épaule. Nous remarquons toujours 
la tiare conique comme coiffure à laquelle s'ajoute, dans certains cas, un 
couvre-nuque. De création locale, le moule a été incontestablement inspiré de 
l'entourage vivant 27 (Fig. 7). 
Un secteur de l'atelier des coroplathes à Carthage s'attache à fabriquer 
des briìle-parfums de type nouveau. I1s sont destinés à briìler les prémices 
durant une fete religieuse célébrée à une date précise28• Il s'agit de brule-
parfums à tete de femme, ou de Déméter, dont le culte a été introduit à Carthage 
au début du IVe siècle av. J. -C. Dans cette collection, nous distinguons toute une 
variété; celle-ci se rapporte à la forme et aux dimensions que prend le calathos, 
ou plutot la cuvette-briìle-parfum d'une part, et d'autre part, le décor qui 
rehausse sa face antérieure. Ce sont ces critères qui nous ont amenés à recenser 
sept types. Outre la bordure du voile qui est soit festonnée, soit en feuilles de 
vigne 29, nous avons pu relever une diversité de boucles d'oreilles30• 
On ignore encore l'origine du prototype; elle est loin d' etre carthaginoise. 
Artistement exprimés, Ies mouIes de Carthage ont produit des modèles bien 
finis et d'une beauté parfois exceptionnelle. Ce sont de belI es tetes au joli profil, 
aux traits fins, avec un nez petit et droit, une bouche aux Ièvres chamues et 
séduisantes. Les yeux en amande lancent un regard doux et attentif. En 
revanche, les visages laids, ayant des traits viriIs ou ceux d'une vieille femme 
au regard méchant, menaçant ou moqueur font partie de la collection 31 (Fig. 
14, 15). 
Par piété et en s'inspirant de la mythologie grecque32, le coroplaste 
27 Ibidem., p. 559-561, pl. CXIIl-CXIV. Sur les coupes chypro-phéniciennes les cava-
liers sont nettement différents et autrement représentés. 
21 Le brt1le-parfum et la torche sont utilisés par les Mésopotamiens pour entrer dans le 
tempie de Nabu (Marduk) durant les fetes du Nouvel An, J. NOUGAYROL-J.M. AYMARD, La 
Mésopotamie, coli. Religions du Monde, Paris, 1965, p. 82. 
29 Z. CH~RIF, Les brlUe-parfums à tete de lemme carthaginois, Actes du n" Congrès de 
civilisation phénicienne et punique, Rome 1991, p. 733-743 et pl. 
lO EAD., Les bijoux carthaginois, op. cito p. 131-133, pl. VII. 
31 La collection carthaginoise est nettement diff~rente; on cite à titre de comparaison, P. 
REoou, Studia Punica, 8, Roma 1993. 
32 Il semble que le ressourcement enracin~ chez les Carthaginois devient une habitude 
chez l'Africain à l'époque romaine. Les scènes mythologiques sont les sujets les plus 
abondamment représent~s sur les mosaiques africaines par exemple, MH. F ANT AR, Le mythe de 
M arsyas sur deux nouvelles mosafques de Tunisie, L'Africa Romana, IV, 1986, p. 151-166; M. 
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carthaginois a retracé par l'image la vie de la déesse; elle presse la torche ou 
bien la come d'abondance; nous la voyons soit debout, soit assise sur un trone 
tenant le porcelet d'une main et le patère de l'autre. Le modelé du corps 
est soigné; il apparait très élégant, moulé sous une tunique dont les caractéri-
stiques sont rendues à la punique. De la tete, aux cheveux arrangés différem-
ment, retomhe l' himation; il est souvent gonflé autour du buste; un polos 
simple sans aucun décor le maintient. 
Le thème de la musique, comme partout aiIJeurs, est fortement présent 
parmi les terres cuites de Carthage. A còté des tympanistes 33 et des f1utistes 34 
nous relevons des Iyristes et des citharistes. Ce sont là des sujets qui ont enrichi 
la collection de Carthage à partir du Ivc·IIIe sièc1e avo J.-C. Ces musiciennes 
sont reproduites dans le meme style élégant que les tympanistes et les t1utistes; 
elles apparaissent intensément animées, pleines de verve. Ce sont, plutot, de 
belles productions d'une exécution particulièrement délicate à l'image de la 
mode de l'époque à Carthage. En fait, elles témoignent de J'habileté et de la 
sensibilité artistiques de leurs producteurs. 
Conformément aux courants stylistiques et thématiques, et toujours dans 
la tradition des ateliers carthaginois, le coroplathe a fabriqué des figurines se 
rapportant à d 'autres domaines du spectac1e: vieilJards ou jeunes dans des roles 
de divertissement avec le visage grimaçant, la bouche demesurément ouverte 
par un rictus moqueur (Fig. 9) ou par un sourire ironique, les yeux exorbités ou 
bien le visage ridé d'un esc1ave. 
Certaines reuvres s'inspirent de la vie privée. Dans cette rubrique nous 
avons des fileuses, des nourrices aux tuniques ampi es sans ceinture avec la 
chevelure touffue et bouc1ée, pieds nus portant un enfant qu'elles serrent avec 
affection contre l'épaule ou la poitrine 35 ou porté en califourchon sur le doso 
L'image de l'éducateur assis tenant un enfant attire l'attention. Finalement, 
nous avons entre les mains une représentation d'un personnage croqué sur le 
vif en pleine action dans un contexte local bien précis. Plusieurs figurines sont 
l'évocation des domestiques et des serviteurs: voici un domestique portant des 
paniers, ou cette employée de maison qui revient de la source avec ses 
amphorettes36• 
YACOUB, Le Musée du Bardo, 2" édition, 1993, fig. 39, 97, 98, 156, 160, 182, 189, 190, 192, 
193, 194 etc. ainsi que sur les carreaux en terre cuite ibid. fig. 93. 
)} Z. CHtRIF, Les bijoux carthaginois, op. cit., fig. 25, pl. IV; EAD., -Africa .. , X, op. ciI. 
fig. 35. 
)4 Ibidem, fig. 36. 
)S Z. CHtRlf, «Africa .. , X, op. cit., fig. lO. 
)6 Ibidem, fig. 11. 
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Le thème du banqueteur, d'origine orientale, a été reproduit à Carthage; 
il s'agit surtout de femmes à demi étendues sur des lits à plinthes souvent 
décorés (Fig. 12). Elles tiennent une patère ou une cithare. L'attitude assise par 
terre ou accroupie a été prise par des enfants et des adultes, hommes et femmes. 
Nous rencontrons des vieillards et des fileuses ainsi ramassés sur eux-memes 
(Fig. 13). D'origine égyptienne, cette attitude est anciennement répandue en 
Orient. Vers le Ive siècle, elle a suscité, dans le monde grec, une forte 
production. Le thème de la boulangère carthaginoise diffère beaucoup de la 
production chypriote sur le pian du modelé, de l' esthétique et plus particulière-
ment de la composition des éléments relevant du tableau. 
A l'image de leurs déesses, les femmes en statuettes apparaissent vetues 
d'une tunique longue et drapées dans l' himation. Ces représentantions élégan-
tes indiquent que la femme à Carthage jouit de beaucoup de liberté, sans pour 
autant négliger ses obligations religieuses et la pudeur orientale. L'allure 
donnée à certains exemplaires s' insipre du type dit "tanagréen" qui a beaucoup 
influencé les ateliers grecs et orientaux à partir du Ive siècle avo J._C.37. 
La production de statuettes relevant de ce style évoque l'importante 
adoption de thèmes nouveaux par les ateliers de coroplathes carthaginois, 
parallèlement à d'autres styles déjà courants dont le développement s'im-
pose. D'un tel syncrétisme découle l'enrichissement de l'art figuratif général 
(Fig. 10-11). 
Des reuvres de la collection de Carthage, au moins deux tendances se 
dégagent: la première se distingue par l' élégance de la figure représentée 
(statuettes divines, pretres et pretresses). L'essentiel de ces personnages est 
exprimé dans l'attitude et surtout dans le visage; celui-ci a été modelé avec 
beaucoup de so in et d' expression. La deuxième comprend des représentations 
naturalistes et vives de personnages animés, individuels, souvent, Hs sont en 
action dans une scène réelle comme les flfitistes, les tympanistes, les acteurs, 
les domestiques etc. À travers ces reuvres le coroplathe carthaginois a voulu 
revéler dans sa production un style réaliste et expressionniste. 
Quoi qu' il en soit, le coroplathe carthaginois a su créer ses propres moules 
pour fabriquer ses propres modèles. Néanmoins, il s'avère, clairement, qu'iI a 
une grande capacité d'inspiration des données stylistiques étrangères. Il 
s'inspire pour enrichir son imagination afin d'apporter à ses reuvres une 
interprétation personnelle et non une copie intégrale. Les terres cuites cartha-
ginoises sont la production typique des ateliers locaux, le symbole de l'in-
dépendance et de la liberté d'expression de l'école à laquelle le coroplathe 
appartient. 
31 Ibidem, fig. 14-15. 
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Problemi di ritrattistica leptitana. Ancora sulla statua 
di Iddibal Caphada Aemilius 
Dal Calcidico di Leptis Magna, dedicato ad Augusto nel 12 d.C. proven-
gono, tra gli altri rinvenimenti scultorei, due statue di togato con testa-ritratto 
oggi conservate al Museo di Tripoli. 
La prima è la ben nota statua di Iddibal Caphada Aemilius I, la seconda è 
ancora pressochè inedita 2. Entrambe più grandi del vero, sono lavorate in un 
unico blocco di marmo pentelico: le teste-ritratto, troncate da un colpo netto, 
sono pertinenti (Tav. I, a-b). 
Iddibal CaphadaAemilius, di origine Iibio-punica, come è evidente dalla 
sua onomastica 3, fu un personaggio di primo piano dell'aristocrazia della 
Leptis di età augustea; munifico costruttore del Calcidico.., fu anche addetto 
al culto imperiale, come è attestato dall' iscrizione, ricomposta da più frammen-
ti, incisa sulla fronte del plinto lavorato tutt'uno con la statua s. La sua 
t G. CAPurO, Sul ritratto di Iddibal Caphada A~milius, logalo di Leplis Magna, "Studi in 
onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni", III, Milano 1956, pp. 472-493; R. BIANOfI 
BANDINEW, G. CAPUTO, E. VEROARA CAFFAREW,L~ptis Magna, Roma 1963, p. 76, fig. 53; M. 
FLORIANI SQUAROAPINO. L~ptis Magna, Base I 1966, p. 69 sg.; R. BlANou BANDI/'iEW, Lo Fin~ 
d~l/'arteantica. Roma 1973, pp. 265-267, fig. 244; U. KRoN,Ein~PanJion-StatueinRom. Mit 
~inem Exkurs zu Inschrilten aul Plinthen, .. Jdl", 92, 1977, p. 154, nl. 46; R.M. BoNACASA 
CARRA, Ritratto di un dignitario libico n~1 Mus~o di Sabratha, "QArchUbia", 11, 1980, p. 105 
sg., fig. 7; P. ZANKD,Das Bildnisdes M. Holconius Rufus, "AA", 1981, p.361. H.R. GoETl'l!, 
Studien zur Tomisch~n Togadarstellung~n, Mainz 1990, p. 40 5., Ba 254, tav. Il,4. 
2 Alt. max. m. 1,90. Testa ricomposta da più (rammenti e deturpata da profonde abrasioni. 
la statua è priva del braccio destro e della mano sinistra; mancano la parte inferiore delle 
gambe e il plinto, parte del panneggio sul lato destro e lungo la parte posteriore sinistra. H.R. 
GOETTE, op. cit., p. 40, Ba 255, tav. 11,5. 
) Cfr. M. TOREW, Per una storia della classe dirig~nte di Leptis Magna, "RendAccUn-
cei", serie VIII, 28, 3-4, 1973, pp. 377 55. 
4 IRT 324 a-C. 
s IRT 589. La ricostruzione dell'epigrafe ~ incerta, sia per l'estensione delle lacune che 
per la successione delle integrazioni. Certe sono solo la parola iniziale A emi/io e quella finale 
(Aug)usti. L'integrazione corrente legge: A~milio {Himilis fI /ùlm{inji {Augjusti. Ma se si 
coJloca la parola flamini subito dopo A~milio, la lettura può essere modificata nel modo 
seguente: Aemilio flam{ini divji {AugJusli il che comporterebbe per la dedica una datazione 
posteriore al 14 d.C. 
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appartenenza al ceto superiore di Leptis è qui visivamente confermata dal fatto 
che indossa i calcei patricii 6• 
Il suo ritratto incisivo e potente, segnato da caratteristiche somatiche 
locali quali i capelli crespi, resi a ciocchette cortissime e arricciate, movimen-
tate da rapidi colpi di scalpello, e curato nei dettagli fisionomici (basti notare 
il particolare del rilievo carnoso posto presso l'angolo esterno dell'occhio 
sinistro) (Tav. II, a-b) è stato comunemente attribuito ad una personalità arti-
stica di notevole livello, attiva nell'ultima fase dell'età augustea. 
Nell'insieme il fondo della struttura formale di quest'immagine è d'arte 
romana urbana e segue uno schema di ritratto molto diffuso a Roma e tra la 
nobiltà di provincia nella tarda età repubblicana e in quella augustea. Caratte-
ristiche costanti sono il volto magro, con accentuata struttura ossea, il mento 
volitivo, la mascella quadrata, le rughe taglienti sulla fronte, alla radice del 
naso e attorno alle labbra, la bocca serrata e le fattezze tese, tutte formule volte 
ad indicare energia, severità, dignità fisica e morale. Sono ritratti di "carat-
te re", a volte standardizzati 7 o, come in questo caso, decisamente originali: 
quasi una traduzione iconografica della frase ciceroniana "persona 10m gravis, 
10m severa" (Cic., Ad Atticum, 9, 16). 
Passiamo ora ad esaminare la statua, il tipo di toga e la sua lavorazione. 
Per quanto frammentaria in più punti, la statua appare lavorata in tutte le sue 
parti, anche sul retro, con grande perizia. 
La toga è ricca di volume, segnata da pieghe a coltello fortemente 
sottoscavate; il panneggio forma un sinus che scende fino al ginocchio (in parte 
lacunoso, doveva originariamente presentare una maggiore ampiezza) e si 
articola lungo la coscia destra in concentriche linee a spigolo che ben assecon-
dano il movimento della gamba che doveva essere leggermente arretrata. 
L'umbus centrale è ricco e cesellato a pieghe profonde, come anche il 
movimentato disegno delle tunica sul petto. La veste modella con abilità il 
corpo, sottolineandone le forme poderose. 
La tipologia della toga e la sua resa stilistica suggeriscono una cronologia 
non tanto all'età augustea quanto piuttosto all'epoca di Caligola o, ancor 
meglio, a quella di Claudio; tale datazione sembra essere confortata in partico-
lare dalla penetrante lavorazione del cesello che crea delle pieghe a spigolo, 
6 H.R. GOE1TE, Mull~·Embas-Caluus- /konographische Studien zu romischem Sdwh· 
~rk. "Jdl", 103, 1988,in parto pp. 456 SS., fig. 252. 
, Vd. P.lANKER. art. cii., pp. 349-361, con una ricca serie di esempi e la bibliografia relativa. 
Uno splendido ritrallo bronzeo di età tardo-augustea è in Gaichler, Griechische und ROmische 
Bildnisst' aus Schw'('Ì%er Bt'silZ, hrsg. H. JucnR • D. WIll..ER.S, Bem 1983, p. 67, n. 23. 
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accentuandone l'incisione e la profondità in modo che la stoffa all'interno 
aderisca strettamente al corpo, evidenziandone le forme e creando un vivace 
giuoco di luci ed ombre. Anche l'andamento del sinus e il drappeggio che 
diviene in questo periodo più plastico e voluminoso sembrano imporre una 
cronologia attorno agli anni 40 del I sec. d.C.8. 
Gli esempi sono numerosissimi e mi limito qui a proporre, tra i più 
pertinenti, il confronto con la statua togata di Caligola da Richmond " dove 
tuttavia il cesello è meno penetrante e le pieghe meno numerose e profonde, o 
con quella, capite velato, di Claudio del Museo di Zara IO che l'ampiezza, le 
dimensioni e le proporzioni della toga, tutta l'ondulazione laterale del sinus, 
il vivace giuoco di luci ed ombre che si articola sulla superficie unisce alla 
nostra scultura; o ancora con il togato (con testa di Tiberio non pertinente?) 
del Museo del Louvre Ma 1248, posto dal Goethert Il, con una datazione 
eccessivamente tarda, tra il periodo neroniano e quello flavio. 
Ma a mio avviso la prova più convincente viene dal confronto con la 
seconda statua di togato. 
Qui la tecnica della lavorazione della veste è la stessa che nella statua di 
Iddibal: simili sono la resa delle pieghe a coltello profondamente incise, il 
panneggio della tunica sul petto, la disposizione del balteus e dell'umbus, la 
curva del sinus all' altezza del ginocchio, l'attenzione accordata al corpo 
sotto la stoffa che, anche in questo caso, si rivela in particolare nell' andamento 
e nella lavorazione delle pieghe lungo la gamba destra (Tav. II, c-d). Si può 
agevolmente pensare alla stessa officina e alla stessa fase di attività, anche se 
non necessariamente ad una stessa mano. 
Come si è già detto, anche in questo caso la testa-ritratto, oggi ricomposta 
da più frammenti, non è stata inserita a parte, ma lavorata assieme alla statua. 
Non molto ci suggerisce il volto deturpato da profonde abrasioni, che mostra 
tuttavia fattezze giovanili, con testa rotonda, piuttosto grande, fronte ampia e 
• H.R. GOElTE, op. Cii., p. 40, propone per entrambi i togati leptitani una datazione 
all'etl neroniana. 
9 D. 8oscHuNo, Die Bildnisse de.! Caligu/o, "Das Romuche He"scherbil4", 1,4, Serlin 
1989, p. 109 S., bi. li, fig. 43. 
lO H.O. NIEMEYER, Studien zur statuarischen Darstellung der r6mischen Kaiser, Serlin 
1968, p. 83 S., lav. 4,2. 
Il F.W. GoE11lERT,Studien zur Kopienforschung, "RM", 54,1939, p. 208; Ibid., lav. 4J,1 
per una statua togata proveniente dalla Via Appia e oggi al Vaticano, e lav. 44,1. Sul Tiberio 
del Louvre vedo da ultimo: K.de KEJlSAUSON, Musle du Louvre. Cot%pe du portroiu 
romow, l, Paris 1986, n. 74, p. 160 5. 
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liscia, occhi lievemente a mandorla con sopracciglie indicate plasticamente, 
guance larghe, con zigomi appena pronunciati; il modellato appare morbido e 
levigato, anche se manieristico (Tav. III, a-b). Ma la pettinatura, con la fronte 
parzialmente coperta da una frangia corta e regolare, articolata in punte a 
"fiamma" volte verso destra e piccolo motivo a coda di rondine presso la 
regione temporale sinistra e che si dispone sul capo in una triplice fila di cioc-
che lunghe e ondulate che si rivolgono a sinistra, consente di proporre 
una datazione all' età proto-claudia. Basti raffrontare la testa di Leptis con 
il ritratto giovane e idealizzato di Claudio tipo-Kassel per cui è stata pro-
posta una datazione tra il 37 e il 41 d.C.i2 (Tav. III, c) (va detto, per inciso, 
che per l'immagine giovanile di Claudio si conoscono dediche di ritratti 
anche negli anni anteriori alla sua incoronazione 13) e con alcune repliche 
che mostrano la stessa caratteristica acconciatura in gradus formata 14. 
Particolarmente stretto è a mio avviso il confronto tra il nostro ritratto e 
una testa più grande del vero, acquistata nel 1912 a Smirne e oggi conservata 
a Williamstown-Massachussetts 15 e ritenuta un ritratto di privato, che è stata 
invece attribuita da Inan-AlfOldi Rosenbaum a Oaudio come principe 16 
(Tav. III, d). Simile è, in molti dettagli, il trattamento, qui leggermente più 
schematico, della capigliatura a punte aguzze e regolari sulla fronte e a cioc-
che ondulate e parallele, non eccessivamente lunghe, sulla nuca e sui lati, e la 
lavorazione un po' fredda, "classicistica" del volto giovanile. 
Se il ritratto di Leptis vada identificato con un'immagine giovanile ed 
U D. SALZMANN, "AA", 1976, p. 262, figg. 9-10; H. JUClCER, lulisch-daudische Kaiser-
und PrinzenportrlJts als Palimpseste, "Jdl", 96, 1981, p. 268; M. MENlOfETn, Il ritrallo di 
Claudio, "AnnPerugia",21, 1983/84,pp.192ss.Cfr.daultimoA.K. MASSNER,ZumStUwandd 
im KaiserportrlJts claudischer Zeit, .. Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.) 
Umbruch oder Episoder, (Freiburg 1991), Mainz 1994, pp. 159-176 con bibl. prec. 
U D. BoSOIUNO, Die BUdnistypen der iulisch-claudischen Kaiserfamilie, "JRA", 6, 1993, 
pp. 39-79, con bibl. 
., In parto la testa di Cagliari, già considerata di Britannico (S. ANOIOUllO, Una galleria 
di ritralli giulio-claudi da Sulci, "StSardi", 24,1975-77, pp. 161-165, tav. III) e gli esemplari 
di Aquileia inv. nn. 108, P.G. 3, 57 (V. SANTA MARIA ScJUNARI, Museo Archeologico di 
Aquileia. Catalogo delle sculture romane, Roma 1972, n. 83 p. 30 e n. 184 p. 63, qui attribuilo 
dubita-tivamenle a Druso Maggiore, e n. 185 p. 63 s) 
U C.C. VEIlMEULE, Gretk and Roman SculplUre in America, Berkeley-Las Angeles 1981, 
p. 285, n. 242-
., J. INAN - E. AuOLoI R05EHBAUM, ROmiscM und FriJhbyzantinisc PortrlJtplastik aus 
der Tarui. Neve FUNlt, Mainz a. Rhein 1979, p. 81, n. 27, lav. 23. lvi anche l'elenco delle 
altre proposte di identificazione. 
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idealizzata di Claudio o piuttosto con quella di un notabile leptitano, deside-
roso di farsi rappresentare secondo la moda ufficiale, con quella uniformità 
di stile e modelli che si diffonde nelle botteghe locali in età proto-claudia, è 
problema che non sarà trattato in questa sede 17. 
Quello che qui mi preme sottolineare è che, se la datazione di questa 
statua intorno agli anni 40 del I secolo è corretta, questo può consentire di 
modificare la cronologia tradizionale di quella di Iddibal Caphada Aemilius, 
eretta nel Calcidico, o in sostituzione dell'originale di età augustea o quale 
onore postumo, più di due decenni dopo la sua costruzione, e forse a cura 
di un membro della stessa famiglia che ivi la pose assieme alla sua statua 18. 
Anche il carattere del ritratto, in cui si coglie un palese ingentilimento 
della fisionomia invecchiata, non contrasta con questa proposta di datazione 
poiché questo schema di immagine rimane popolare, nelle famiglie politica-
mente in vista delle città dell'impero, fino a tutta la prima metà del I sec. d.C., 
accanto e contemporaneamente all' affermarsi, nella ritrattistica dei notabili 
di provincia, di nuove formule iconografiche determinate dall'influsso delle 
effigi ufficiali della famiglia giulio-claudia. 
Lo scultore che ha eseguito la statua-ritratto di Iddibal Caphada Aemi-
lius ha mantenuto l'immediatezza concreta della fisionomia che doveva 
caratterizzare il modello originale, un ritratto fatto in vita nella piena maturità 
del personaggio, ma l'ha espressa con una trattenuta drammaticità e tutta )a 
costruzione appare regolata da una notevole disciplina formale. 
17 Rimando al catalogo dei ritratti romani di Leptis Magna. in corso di elaborazione e di 
prossima pubblicazione. 
Il Questa l'ipotesi, ancora tutta da verificare, di H.R. ~ op. cit., p. 40. 
Tavola I 
a. tatua ritratto di Iddibal Caphada Aemilius, 
Mu o di Tòpoli. 
b. Togato da Lepti Magna, Museo di Tòpoli. 
Tavola II 
a-b. lddibal Caphada Aemilius, parto 
c-d. Particolare deUa lavorazione delle due toghe. 
Tavola III 
a-b. Statua di togato da Leptis Magna, parto del ritratto. 
C. Ritratto di Claudio, Ka el, taatJicbe 
Kun tsammlungen. 
d. Ritratto di età gjulio-claudia, William-
town- Ma cbu ts. 
Fabiola Salcedo Garcés 
Estilo africano y estilo aulico en la imagen de Africa 
La representaci6n de la provincia romana de Africa, al igual que el resto 
de las representaciones de provincias, es una imagen que pertenece al programa 
iconografico oficial romano. Pero, como también sucede con la mayoria de los 
emblemas provinciales, es en si misma, en su génesis, un producto de acultu-
raci6n entre la tradici6n iconografica prerromana - helenistica y punica, en este 
caso, - y la romana. Existe ademas un hecho afiadido, y es que Africa no era 
simplemente una alegoria limitada al mundo de las artes visuales; era una 
personificaci6n de la tierra de Africa y como tal particip6 de un proceso 
religioso de asimiJaci6n con otras divinidades de ambito nacional, lo que hizo 
de ella un objeto especialmente valioso a la hora de ser representada en la 
plastica romana-africana. 
Este doble aspecto - oficial y provincial a la vez, reflejo de dos ambitos 
culturales y geograficos - el italico y el norteafricano -determina una diversidad 
de exigencias directamente dependientes del receptor de la imagen, tanto en lo 
que se refiere al mensaje como a su estiJo artistico. 
Hay un publico italico, de caracter aristocratico, ya sea asentado en Italia 
o en las colonias romanas norteafricanas, que gusta rodearse de obras inspira-
das en el arte importado directamente de la metr6polis; son obras trabajadas 
generalmente en marmol por artesanos de talleres italicos o instalados en 
talleres loca)es pero procedentes de Roma o de otros centros oficiales I • 
Por otra parte, existe un publico cuyas exigencias estéticas se ven 
satisfechas en los productos de los talleres de segundo orden, generalmente 
locales, cuyos artesanos han sido formados en las técnicas africanas inspiradas 
en una tradici6n punico-bereber 2. Las imagenes que se realizan pueden 
pertenecer al programa iconografico oficial - como en el caso de Africa - o al 
local. 
Este estilo provincial africano que utiliza materiales como la terracota o 
I Sobre 10s talleres le Leptis Magna, ver PJCARD 1982. 
l Sobre cl tema de las corrientes artisticas en la cscultura africana, ver LE GLAY 1986, 
pp. 219-234; PJCARD 1982, 180-195. 
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la piedra local, generalmente calcarea 3, se expresa, sobre todo, en retratos de 
particulares y en el arte religioso o funerario, como las estelas vinculadas a 10s 
tofets4• 
Inmersa en este universo cultural doble o bipolar, la personificaci6n de 
Africa encontr6 su expresi6n artistica a través de estas dos tradiciones: una, de 
inspiraci6n oficial aulica, y otra que, si bien es también oficial, esta inspirada 
en el arte provincial de tradici6n prerromana. 
De entre las numerosas piezas que representan la imagen de Africa 
escogeremos s610 algunas en las que puede observarse perfectamente esta 
diferencia 5. Pero antes, es necesario ser conscientes de que uno de 10s 
problemas que se presentan a la bora de determinar si una pieza aulica es de 
producci6n local o italica es la escasa documentaci6n sobre talleres escult6ri-
cos establecidos en la provincia6• Algunos los conocemos a través de las firmas 
de los marmoristas, como el de Cartago (C. Cornelius Saturninus) 7, o los de 
Madaura 8, Hippona, Leptis Magna y Bulla Regia 9• 
Pero en el caso de Africa, ninguna imagen escult6rica aparece firmada por 
taUer alguno, con lo cual es imposible determinar con absoluta certeza el centro 
de producci6n de las obras. Ello nos obliga a utilizar criterios puramente 
iconograficos que tengan en cuenta, por una parte, el programa visual inspira-
dor y, por otra, los modelos estilisticos. 
Hay que comenzar diciendo que la mayor parte de las representaciones de 
Africa pertenecen al ambito privado, ya sea de caracter religioso, politico o 
comercial. De entre las escasas piezas destinadas a decorar espacios publicos, 
:J El mArmol africano no resultaba especialmente id6neo para la talla, PlCAIlO 1982, p. 175. 
El caso del mArmol num{dico Pavimenta poenica es especial ya que estaba destinado casi 
exc1usivamente a la exportaci6n. Por su coloraci6n - amarillo dorado - estaba considerado un 
material de lujo y destinado, por tanto, a la corte imperial. Es practicamenle inexistente en cl 
norte de Africa, M. OAOOIOTT1, L'importazione del marmo numidico a Roma in epoca tardo· 
repubblicana, L'Africa Romana IV. p. 201. 
4 A juzgar por la evoluci6n "c1asicista" de mucbas de 115 cstelas se pucde pensar que 
muchos artistas localcs se debieron formar en tallercs Aulicos. Sobre las cstelu de Cartago, 
PICAIlD 1976, pp. 6755.; ID., 1982, p. 18055.; sobre lu estelas de la Oborfa, ver BISI 1967; 
OHEDtNt 1989. 
, CatAlogo y estudio dc todas las imAgenes de Africa en 105 distiotos soportes co SALCEDO 
1996 B. 
, P. PENsABENE, .OdA-, 1972, p. 328, o. 32. 
7 I. CAUSII..lMENTANI, IIlavaro artistico, Varese-Milano 1958, n. 122. 
• ST. OSEU., ILAlg. I, n. 2102. 
• R. HANoUNE, L'Art de Bulla Regia; ~cole ou atelier, Cabiers du CERES, Krie Histoire 
I, Tunis (sio fecha), p. 5755. 
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una de las mas sobresalientes es la cabeza procedente del teatro de Cherchel (la 
antigua lol-Caesarea)lO (Tav. 1,1). 
Realizada en marmol de Paros, formaba parte de una estatua que integraba 
la Ilamada "colecci6n de Juba Il'' (25 a.C.-23 d.C)ll. En ella tenemos quiza el 
primer ejemplo escult6rico significativo de una representaci6n aulica de 
Africa. Las exuviae elephantis presentan orificios para la sujeci6n de la trompa 
y de los colmillos, que quiza serian de bronce y marfil. Uevaria pendientes, a 
juzgar por la trepanaci6n de los 16bulos de la oreja. Es una obra de factura muy 
fina perteneciente al arte oficial augusteo de estilo neoclasico. Tanto el 
material l2 como su ejecuci6n indican que se trata, sin duda, de un arte de 
importaci6n, muy acorde, por otra parte, con la t6nica generai de la ciudad de 
Cherchel, que seguia el modelo de Roma tanto en sus aspectos urbanisticos 
como monumeotales. El propio teatro guardaba un estrecho paralelismo con el 
de Pompeyo, eo Roma Il. Es muy posible que esta estatua fuera realizada por 
artistas griegos - libertos - que trabajaban en Cesarea en aquella época, de los 
que conocemos algUn nombre, como P. Antius A mphiol4 • Esta escultura u otra 
simiJar pudo haber servido como modelo a los tipos monetales de la plata 
acufiada por Juba II, igualmente de excepcional calidad artistica. 
La funci60 de la estatua a la que pertenecia esta cabeza ha sido discuti da. 
GseJl y Durry la consideraron exclusivamente decorativa, mientras que para 
Picard, seria objeto de culto en el teatro, donde existia, eo tiempos de Juba II, 
un sacellum dedicado al culto imperial ls• Quiza alli estaria instalada la estatua 
junto a los retratos de algunos miembros de la familia imperial y de las musasl6• 
La preseocia de Mrica en un lugar de este caracter arroja luz sobre el valor 
lO Museo Arqueo16gicode Cherche1., n. inv.: 34. GSEU.19J6. 54-57,171, pl.IX; Duuy 
1924,95, pl. X, 4; BAYET, 1931, p. 45; GSEU. 1952, 51, n. 3 4; PICAIlD 1975, pp. 394-395; 
UoLAY 1981,252,0.19.; BEloR 1979,p. 128;OsnowsKI 1990,p.85,n.19;DieNumider 1979, 
p.542. 
" Tambi~n de Cherchel procede una cabecita en mirmol que, aunque en grave eS12do de 
deterioro. muestra una delicada cince1ada, UGLAY 1966, p. 1233, fig. 1-2; Lall.AY 1981,252, 
n. 20. Sobre la colecci6n escul16rica de Juba Il, ver G. uPPOw, Kopien ruul Umbildungen, 
Munchen 1923, pp. 73-75, Y la sislemalizaci6n de K. FllTSOtEN, en Die Numider, p. 231. 
12 Casi loda la escultura jubea est' realizada en mirmollunense, tradici6n que continuar' 
Ptolomeo, P1CARD 1982, p. 325. 
Il BElOR 1979, p. 126. 
,- P. PENsABENE,La decorazione architettonica di Ch~rcheL Cornici, architravi, soffitti, 
basi e pilastri, 150. Jahrfeier DAIR, Mainz 1982, pp. 116-169. 
U GsEU-, DURIlY, PICARD, op. cito supra n. lO. 
" G. BEloll, Decoro urbano e propaganda imperiale nell'Afrial Romana, L'Africa 
Romana, III, p. 76. 
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religioso y poHtico de que gozaba la personificaei6n de Mrica. Recordemos 
que el reino mauritano acufi6 coetaneamente al reino numi da monedas con la 
efigie de Mrica, siempre asoeiada a una simbologia de clara raigambrc 
punica1? Pero, por otra parte, y esto explica también el caracter aulico de la 
pieza, Mauritania era, en tiempos de Juba II, un estado vasallo de Roma. El 
mismo monarca poseia una cultura y educaei6n romanas 18 que, sin embargo, 
no llegaron nunca a eclipsar sus raices culturales y religiosas. Este universo lan 
diverso y, a la vez, complementario, fue el que hered6 su hijo, Ptolomeo dc 
Mauritania. Es significativo que fuera el ambiente suntuoso que le rodeaba cl 
inspirador de una de las piezas de toréutica mas singulares de toda la antigiic· 
dad, no s610 en cuanto a técnica, sino también por la complejidad simb6lica quc 
rodea a la imagen de Mrica, que es la representada: la patera de Boscoreale l'l. 
Siempre en el ambito de este estilo aulico hay que incluir otras obras 
escult6ricas relevantes dirigidas a un publico asentado en territorio italico. 
Una de ellas es una herma de Mrica que serviria de decoraei6n en la villa 
de los Quintilii 20 (Tav. 1,2). El eierto barroquismo en la ejecuei6n del peinado 
junto a la expresi6n clasica del rostro sugieren que el artista se inspir6 en 
modelos griegos de la 2· mitad del s. IV a.C. De clara funei6n arquitect6nica, 
a juzgar por la forma del modio, est a herma parece formar pareja con otra que 
representa a Serapis 21. 
Por su significado politico es excepcionalmente interesante, a pesar de su 
estado fragmentario, el relieve de villa Belleti, en Roma22 (Tav. 1,3). Formaria 
parte del friso de alguna villa aristocratica cuyo propietario, a juzgar por la 
escena representada, debia de estar pr6ximo a la familia imperial. Junto a una 
Mrica abatida, derrotada, se yergue orgulloso el triumphator, que no es otro 
que Augusto. En su mano izquierda lIeva, ademas, un elemento que sella, por 
17 J. MAZARD, Corpw Numorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1955. p. 76, n. 125. 
126, 127, 128, 129, no, p. 77, 131, 132, 133, 134. 
Il Definido por Plinio como studiorum daritate memorabilis etiam quam regno, NH 5, l, 16. 
19 Paris, Museo del Louvre, inv.n. AGR Bj 1969. 20-40 d.C. A.H. De VIUEfOSSE. Le 
trésor de Boscoreale, «MonPiot-, 5,1899, p. 39-43, pl.l; p. 177-182; SALCEDO 1994 (con bibl. 
anterior). 
lO Museo Torlonia, Roma. (Galleria Giustiniani). S.I d.C. RIZZO 1904, p. Il; JATTA 1908. 
p. 31 (11); O. BRENDEL, Nol'w Mercurius, «RM-, 50,1935, pp. 243-245, fig. 6; UOLAY 1981. 
252, n. 21. 
11 Museo Torlonia, n. 265. 
U Col. Particular. Villa Belleti (antigua Villa Baldinotti), Via Appia Nuova, Roma. 
Epoca augustea. HOl..sCHU 1984, p. 209. 210, fig. 12; SAl..CEDO 1991, pp. 286 (con bibliografia 
anterior). 
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decirlo asi, el mensaje de la escena, que no es narrativa, sino paradigmatica. 
Este aplustre es la referencia simb6lica a una victoria naval, a la victoria de 
Actium, que si bien tuvo lugar y fecha concretos, se convirti6 eo uoa evocaci60 
genérica y casi mitica del triuofo romano en el mar, pasando a formar parte del 
programa ideol6gico propagandistico augusteo. Como vencedor de Actium, 
Augusto se equiparaba a los griegos que derrotaron a los persas en la batali a de 
Salamina del 480 a.C. Este paralelismo bélico encuentra en las artes visuales 
un medio eficaz de propaganda, ya que las f6rmulas iconograficas utilizadas 
para representar la victoria griega son retomadas por Augusto para expresar el 
bito de Actium, como demuestran numerosos relieves hist6ricos de la época2J. 
Augusto no estuvo nunca en Africa pero si diseii6 un vasto programa de 
colonizaci6o en ella, que pasaba por la sumisi6n de numerosas tribus semin6-
madas 24• Por elio, que sea Mrica la representada no hace sino manifestar el 
mensaje del programa de actuaciones militares de Augusto, que aparece aquf 
como un triuofador total, en tierra y mar. 
Inspiradas directamente en el arte antoniniano y probablemente importa-
das son diversas obras emplazadas en tierra africana. 
De caracter pubJico es una cabeza en marmol procedente de Lambaesis 25, 
hall ada en un santuario - quiza dedicado a Africa - de los tres 2h que integraban 
un tempio pr6ximo a la via que unia el campamento de la III Legi6n Augustea 
con el capitolio de la ciudad (Tav. Il,1). La cabeza muestra un est ilo generai que 
recuerda al de los relieves de naciones del Hadrianeum 27• 
La tendencia al uso abusivo del trépano culmina en los relieves del 
sarc6fago "de la Annona" 28, reaJizado en época de Galieno (253 d.C.) Y en el 
que las figuras son practicamente un bullo redondo. Africa constituye aqui una 
23 Ver HÒLSOIER 1984, pp. 187-214. 
24 M. B~ABOU, La résistance africaine à lo romanisation, Paris 1976. 
lj Museo Municipal de Lambaesis (Argelia). S. Il d.C. LroLAY 1966, p. 1236, fig. S. 
UoLAY 1981,252 n. 24. 
16 Los templos de tres cellae, relativamente frecuentes en el norte de Africa, tienen un 
origen orientai, P. PENSABENE, ArchiUetura e decorazione architettonica nell'Africa Romana, 
L'Africa Romana, VI, p. 434, n. 8. 
:n A.M. PAIS, Il "podium" del tempio del Dil'o Adriano a PiaZZQ di Pietra a Roma, Roma 
1979. 
21 Roma, Museo Nazionale delle Terme, n. inv.:40799. latta 1908, p. Il, n. 35; PAIUBENI 
1922; TOYNBEE 1934,38, pl. XXIII,2; W. HU.BIG, H. SI'EIEIt, Fiihrcr durch die offentlichen 
Sammlungtm klassischer Altertiimer in Rom. Tubingen 1963.4, III. n. 2122: Lrou.y 1981, n. 
35; F. MAtt, F. VON DUHN, Antike Bildweru in Rom. Leipzig 1882 Il. 3095; H. Korn-
SlonnMANN, R6mische Sarkophage, MOnchen 1982. p. 102. n. 102; A. GIUUANO, Museo 
Nazionale Romano. Le Sculture, Il, Roma 1981, 1. p.46-50. fig. 50. 
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alusi6n al aprovisionamiento de cereal procedente de la provincia y controlado 
a través del prefecto de la annona 29, retratado en el sarc6fago. 
Frente a todas estas obras consideradas aulicas se encuentra el arte que 
hemos calificado de "romano-africano", producto de talleres establecidos en 
la provincia. 
Uno de los problemas que plantean estas piezas es el eclecticismo esti-
lfstico, lo que dificulta, en muchos casos, una dataci6n precisa, que s610 pode-
mos determinar de manera aproximada a través de la iconografia, por un lado, 
y de la resonancia del arte aulico, por otro. Podemos, no obstante, estar casi 
seguros de que se trata de productos locales por diversas razones. Primero, por 
la elecci6n del material: terracota o caliza, en lugar de marmol; segundo, por 
el estilo generaI en la ejecuci6n de las figuras o el de las composiciones. Todas 
ellas presentan una serie de rasgos somaticos definidos por ojos almendrados, 
cuello ancho y rasgos poco delicados, a veces, simplemente indicadosJO• 
Es curioso observar que un gran numero de las representaciones provin-
ciales de Africa ha aparecido fuera de la provincia y ademas, que la mayoria 
tiene un marcado caracter religioso, a juzgar por el contexto arqueol6gico en 
el que fueron halladas. Probablemente los poseedores eran individuos de origen 
africano emigrados por razones diversas de su tierra natal, bien como esclavos, 
bien como soldados. 
Entre estas piezas podemos seoalar el busto de la oecr6polis de via 
Portuense 31 aparecida en un punto indefinido dentro del area de tumbas de 
época imperial del Pozzo Pantaleo (fav. II,2). Junto a ella fue descubierta otra 
estatuilla femenina que representa una divinidad de caracter orientai, quiz3 
Astarté o Tanit. 
Por las inscripciones de las tumbas, la mayorfa de los sepulcros pertene-
cieron a libertos de distinto origen, entre otros, el africano, y de un niveI social 
bajo, a juzgar por los sarc6fagos en terracota. El estilo de la obra es marcada-
mente indfgena. 
Otra ioteresante imageo de Africa encontrada fuera de la provincia es la 
estatuilla en bronce procedente de Carnunlum 32, eD la Pannonia (fav. II,3). 
1" P. Huz. Der praq«tus GM01Ule und d;e wirtschoft da wutlichen Provinzen, 
.Ktema-, 13, 1988, p. 69 IS. 
• EDtte lu reprcscntacioncs provinciales de Africa pertenecientes al imbito privado hay 
que induir lu numerosas lucernu y algunos bronccs pertenecientcs probablemente a lararios, 
ver SALano 1996 B, cat a. 79, 83, 84. 
li Busto. Dim.:O,10c:ms. MuseodeluTermu,Roma.PA,uBEH11922.426,fig.S; Ù!Ou.y 
1981.253, a. 37. 
JZ PAtina verde osc:un. Dim.: 9,1 cm. alt. Procede de I. zona del lima danubiano, 
C.nuumun. VindoboM. l.4Iuri4lcum(Austria). Kimtem, Carnuntinum Museum, n. inv.: 11933 
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Sabemos, principalmente por la epigrafia 33, que fueron numerosos los 
soldados de origen africano que nutrieron las filas de las legiones establecidas 
en diversos castros y enclaves militares danubianos, sobre todo a partir del s. 
II d. C.34 Aunque muchos de estos soldados auxiliares poseian ya un cierto 
grado de romanizaci6n 35, no por elio prescindian de sus cultos ancestrales, que, 
en muchos casos, se presentaban probablemente en fonna de sincretismo 
religioso, como demuestra el hecho de haberse encontrado numerosas estatuil-
las de divinidades egipcias en toda la zona 36. Este seria el caso de la estatuilla 
de Carnuntum, cuya funci6n cultual esta sugerida por la concavidad del dorso 
de la figura, trabajado para ser colocado probablemente en un larario37• 
De Timgad, donde existi6 una fonna de culto a Africa, bien publico o 
privado, proceden algunas obras producidas en un taJJer local de ceramica y 
terracotas 38. Una de ellas es un busto en terracota, de factura tosca, pertenecien-
te a una estatuilla 39, fechable en el s.1I1 d.C. (Tav.II,4). Presenta cuello ancho, 
ojos almendrados con pupilas marcadas y una serie de trazos obHcuos dispue-
stos en bandas paralelas que imitan la piel del elefante. Esta terracota debi6 
realizarse probablemente en el mismo taJJer que otra pieza en la que, afortuna-
damente, si se imprimi6 el sello de la oficina. 
Se trata de un medall6n 40 que presenta a Africa, de pie, de frente, vesti da 
con una tunica larga, ceiiida con un cintur6n (Tav. 111,1). Ueva la pie l de ele-
fante, realizada de fonna muy esquematica bajo la cual luce los caracteristicos 
(Austria). R. FLElSOIEItR, Die r6mischen Bronzen aus Ostt!rreich, Mainz 1967, p. 95, n. l1S, 
laf.61. 
" Es muy frecuente en 105 epigrafes cl cognomina Africani o Afer, J. IVJANTO, 1M Latin 
Cognomina, Helsinki 1965, p. 49. 
)4 Principalmente la I y Il Adiutrix, ver G. FOlHl, Il reclutamento delle legioni da Augusto 
a Diocleziano, Milano 19S3. 
lS Sobre la funci6n que desempenaron las tropas italicas y africanas en la romanizaci6n 
de 115 provincias danubianas, ver M. PAVAN. Presenza africalU! fra Adriatico e Danubio, 
L'Africa Romana, VI, pp. 719 55. 
,. Sobre el papel de Aquileia como pucrto de contacto entre 115 provincias danubiano y 
cl Mediterrineo, ver S. PANOEllA, Vita economica di Aquileia in etil rorrul1Ul, Aquileia 19S7, 
p. 87 55. 
'7 Dc Camuntum proceden varios epigrafes de africanos con cognomifUI DallU enro-
lados en I. Legio /I Adiutrix, C/L III 44 72. 
• Existe en Timgad un tempio de triple cella de donde procede n variu inscripcioncs 
dedicadas a la Dea Palriae, asi como fragmentos escult6ricos de estatuu de culto, SALCEDO 
1995 B. 
" Museo Arqueol6gico de Timgad. l..oot.A y 1966, p. 1234, ftg.3-4; l..oot.A y 1981, 252, n. 25 . 
.. Leou.y 1981,253, n. 43. 
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Ubucles libicos", también muy esquematizados. La forma del rostro es triangu-
lar, con los ojos y cejas muy marcados. Con la mano derecha sujeta un vexil-
lum donde se lee AFR; con la izquierda, una cornucopia. A su izquierda, en el 
campo del meda1l6n, aparece la leyenda: Ex oflicina / Tam/ugad/ens/(i)um. 
Este taller estaba situado al sur del Capitolio, en una zona definida como 
Uindustrial", donde se levantaba también un tempIo a Mercuri041 • Probable-
mente se trata de un meda1l6n destinado al uso religioso y privado. 
Una pieza excepcional que merece un comentario aparte es el relieve 
tetnirquico de Rapidum (fav. 111,2)42. Esì3 realizado en calcarea local y en él 
confluye esa doble mentalidad que conduce a la helenizaci6n de temas prerroma-
nos, por un lado, y a la "africanizaci6n" de temas oficiales romanos, por otro. 
El tema representado es una alegoria politico-religiosa de las provincias 
africanas, en la que estan representadas personificaciones y divinidades del 
mundo romano africano. 
El relieve, en mi opini6n, es un pane giri co, un cuadro simb6lico que exalta 
la bonanza y prosperidad que la Tetrarqufa ha propiciado, con su triunfo sobre 
185 tribus invasoras, a la Di6cesis de Africa y a Mauritania, representadas a 
tmvés de sus personificacioneso. Dicho triunfo, propiciado por el Gen;us 
Terrae Afr;cae, asimiJado aquf con el Genio tetnirquico (personaje de la parte 
superior izquierda)44, protector, por tanto, de la tierra de Africa, ha permitido 
el renacimiento de la riqueza secular de la provincia - el cereal y el comercio 
- favorecido, también por Mercurio africano (personaje inferior izq.) y por otra 
divinidad marina (personaje sup. derecha) - quiza Neptuno - que salvaguarda 
105 mares y, por tanto, la navegaci6n que posibilita el transporte de las 
mercancias en unas aguas libres ya de pirateria, gracias a Maximiano. 
Que se trata de un cuadro fundamentalmente politico lo demuestra 
también el hecho de que sean el Genius Terrae Africa e y Mercurio africano los 
., COUJTOI5 1951. pp. 55 M. 
'l Sour-Ojouab. Mauritania Cesariana (actual Argelia). Museo Arqueol6gico, Arge), n. 
1119bis. BAvtT 1931, pp. 41 yM.; UOLAY 1981.254, n.4 7;J.-P.lAPoRlE,Rapidum. Lecamp 
de flJ eDItorIe dtl SlJrdtl m MlJllrltan;e Cbar;tnne. Università di Sassari, 1989, p. 176-180; 
SALCEDO 1996. A. 
t) la pcnonificaci6n de una provincia siempre tuvo un valor eminentemente politico. 
ver SALCEDO 1996. B . 
... No !le trata. cn cstc caso. dci gcnio de uno de 105 dos augusti o de )os dos césares. Se 
trata dc la imagen gen~rica del genio del emperador tetrirquico. como sucede en dos estatuil1as 
cn plaaa. unacn la Waltcn Art Gal1cry dc 8ahimore. WaltersArt Gallery. inv. n. 57.1819. Alt.: 
9.8 cms. H.O. NfEMInA. Stlld;~n zur stalllarisch~" Darstrllllng der romischen Kaiser • 
.. MAR-. VII. 91.n. 35; Kt1NCJtEL.OP. cito p. 73.; K. F~, .. BJb-.170,1970.551 55. yotra, 
en el Museo dci Louvre (inv. D. W 2181), ambo con paludlJ~n/wn, tunica Y CIJUS;IJ. Una 
Tavola I 
1 - Cabeza del Teatro de Cherchel (Mu eo de Cherchel) . 
3 - ReJieve de Villa Belleti, Roma. 
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que figuran en la representaci6n y no Saturno africano o Juno Caelestis, 
maximas divinidades del pante6n romano-africano. Se pone el acento sobre 
aquellas divinidades que poseen un caracter politico propagandistico mas 
marcado, caracter corroborado ademas por su emplazamiento en un tempio 
principal de la ciudad, ya fuera cl dedicado a Jupiter o al culto imperial. 
Pero este cuadro cargado de simbolismo religioso y politico contrasta con 
el aparente descuido y tosquedad con que estan realizadas algunas de las 
figuras. Se puede observar que a pesar de los intentos perspectivistas y de la 
representaci6n de las figuras de cuerpo entero, se percibe el peso de la tradicion 
local: l°) en el tipo de composici6n axial- determinada por la figura de Africa; 
r) la tendencia paratactica en registros de la composici6n; 3°) la vision frontal 
de casi todas las figuras. 
Pero si sobrepasamos la barrcra puramente estilistica y analizamos cl porqué 
de los desequilibrios estéticos, lIegaremos a una cuesti6n mucho mas intercsante, 
desde mi punto de vista, que es el profundo simbolismo del arte de la antigiiedad 
tardia, afiadido aqui al simbolismo propio del arte de raiz punica. Como sabcmos, 
una de las caracteristicas del arte "plcbeyo" o provincial de cualquier periodo y 
especialmente el de la Antigiiedad tardia es la carga ideologica - religiosa o politica 
- expresada a través de un lenguaje visual simbOlico que desafia o desprecia. a 
menudo, las normas estéticas mas académicas. Es un arte que podriamos 
calificar de "activo": transmite al observador una actitud participativa en la 
obra de arte al tener que "tornar parti do" ,digamoslo asi, por algunos elemcntos 
de la representaci6n. Piénsese, por ejemplo, en la desproporci6n que existe 
entre los objetos liturgicos representados en el altar dci Capitolio de Cuicul"~. 
Este sentido de irrealidad no debe entcnderse necesariamente como una 
incapacidad por parte del escultor; elio se demuestra, por ejemplo, en los 
retratos de personajes relevantes -Ios Ilamados "retratos-plancha" - rcalizados 
desde el s. II en adelante. En cl del pcrsonaje de Borj el Arnri, retratado como 
Hércùles, los detalles del pafio de la tunica estan simplemcnte esbozados, son 
planos. Sin embargo. el rostro es un perfecto analisis psicol6gicodcl personaje ott.. 
Algo similar succde con cl relicve dc Rapidum cn cl que lIama la atcnci6n 
que la talla y la composici6n dc Africa y dc Mauritania scan mucho mas 
cuidadas que las del resto de las figura..,. Es posible que en la pieza intervinicran 
varias manos de un mismo taller. Esto estaria indicando ctaramente quc a juicio 
Icctura alternativa al G. T.A., cn la quc trahajo actualmcntc. c~ la dc Geniu, tutelari, Africae, 
quc muy amablcmcntc mc sugirio cl prof. E. Rodrigucz Almcida. 
~~ P.A. FtVltIEIt, Djcmila, 1968. p. 40-41. 
4#> PICo\RD 1982. pl. 75. 
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del artista, las dos figuras mas importantes de la composici6n eran precisamen-
te 105 emblemas polfticos de la provincia. 
Otras piezas, pertenecientes al ambito privado, muy interesantes por el 
simbolismo que presentan y en el que se mezclan elementos pt1nicos con 
romanos es un plato en terracota conservado en el museo de Alejandria47• 
(Tav. 111,3) 
Fechado en el s. IV-V d.C., se aprecia, por una parte, c6mo el arte oficial 
dieta la f6nnula iconografica de Africa propia del momento, que ya no luce ni 
exuviae elephantis, ni corona muraI, sino un peinado de gusto tardio, que tiene 
uno de sus primeros precedentes en el tipo de Faustina la Mayor, esposa de 
Antonino Pio, tal y como vemos en su retrato del Museo Capitolino48 y que 
perdura en algunos retratos femeninos de mediados del s. IV d.C., como el de 
Fausta, y del s. V d.C., como el de Pulqueria de Paris"9. Pero por otra parte, 
tanto la composici6n como la ejecuci6n de las figuras muestran una clara 
influencia local. 
El esquema compositivo de dos cabezas afrontadas es simbolo de "con-
cordia" ya desde época helenistica tardia so, pero a la vez, responde a una antigua 
f6rmula compositiva, de raiz punica, consistente en representar una palmera, 
como eje axial, entre dos elementos. lo vemos, por ejemplo, en estelas 
norteafricanas del s. Il d.C., como el ex voto de Cherchel51 en el que aparece 
una palmera entre dos orejas, reproduciendo exactamente el mismo esquema 
que el de la caja de Alejandria. Su singularidad se demuestra por la casi total 
ausencia de este esquema en los missoria y platos de la misma época cuyas 
f6rmulas se basan preferentemente en las escenas de audiencia o largitio s2• 
41 (Orupo A, Late Romao Ware). Relieve a molde con incisioncs. Dim.: 23,5 x 10,5 cms. 
Museo greco-romano de Alejandrfa. Inv. n. 9165, 9167. LEOLAY 1981,252, n. 17-18; J.W. 
SALOtofONSON, Late Roman Earthenware with Relief Decoration Found in N. Africa and Egypt, 
.OMROL-,43, 1962, p. 89 Y 55., taf. 32,1-2. 
41 M. WEONU. Dir Hr"scherbildnisse in Antoninischer Zeit, Serlin 1939, p. 134 IS. 
ft Retrato co bronce de Pari s, Cabinet des m~daillcs, J. MElSCHNEJl. Da Portrlt der 
Theodosianùchen Epoche Il (400 bis 460 N.Chr.), .Jdl,., 1991, p. 398 taf. 89. 1. Aparecc eD 
moncdas de esta fccha y en otra! represcntaciones, R. DELBRUEC1t, Antike Porphyrweru. 
Studien ZIIr Spdtantiken Kunstgesch;chte. Bcrlin 1932, p. 122, taf. 58, p. 163, taf. 64. 
50 Aparcce en numism4tica y en gUptìca M. MMSICANT-Kt.mBIUNIC. Cacheu de te"e - de 
Dolich~, .Babcsch., 46, 1971, 27; A. RADNan, Spdtr(jmische Grlber und Kiltchenbachlilge 
aus Burghe;", Neuburg. «BayVgBI,., 23,1958. pp. 92 55. 
" N. BENSEDDllt, Un nou\-eau I~moignage du culte de Tanil-Caelestis d Cherdael?, 
.AntAfr-.20, 1984, pp. 175-181. 
'2 Adem's de 115 esccnas de jucgos circenses y dc caza. ver J.W. SALONONSON, SptJlr6-
mùche Tonware mil Re/iefverzierung aus nordafrikanisclaen WerbtilUtn. Entwicklungsge-
schichtliche Untersuchungna ZIIr reliefgeschmiJckten Te"a Sigillata Chiara ·C ", .8abescb .. , 
4, 1969. p. 11,12. 
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La diversidad plastica que muestran las representaciones de Africa no es 
mas que un reflejo de dos mentalidades distintas, o mas bien del doble aspecto 
de una misma mentalidad, que podriamos considerar "bipolar", en la que lo 
c1asico y lo "antic1asico" entran en conjunci6n. 
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Patrizio Pensabene 
Sulla tecnica di lavorazione delle colonne 
del tempio tetrastilo di Thignica (Ain Tounga) 
Sull' antica strada che colJegava Cartagine a Theveste sorgeva Thignica 
(Ain Tounga), ad una altitudine di circa m. 300 sul versante ovest del Jebel 
Tounga. Di origine numida, ma con forti influssi culturali punici, pare che dopo 
la conquista romana abbia presentato la doppia formula di civitas e di pagus 
come la vicina Thugga: infatti per essa è nota la formula "uterque pars 
civitatis" 1, nonostante manchino attestazioni epigrafiche di un pagus Thigni-
censis 2; si deve comunque a Settimio Severo o a Alessandro Severo la sua 
promozione al rango di municipio 3 (Municipium Septimium Aurelium Antoni-
nianumAlexandrianum Herculeum Frugiferum Thignica), come ricordato da 
una iscrizione che commemora la costruzione di un maceIlum· . 
Nella parte alta della città, ad est della fortezza (Fig. 1), si conservano i 
resti di un tempio tetrastilo (Fig. 2) di cui non si conosce la divinità a cui era 
dedicato: tradizionalmente attribuito a Mercurio in base ad una iscrizione 
riutilizzata ne))a muratura de))a torre sud-ovest de))a fortezza 5 e quindi datato 
al 169 d.C. per la titolatura dell'imperatore Marco Aurelio che compare 
nell'iscrizione, tuttavia sembrerebbe meglio attribuibile al III sec. d.C., come 
• L'autore ringrazia il prof. H. Ben Hassen per la conese disponibilit1. 
l CIL VIII, 15212, 15207 = 1419, 1415: cfr. CL POJNSSOT, in «CRAI .. , 1962, pp. 55·76, 201; 
H. BEN HAssEN, in «Bulletin des Travaux de l'I.N.A.A. .. , 3, 1989, pp. 43-44; ID. in Histoire et 
Archéologie d'Afrique du Nord, 5. Coli. [nl Paris 1992, pp. 201·217 . 
• l Cfr. G. Dr VrrA·EVRARD, in L'Africa ROmDlUl, III, p. 36 sulla coesistenza di pagi di 
Canagine con civitates indigene (Thignica, Avensis, Numlulis, Thibursicum Bure, Thugga, 
Agbia, Uchi Maius) scaglionate lungo il lato ovest della Fossa Regi4. 
) CIL VIII, 14906= 1406 e 1408;ILTun 1.307; CL I..F:m.LF:Y,Lecitbd'AfrU1ueromawau 
bas·Empire, Paris 1981, pp. 194-197, che pensa ad un municipio settimiano. 
• CIL VIII, 14906 =1406, 1408; ILTun 1.307. Cfr. J. GASCOU, La politiqJu municipak de 
l'empire romain en Afrique procOfI.fUMire de Trajan Q Mpiime SIvbe, Rome 1972, p. 182 nota 2 
dove si ricorda che l'epiteto Alaandrianum non indica necessariamenlO la modifica dello statuto 
delle città ad opera di questo imperatore. Ad Uchi Maius, invece, l'assunzione del cogrwmentum 
Alexandrùuuz segna la deductio della colonia a nome e sotto gli auspici di Alessandro Severo in 
occasione dei decennalia del 230: P. RUOODl, in «Epigraphica .. , 56,1994, p. 6. 
, CIL VIII. 1399: MucurioAugustosacrumlmp. CIIa. M.AureIioAlIloninoaug.Armeniaco 
Part/Uco, polli. max., trib. poto XXIII, imp. Il, coso III, p.p. 
1104 Patrizio Penstibene 
THIGNCA AllI TCUtGA 
Fig. 1 -Thignica, pianta da foto aerea (da: H. BEN HAssEN, «Bulletin Travaux I.N.AA.-, 
3, 1989, p. 53). 
pare desumersi dalla decorazione architettonica (v. oltre): in tal caso non 
stupirebbe un collegamente dell'edificio con il culto imperiale della famiglia 
severiana e ci si potrebbe chiedere se il tempio dedicato a Diocleziano e 
Massimiano nel 302-305 dalla res publica municipii Thignicensium con 
l'intervento del proconsole C. Annio Anullino 6 non possa in realtà trattarsi del 
nostro tempio restaurato in quegli anni '. 
• C/L vm, 14910 -/LTiut, 1308. 
'7 Cfr. H. )O\1FFItOY ,lA con.stnIcnon publiqw enltalie et dans "Afrique Romaine, Strasbourg 
1986, p. 294 sul numero limitato di costruzioni templari nuove in epoca tarda e sui restauri di templi 
più antichi: ricordiamo che sotto Diocleziano e Massimiano fu consaaato il Capitolium di Thibilis 
(ILAtg. n, 4656) che restò incompiuto e ciò rimanda al pronao del tempio di Thignica, che, come 
si vedrl, presenta diversi elementi incompiuti. 
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Si tratta di un tempio corinzio, pro tilo, tetra tilo e p eudoperiptero di m. 
21,15 x 12,30 (Fig. 3). Il pronao e la fronte della cella (Fig. 4) erano co truiti 
in opera quadrata men tre i lati ed il fondo della cella in mura tura a pietrame nella 
Fi. - Thigni t mpio t trastil pianta e pr petto nord (da: G ' T-G ). 
Sulla tecnica di lavorazione delle colonne del tempio tetra tilo di Thigni 1107 
Fig. 4 - Thignica, tempio tetrastilo, pro petto frontale della cella con nco truzione del 
portale e ommariamente (manca il cespo iniziale del tralcio di r ), della ua de-
corazione (da: CAG AT-GAUCKl...ER). 
quale i inserivano pila tri in blocchi quadrati: que ti hanno le te dimen-
ioni e ono po ti ad intervalJi regolari e immetrici, tre per Jato e due ul fond 
a . n. tato ervat0 8 come i pilastri angolari e quelli nelle pareti j 
d' tacchino a nudo ul riempimento della muratura in modo da apparire come 
mipil tri o le ene porgenti dalle pareti della ceUa (Fig. 5): da qui J petto 
di P ud periptero. no attualmente que ti pii tri gli elementi che caratteriz-
zano il tempio in quanto ancora in piedi per una altezza di circa m. ,mentre 
la muratura di pietrame è andata di trutta. 
R. o.o T-P. GA ,Les temples pakn.f, l . a CUI J rim per UIU 
. ne più dettagliata della quaJe qui rip en . 
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Il tempio poggia su un basamento fonnato da cinque filari di blocchi, alto 
m. 2,50 (anche se oggi appare quasi del tutto sepolto, per cui non è visibile la 
scalinata di accesso 9). Già nel Cagnat-Gauckler viene rilevato come il basa-
mento manchi di cornice e come, di conseguenza, sporga leggermente rispetto 
alle pareti della cella, in modo che le colonne laterali del pronao siano erette 
esattamente sul prolungamento dei fianchi della cella e cosl l'architrave 
sovrastante non presenti soluzioni di continuità né risalti IO (Fig. 6). La cella 
misurava m. 11,70 x 13,10 ed in facciata conserva ancora i pilastri angolari 
Fig. 6 - Thignica, tempio tetrastilo, prospetto (da: SALADIN). 
• Ibid., p. 64 dove si osserva come sarebbe necessario uno scavo per detenninare l'altezza 
e la disposizione della scala di accesso. Gli autori pensano comunque che essa non occupasse tutta 
la larghezza dell'edificio, in quanto lo stereobate faceva una piegatura piuttosto netta davanti al 
portico, a piombo con le colonne angolari. senu tracce di strappi. 
IO [bid. p. 63. 
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mentre lo spazio intermedio è occupato ancora da due altri pilastri non collegati 
con gli stipiti monolitici del portale, questo indicato sul lastricato dai buchi di 
alloggiamento dei cardini. Si può ricostruire che l'architrave sostenuto dagli 
stipiti avesse una lunghezza di quasi m. 6 ed è probabile che fosse sormontato 
da un timpano semicircolare aperto, come si verifica in altri templi africani 11, 
data la sua lunghezza e per esigenze di illuminazione; dal numero dei frammen-
ti superstiti pare inoltre che non solo l'architrave, ma anche gli stipiti fossero 
decorati (v. oltre). 
n pronao, che era largo m. 12,30 e profondo m. 8,05, pur essendo del tutto 
crollato (in situ non resta che una base) è ricostruibile in quanto non solo si 
conservano impronte circolari in leggero risalto e con incisioni in corrispon-
denza delle basi, ma buona parte dei fusti, in stato frammentario, sono ancora 
sul suolo. AHa fine dell' 800 vi erano ancora i capitelli e parti molto più grandi 
della trabeazione; ora restano soprattutto alcuni frammenti di grandi dimensio-
ni dell'architrave a tre fasce, mentre deHe comici frammenti molto ridotti, 
limitati a piccole parti deHe singole modanature, che tuttavia, se messi a 
confronto con i rilievi pubblicati dal Saladin nel 1892 12 (Fig. 7), permettono 
uno studio delle componenti formali. Già quest'autore osservava come alcune 
parti dell'elevato del pronao non fossero state completate, in particolare gli 
elementi dell'architrave «((sur les unes les moulures sont seulement ravalées, 
sur d'autres enfin les ornements sont sculptés et complètement achevés») 13 e 
le colonne (.les colonnes sont, les un es terminées, les autres dégrossies en 
partie par de coups d'outil espacés de mO,50 à m. 0,60») 14: è appunto lo stato 
di semilavorazione di una di queste che permette una serie di osservazioni sulle 
tecniche utilizzate in antico per la produzione dei fusti con determinate 
proporzioni e forma. 
Ma prima di affrontare questo argomento è opportuno precisare i conte-
nuti formali della trabeazione sostenuta dalle colonne e la cronologia del 
tempio, quale si ricava dall'analisi della decorazione architettonica in quanto 
serve a inquadrare il contesto culturale nel quale trovano applicazione le 
tecniche di lavorazione visibili nei fusti. 
Il P. PENsA8ENE. in L'Africa Romana, IX, p. 783. 
12 A. SAl.ADIN,Ain TOIlnga, in «Nouvelles archives des Missions Scientifiques et Utt~rai­
res-, Il, 1982, pp. 533-540, in particolare p. 136 (<<Ics entablements, le fronton gisent à terre 
en morceaux ~par5, Ics comiches sont termin~es mais le architraves ne le sont que plus ou 
moins ... les chapiteaux sont d'un tnvail très ferme et très soign~-). 
Il IbùI., p. 536. 
'4 IbùI., p. 536. 
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Fig. 7 - Thignica, tempio tetrastilo, restituzione della trabeazione (da: SALADIN). 
Deve essere subito rilevato un elemento strutturale costituito dalla scarsa 
distinzione tra la sopra- e la sottocomice, trovandosi le modanature di en-
trambe su una stessa linea obliqua: infatti il soffitto della corona ha una 
profondità piuttosto ridotta; la sima inoltre è poco evidenziata rispetto alla 
sequenza delle modanature successive, non solo perché liscia ma anche per la 
sua altezza di poco superiore a quella della prima modanatura della sottocor-
nice, cioè il kyma ionico. Di conseguenza la corona risulta molto più bassa 
rispetto al kyma ionico e di al tezza invece simile all' astragalo ed ai dentelli della 
sottocornice, annullandosi anche a livello delle proporzioni delle singole 
modanature la distinzione strutturale tra sopra- e sottocornice (Figg. 7,8). 
Entrando nel dettaglio si osserva che: la s;ma ~ a gola dritta e distinta mediante un 
listello dalla sottostante corona baccellata, molto bassa e dal profilo curvilineo. Il 
soffitto ~ articolato in cassettoni e mensole: i primi sono quadrati con il campo occupato 
da una rosetta a cinque petali nei cui intervalli, in secondo piano, sono posti petali più 
piccoli lanceolati; le mensole presentano profilo ad S e sono rivestite anterionnente da 
una foglia d'acanto. Sia i cassettoni (eccellO sul lato frontale), sia le mensole sono 
incorniciate da un kyma lesbico continuo caratterizzato da archetti a nastro largo e piatto, 
tronchi superiormente, e con lo spazio interno occupato da una foglia lanceolata; 
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Fig. 8 - Thignica, tempio tetrastilo, cornice, prospetto dal basso (da: SAU.DIN). 
l'archetto del kyma in corrispondenza dell'angolo del cassettone è sostituito da una 
piccola foglia d'acanto. 
La sottocornice è articolata in un kyma ionico, in un astragalo a fuseruole e perline, 
posto tra due liste Ili, in una serie di dentelli e in un kyma lesbico continuo vegetalizzato: 
il kymD ionico presenta ovuli tronchi superiormente, del tutto separati dagli sgusci a 
nastro piatto, distinti da freccette con asta dal dorso a spigolo più larga in alto e 
terminante in basso con una cuspide di forma nettamente triangolare; l'astragalo è 
caratterizzato da fuseruole molto allungate e perline romboidali, ed ha la stessa altezza 
o quasi dei sottostanti dentelli, tozzi e larghi ormai ridotti a puro elemento decorativo. 
Il kymD lesbico continuo vegetalizzato, che conclude le modanature, presenta archetti 
a nastro largo e piatto, tronchi superiormente, distinti da una incisione di forma ad Y e 
occupati internamente da una foglia lanceolata. Si osservi come in corrispondenza 
dell' angolo l'ovulo del kyma ionico e l'archetto del kymD lesbico siano sostituiti da una 
foglia acantizzante mentre la fuseruola da una piccola foglia cuoriforme. 
Del fregio, forse con l'iscrizione dedicatoria, non rimangono elementi, mentre 
dell'architrave i frammenti superstiti permettono di leggere l'articolazione in tre fasce 
di altezza e spessore degradanti: la prima è coronata da un liste Ilo, un anthemion ed un 
astragalo ed è distinta mediante un kymD lesbico continuo "a farfalla" dalla seconda 
fascia, a sua volta separata dall'ultima mediante un astragalo. L'anthemion è formato 
da tralci contrapposti da cui si originano calici acantizzanti, alternativamente dritti e 
rovesci. L'astragalo presenta fuseruole ovoidali e perline romboidali. Sia i tralci del-
l'anthem;on, sia gli archetti del kymD sono caratterizzati da un nastro largo e appiattito. 
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Abbiamo già rilevato in altra sede come in ambiente nord-africano si 
registri nella storia delle comici decorate una chiara tendenza alla perdita del 
significato strutturale dei singoli ornati ed in particolare dei dentelli che 
riducono le dimensioni e assumono il valore di una semplice modanatura di 
transizione: tendenza questa che si accentua in avanzata età severiana come è 
visibile nel Tempio di "Minerva" a Theveste, nel Portico dei Petroni a 
Thuburbo Maius 15 e, più tardi, neIP Arco di Gordiano III a Mustis 16 e come è 
riconoscibile anche nei disegni delle comici del tempio di Thignica, monumen-
ti tutti questi nei quali sono presenti altri tratti tipici delPepoca, quali l'assot-
tigliamento della corona, la piattezza degli ornati e in particolare delle foglie, 
l'allargamento degli sgusci ripetto agli ovuli nei kymatia ionici, ecc. 17. Nella 
trabeazione di Thignica è utilizzato, dunque, un repertorio decorativo, che 
anche per la resa stilistica trova ampi confronti nelle città dell' interno dell' A-
frica Proconsolare che fanno uso della pietra locale, come è stato affermato 
proprio per un frammento di architrave del suo tempio in cui compare nel 
coronamento il noto motivo dell' anthemion a tralci intermittenti e calici dritti 
e rovesci 18. 
Se gli aspetti formali della trabeazione come si è visto rimandano ad una 
tradizione decorativa tipicamente nord-africana, tanto da aver fatto pensare 
all'intervento di ateliers regionali o, comunque, alJa fedele ripresa dei loro 
repertori, differente è invece la tradizione artistica alla base dell'ornato 
dell'architrave e degli stipiti del portale, di cui si conservano tuttora numerosi 
frammenti 19 (Tav. Il). La sua decorazione, sui lati frontali, sui fianchi e sul 
soffitto, è piuttosto caratteristica per la trasformazione che ha subito il tradizio-
nale motivo del tralcio ondulato con rami spirali formi e rosette (Fig. 9): 
lo stelo ~ completamente vegetalizzato non tanto perché avvolto da foglie acantizzanti 
che lo nascondono, ma perché queste sono sostituite da una serie di piccole e strette 
foglie linguiformi con incisione mediana; la parte spirali forme delle ramificazioni vie-
ne Inoltre ad acquistare )a forma di una seconda corolla di petali intorno alle rosette. 
U P. PENsAsENE, in L'Africa ROIMIIIl, VI, pp. 448, 449. 
16 N. FEJlooou, in ~ca,., 9,1985, p. 105 55., tavv. +16. 
17 P. PENsAsENE, in L'Africa Romana, VIII, p. 468. 
Il FERaoou, in «Antiquitts Africaines», 25, J989, p. 131, fig. 131, dove si sottolineano i 
legami politici e amministrativi tra Canagine e dtù come Thugp, Thignia, Sioc:a Veneria. 
19 SALADIN,Afn Tounga, cit., p. 537, dove si ritiene che il portale fosse inquadrato lateralmen-
te da due pilastri corinzi «supportant des cbapiteaux d'un fart beau travail»: mi pare tuttavia più 
probabile questi capitellì fossero pertinenti ai pilastri angolari del fron1e della cella. in corrispon-
denza con le colonne dei fianchi del pronao. 
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Fig. 9 - Thignica, tempio tetrastilo, ricostruzione sommaria della decorazione (manca 
il cespo iniziale del tralcio di rose, queste raffigurate senza collegamento con quelle 
contigue) del soffitto dell'architrave del portale (da: SALADIN). 
Una decisa schematizzazione hanno subito anche i cespi alle estremità, da cui si 
originavano i tralci, in quanto le tre tradizionali foglie hanno perso ogni collegamento 
organico, avendo acquistato le due laterali un contorno a U con lo spazio interno del tutto 
occupato dalla foglia mediana che si origina da una rosetta. 
In questo caso il rinvio non è più al repertorio tradizionale di un atelier 
della regione legato all'architettura ufficiale, bensl a quello di un'officina 
locale, nella quale possono coesistere vari tipi di esperienze. La definitiva 
perdita di naturalismo e organicità visibile nei tralci, dove non sono più 
riconoscibili i singoli elementi - fino ad arrivare all' apparenza di una ghirlanda 
di rose pressate tra loro e senza steli 20 -, non è una tendenza isolata di questo 
centro, ma s'inquadra in un fenomeno piuttosto diffuso nel III-IV secolo di 
traduzione in linguaggi locali dei tradizionali repertori decorativi. In partico-
lare la foglia d'involucro dello stelo che si trasforma in una seconda corolla di 
petali intorno alle rosette trova confronti nella zona ionica completamente 
vegetalizzata di alcuni capitelli compositi della palestra della Grandi Terme 
severiane di Mactar, dove voluminose rosette circondate da fronde schemati-
che occupano le volute 21, e di capitelli ionici di Timgad e di nuovo di Mactar 
a CAGNAT-OAUCUJ!It, Les temples paIens, cil, p. 64. 
11 Fnaooo, in «Antiquit& Africaines», 21,1985, p. 168, 6g.13. 
Sul/4 tecnica di /4vorazione delle colonne del tempio lelTastilo di Thignica 1115 
con grandi rosette a doppia corolla nelle volute 22. Ma ciò che caratterizza 
l'ornato del portale del tempio di Thignica è anche l'elegante isolamento dei 
motivi decorativi su uno sfondo del tutto neutro, secondo una concezione 
lontana dall' esuberante vegetalizzazione dei tralci che occupano interamente 
soffitti di architravi e campi decorati di pilastri e lesene di molti edifici 
dell' Africa del Nord 23 che si riallacciano all'architettura ufficiale; infatti i 
paralleli stilistici più vicini sono probabilmente da ricercare nell'ambito di 
tradizioni locali di origine punico-ellenistica e connesse all'architettura pri-
vata, dove compaiono un analogo isolamento e simili trasformazioni dei mo-
tivi decorativi: citiamo un mausoleo di Thuburnica con comici decorate da 
rosette isolate all' interno di losanghe 24 che paiono derivare dalla stilizzazione 
di tralci ad 8. 
La coesistenza a Thignica di tradizioni decorative diverse si desume anche 
da altri edifici: basti mettere a confronti alcuni capitelli delle terme, che 
documentano anche in questo centro la formulazione provinciale africana del 
capitello corinzio romano 25, con un esemplare non rifinito di III sec. d.C. 
(secondo o terzo venticinquennio), conservato nel peristilio di una domus con 
sala absidata, caratterizzato da una certa espansione della parte superiore del 
kalathos, accompagnata dalle grandi foglie esterne lisce dei calici, da cui 
emergono volute molto ridotte. Di nuovo come prodotto di officine locali che 
hanno elaborato una loro tradizione, probabilmente le stesse della decorazione 
del portale del tempio, va considerata una mensola conservata nell'area delle 
domus: 
Di forma parallelepipeda allungata presenta sul fronte la consueta sagomatura a 
gola dritta, rivestita da una grande foglia d' acanto con i lobi suddivisi in fogliette 
linguifonni dalle nervature parallele evidenziate e con la costolatura centrale percorsa 
da un rametto con foglioline ogivali e desinente in un calice a V che inquadra la cima; 
questa sorregge un piccolo pulvino rivestito da sottili e strette foglie allungate e con 
Zl P. PF.NsA.oF.NE, La decorazione archilettonica, "intpkgo del marmo e l'i.mportIuione di 
manufatti orienuJli a Roma, in Ila/iD e inAfriaJ (II·VI d.c.), in ~ rorruutQ e impoo tardo· 
antico, III, Bari 1986, pp. 421,422, figg. 54, 55. 
n Cfr. FERaDOU, Rinceaux anliques remp/oyés dans la Grande Mosquh de Tunis, in 
cAntiquitbAfricaioes», 14,1981,pp.I44-163; EAD., Troispetiujalorudans l'ltistoiredu nncC'au 
anw (!II Proconsu/4ire, in cAntiquitb africaines-, 13, 1979, pp. 235-247 (v. in panicolare il 
fregio-architrave di Bir Halima. p. 243, fig. 9). 
24 FDClOOU, Le mausolie anorryrne de Thuburnica, in • MEFRA,., 98, 1986, p. 688, fig. 26. 
lS Cfr. con il Portico dei Petroni I Thuburbo Maiu.,: ~ in ~ romana ~ impero 
tardoGntico, m, cit., p. 368, fig. 26c. 
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balteo nascosto da fogliette di nuovo linguiformi; il pulvino presenta sui fianchi 
volute del tutto occupate da grandi rosette con pistillo circolare sottolineato da fori di 
trapano. I fianchi, incorniciati da un listello e da un ovolo distinti tramite incisione, 
presentano un caratteristico campo decorato in quanto non è piatto, ma a sezione 
angolare concava, in modo da conferire maggiore risalto all' omamentazione: questa è 
costituita da tre rosette a doppia corolla - rispettivamente di quattro e di otto petali 
linguiformi - separate da due ghirlande con i petali fusi in modo da acquistare l'aspetto 
di una corda tortile. 
Anche in questo caso, come per il tralcio a rosette del portale del tempio, 
con cui trovano diretto confronto lo stile e la tipologia dei fiori e delle foglie 
della mensola, ci troviamo di fronte alla schematizzazione e trasformazione di 
un tradizionale motivo decorativo dei soffitti, cioè di una rosetta al centro del 
lacunare da cui si originano in direzioni opposte coppie di tralci simmetrica-
mente contrapposti con al centro uno stelo 26; anche in questo caso sorprende 
l'estrema eleganza dell'esecuzione evidenziata dal fondo neutro e concavo. 
• • * 
Veniamo ora alle colonne del pronao, quattro sul fronte e due sui fianchi, 
lisce con rilevato solo il sommo e l'imoscapo (Fig. lO): se ne conserva numerosi 
tronconi più o meno lunghi, ma solo un fusto (Fig. Il), rimasto in uno stato di 
semilavorazione (fav. III), è intero, alto m. 7,25 e con il diametro dell'imosca-
po di cm. 92; esso presenta infatti buona parte della superfice grezza, anche se 
trattata con profondi anelli incisi ad una profondità di cm. 4/6 e ad una distanza 
abbastanza regolare (cm. 25/30). Il fusto è stato allisciato e, di conseguenza 
abbassato di circa cm. 5/6, soltanto nella parte superiore per una lunghezza di 
m. 2,12, ma non lungo tutta la circonferenza, bensl solo sulla metà circa; la parte 
restante presenta di nuovo la superfice grezza come nei due terzi inferiori del 
fusto e ugualmente con anelli incisi (Fig. 12). 
Gli anelli sono da considerare segni di lavorazione che ci forniscono 
informazioni sulle modalità tecniche con cui la colonna veniva rifinita: eviden-
temente per rendere liscio il fusto in modo uniforme secondo il restringimento 
del diametro dall'imo - al sommoscapo e tenendo conto dell'entasi, venivano 
tracciati sulla superficie ancora grezza: prima le fasce anulari alle estremità del 
fusto corrispondenti ai diametri finali inferiore e superiore; poi gli anelli a 
21 Cfr. FmtOtOlU. in «Antiquit& Africaines-, 17, 1981. p. 159, fig. 15 (Cllpitolilun di 
Sufetula); PENsA8ENE, in L'Africo RontlUIQ, VIII, p. 469 (Terme d'Inverno di Thuburbo Maius). 
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Fig. lO - Thignica, tempio tetrastilo, piano di posa delle colonne del pronao (da: 
SAlADIN). 
Fig. 11 - Thignica, tempio tetrastilo, colonna scrnilavorata del pronao (da: SALADIN). 
striscia, posti a distanza più o meno regolare e con il diametro progressiva-
mente minore. Nella fase successiva la superficie del fusto tra un anello e l'altro 
poteva cosI essere allisciata nel modo più rapido, semplicemente con l'aiuto di 
una squadra. Questa veniva usata per controllare la regolarità dell' abbassamen-
to della superficie da un anello all'altro, senza la necessità di verificare ogni 
volta la circonferenza nel punto in cui si stava lavorando. 
È una modalità di lavorazione non limitata solo alle colonne, in quanto a 
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Fig. 12 - Thignica, tempio tetrastilo (colonna semilavorata del pronao: ril_). 
Sulla tecnica di lavorazione delle colonne de/tempio tetrastilo di Thignica 1119 
struita nel Tabularium) nei quali una striscia verticale con l'andamento delle 
modanature era incisa da un marmorario esperto per facilitare il lavoro degli 
scalpellini che avrebbero sagomato tutto il blocco, appunto secondo il modello 
dato nella striscia 27. 
Una conferma che la pratica degli anelli fosse utilizzata anche nelle cave 
viene dal Proconneso, dove nel distretto di Saraylar sono state trovate due 
colonne semilavorate, alte m. 3,22, con collari sporgenti per gli scapi alle 
estremità e 7 anelli a distanza variabile tra un piede e un piede e mezzo, pro-
fondi mm. 3 e intagliati con uno scalpello a punta piatta 28. Anche nelle cave 
dell 'Eubea, più precisamente nel distretto di Styra, è stato rinvenuta una 
colonna dal diametro inferiore di circa un metro con anelli leggermente 
rientranti incisi intorno al fusto 29, mentre nel distretto di Kilindroi è conservato 
un fusto colossale, con difetti sulla superfice della pietra e con la traccia di 
anelli intagliati lungo la circonferenza per ridurre le dimensioni del fusto. Va 
comunque rilevato che nelle cave citate la pratica più comune per la rifinitura 
delle colonne è limitata all' intaglio di fasce anulari allisciate per isolare i collari 
alle estremità dei fusti. Anche in altre cave, quali quelle di Lesbo (distretto di 
Moira, presso Mitilene), con abbondante produzione di fusti, non appare 
documentata la pratica di incidere anelli lungo il fusto, in quanto evidente-
mente si utilizzavano metodi più rapidi: alla base vi doveva essere un mo-
dello ( disegno) riprodotto in scala con modalità sempre più rapide basate su 
punti guida con la stessa funzione degli anelli, ma riportati con sistemi 
semplificati sul fusto grezzo 30. 
Ma la pratica degli anelli non era limitata solo ad alcune cave imperiali, 
ma era diffusa anche altrove nell'impero romano, come mostrano altri ritrova-
menti sia in città africane - ad esempio a Sbeitla dove un'altra grande colonna 
semilavorata e con anelli rientranti giace ad ovest del teatro, o a Timgad dove 
%7 P. ROCKWEU., Carving instructions on the tmlpk 01 Vespasian, in .RendPontAcc-. 60, 
1986, p. S8 55.; ID., TheArt olStoneworking, Cambridge 1993, p. 264. 
3 Asa.w, Observations on Two Types 01 QUlJrry-ue:ms /rom ProcoMesus: Coburut-shafts 
and Column-bases, in Ancimt Stonn, Acta Archaeo/ogica Lovaniensia, 1992 (ed. M. W ALUJ(S, 
N. HEJtZ), p. 73, tigg. 5,7: alt. m. 3,22, diamo imoscapo cm. 39, diamo sommosc:apo cm. 32, rapporto 
tra altezza e diametro inferiore 8:1 circa. 
29 D. V ANHOVE., À propos d'un fUI de colonne d4ns une carriùe de Krio nuo prb de Styra 
DI E~e, in ~tCl-, 58, 1989, p. 226 ss. 
)II Cfr. WILSON JONES, The Practicalitin of Roman ErIIasis, in RtifinmaDau, Symposium, 
Philadelphia 1993, dove ricostruisce l'uso di corde stese dall'orlo del sommosc:apo al diametro 
inferiore del fusto e dall' orlo deU'imoscapo al diametro superiore per ottenere la rutremazione e 
la curva dell'entasi, questa coincidente con il punto d'incontro delle due corde. 
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nella biblioteca 31 le colonne del portico, alte m. 3,60, presentano ancora visi-
bili tracce di anelli alla distanza regolare di cm. 34/34,5, sia altrove. Diversi 
esempi si trovano a Roma, in particolare nel Colosseo, dove nel portico in 
summa cavea, dovuto ad un grandioso restauro del secondo quarto del III sec. 
d.C. 32, vennero messe in opera colonne dalle cave del Proconneso, molte delle 
quali non rifinite (fav. IV,1), in uno stadio sia di semilavorazione, con la 
superfice trattata a colpi di subbia, sia di semirifinitura con la superfice trattata 
a gradina, in entrambi i casi con ancora visibili anelli rientranti 33. Nell' Antiqua-
rio del Celio (fav. V) è conservata la parte superiore di una colonna (inv. 
11729) in marmo lunense con la superficie del fusto trattata con colpi di sub-
bia piccola in modo da regolarizzame l'andamento curvilineo; sotto lo scapo 
sono visibili due anelli leggermente ribassati con scalpello a punta larga che 
dovevano servire come guida per la rifinitura del fusto, mentre il tondino 
dello scapo è rifinito per tre quarti. 
Questa tecnica, inoltre, non era funzionale soltanto a colonne dal fusto 
liscio, ma anche a colonne scanalate: a Ostia vi è un fusto semilavorato in 
marmo bigio a cristalli medi, in origine alto poco meno di m. 3,50, rinvenuto 
presso l'angolo nord est del Foro delle Corporazioni (fav. VI), che mostra sia 
gli anelli incisi in profondità sul fusto grezzo, sia la fascia anulare sotto il 
sommoscapo solcata lungo la circonferenza da una sottile incisione e da una 
serie di cerchi che si intersecano nei centri (Fig. 13). Vengono così indicate 
l'ampiezza delle scanalature e la bisettrice dei listelli, secondo un sistema più 
semplificato rispetto a quello noto sulle colonne di grandi dimensioni (del Foro 
di Augusto, del Pantheon, dell' Adrianeo, ecc.) costituito da una serie di cerchi 
alternati a cerchietti, rispettivamente corrispondenti all'ampiezza delle scana-
lature e alla larghezza dei listelli 34. 
Anche per abbassare e allisciare le scanalature ci si avvaleva dell' ausilio 
di strisce orizzontali incise sulla superfice picchiettata, come è visibile in una 
colonna scanalata in marmo bigio del Santuario di Demetra a Pergamo con 
diverso grado di lavorazione nelle scanalature. 
La pratica degli anelli non è esattamente assimilabile alle modalità di 
'I Sulla biblioteca di Timgad v. V.M. SlltOClCA, RiJmiscJae Biblio1MUn,1981; E. MAm'It'IE-
CItA, The Origin and Evolution 01 ArchiteclllTal Foma 01 Ronum Library, 1978. 
n P. PENsABEN1!. Elementi architettonici in mIlmlO, in AA.VV., An/ilealrO fUwio, imma-
gini, ttstimonùJnze. spettacoli, Roma 1988, p. 53 ss. 
)) ID., The Mtthod used /or Dressing 1M Column.s of 1M Colosmun Portico. in Ancimt 
Stonu. clt., p. 81ss. 
,.. Ct.wocm. Roman MetJtods 01 Flllling Corinthian Columns, cl .. , pp. 125,126. 
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Fig. 13 - Ostia, dal Foro delle Corporazioni: colonna semilavorata con restituzione delle 
fasi successive di lavorazione. 
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esecuzione delle colonne del mondo greco, quando in effetti s'incontrano 
spesso rocchi semirifiniti con strisce allisciate e rientranti in corrispondenza dei 
piani superiore e inferiore (tempio di Zeus a Stratos, Edificio sud di Aliki a 
Thasos 35): in questi casi, però, esse dovevano soprattutto servire all'esatta 
sovrapposizione dei rocchi per costituire la colonna intera facendo coincidere 
le scanalature ultimate dopo il montaggio. Certo erano anche funzionali allo 
stabilire il livello di approfondimento del marmo da scalpellare dalla superfice 
ancora semirifinita del rocchio: che continuasse ad essere una pratica anche in 
età imperiale lo mostrano i rocchi delle colonne in travertino di Porta Maggiore 
a Roma, della Basilica di Porto (fav. VI,2) e altri esempi di età claudia con il 
caratteristico non finito lasciato a vista 36. 
Gli anelli ribassati erano riportati sui fusti con uno scalpello a punta piatta, 
sulla base di misure trasferite dal modello con il compasso: la superfice grezza 
tra un anello e l'altro era poi scalpellata con il semplice ausilio di una squadra. 
Il fatto che le distanze tra gli anelli non'rispettino sempre la misura di un piede 
non sorprende in quanto esse dovevano allargarsi o restringersi a seconda della 
rastremazione e dell' entasi della colonna e in funzione dunque dell' andamento 
delle misure dei diametri degli anelli lungo il fusto. 
Infine, è certo che la rifinitura delle colonne del tempio di Thignica doveva 
avvenire al momento dell 'impiego, mentre è possibile che il fusto grezzo fosse 
già stato trasportato dalle cave nello stadio di sbozzatura. Infatti solo al 
momento della messa in opera poteva decidersi, qualora fosse necessario per 
varie ragioni, quali colonne o quali parti del fusto lasciare semirifinite: ciò in 
funzione della maggiore o minore visibilità del settore del pronao, in cui 
sarebbe stato collocato il fusto non finito. Resta l'interrogativo del perché 
non si completò la lavorazione di una delle colonne e anche di altre parti 
dell'elevato, in particolare dell'architrave, che, si è detto, risultava con dif-
ferente grado di lavorazione nei vari elementi che lo componevano. 
15 T.E. KALrAX1S, Emite/es. Alczidentelle Unfertiglceit lUId BOS$DISti/ in du gri«laischDI 
Baukunst, Mainz 1986, tlvv. Il,2; 30,1 
li PliNsABENE, Scavi di Ostia, VII, 1973, nn. 66, 67. 
a la I 
Thignica: Tempio tetra tilo. 
Thignica: Vi la del tempio tetra tilo dall'arco pre so il Uquartier d'habitatlOn". 
Tavola II 
Thignica, tempio tetra tilo, portale: Frammento di offitto dell'architrave, con partt 
della ro etta centrale e di uno dei due ce pi contrappo ti da cui i originavano i tralci 
Frammento degli tipiti o dell'architra e . 
a ola III 
Thignica, tempio tetra tilo: colonna emi lavorata del pronao. 
Particolare. 
Tavola IV 
Roma, Colosseo. Colonna semilavorata in marmo proconnesio dal portico in umm, 
cavea. 
Porto. " Ba ilica di Claudio", colonne emila orate in tra erti no. 
a la 
Roma, Antiquario del Celio, colonna semila orata in marmo lunen'ie . 
I 
Ha, giardini del museo: colonna semilavorata, in marmo bigio. 
Carlos Marquez 
Técnicas de tali a en la decoraci6n arquitect6nica 
de Colonia Patricia Corduba 
La téenica, entendida como conjunto de recursos utlizados por los 
artesanos para transformar la materia en elementos utiles al hombre, resulta en 
el momento aetuai bien conocida para el mundo c1ésico en lo que a escultura 
y arquiteetura se refiere, gracias a la pervivencia de los materiales y de las 
diversas fases de elaboraci6n. Es por elio por lo que hoy dia conocemos con 
gran exactitud cuales eran los instrumentos utilizados en lodo el proceso, desde 
los destinados a extraer el materiai de las canteras, hasta aquellos que servfan 
para pulir las piezas. Tampoco es hoy dia un seereto el modo de copia de 
modelos 1• 
Para llegar a extraer los conocimientos antes definidos, la investigaci6n se 
ha basado, en buena parte, en piezas en las que no se concluy6 el proceso 
técnico. La no finalizaci6n del mismo permite observar 105 detalles técnicos 
que babrfan desaparecido si la obra lIega a concluirse. 
El trabajo que aqui presentamos tiene por objeto el presentar algunas 
piezas pertenecientes a la arquitectura de Colon iD POlriciD Corduba que 
forman parte de un amplfsimo corpus de piezas que se viene catalogando en 105 
ultimos aiios. A pesar de la complejidad y diversidad que estos aspectos 
técnicos presentan, bemos centrado nuestro interés en dos aspectos, como es el 
diseiio de modelos, del que presentaremos algunos ejemplos. Se trata de la 
incisi6n en la superficie de las lfneas que definen el dibujo o modelo a Jabrar. 
1. - Placo de Pilastro 2 (favv. I, 1-2; II,1) 
La pieza que analizamos a continuaci6n tiene una serie de caracterfsticas 
que ]a bacen tremendamente util para la comprensi6n del trabajo previo a la 
labra. Se trata de una placa de pilastra con seis canales, en la que se pueden 
l M. PF..voo:a. «Jdl., 104, 1989, 157 ss. 
2 Se conserva en et Museo Arqueol6gic:o ProvinciaJ. Se desconoce su ~. La pieza 
esta rota en dos fragmentos. Su altura mb:ima es dc 30.5 an., su anc:hura dc 28.00 ano y su grosor 
es4.2an. 
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observar los restos diManos de lfneas incisas trabajadas sobre su superficie 
(Fig. 1). Como intentaremos aclarar mas tarde, esta pieza ha tenido dos 
planteamientos distintos de un mismo esquema, el cual varia en ambos casos 
s610 cn algunas de las dimensiones dadas. A fm de clarificar allector ambos 
procesos, describo en primer lugar de forma pormenorizada cualcs fueron los 
distintos pasos que cl arte sano dio en la superficie de la placa con objeto de 
configurar el primer modelo para, a continuaci6n, exponer 10s motivos que le 
impulsaron a realizar las correcciones oportunas, de las que también tenemos 
huellas. Finalmente, analizaremos las diferencias entre ambos modelos. 
Se trata de una placa de marmol bIanco dc 27 cm. de anchura sobre la quc 
se hicieron los siguientes trabajos cuya huella permancce cn mayor o menor 
grado sobre su superficie (Fig. 2): 
1. - En primer lugar se obtiene el eje vertica1, trazando una lfuea que lo 
marque. Para obtener este eje, se busca el centro de la linea de base. Con un 
compas, se traza un circulo que corta csta linea en dos puntos que sirven de centro 
.... l \,_. 




Fig. 1 - Dibujo quc recogc la totalidad dc Uneas incisas dc la picza. Eu rojo, cl csqucma 
del modclo tc6rico 1. Eu azul. cl replantco del trabajo. Las Uneas dc puntos indican 105 
cxtremos dc 105 canales. 
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Fig. 2 - Primer modelo te6rico. 
para colocar el compas otras dos veces con un radio algo mayor quc cl anterior. 
Se trazan dos circulos y el punto de contacto cntte ambos se une al punto centraI 
de la l{nea de base y se alarga, con lo quc hcmos trazado cl cje de la picza. 
2. - Se trazan dos l{neas paralelas a la Hnea de base. La primcra, a un altura 
de 0.9 cm. y la segunda a 5.6 cm. La primcra de ellas (que denominaremos Hnea 
A) servid como Umite inferior de los canales; la segunda (1(nea B) serviri para 
trazar sobre ella los pequenos circulos que determinario la anchura de las 
aristas. 
3. - Una tercera Ifnea (Unea q paralela a las antcriores se coloca a 2.3 ano 
de altura y seri la que marquc los cjes de los circulos quc forma los cxttem05 
inferiores de los canales. 
4. -Sobre la Unea B se ubican los centros de 105 drculO5 cuyo diametro seri 
el ancho de las aristas. Este radio seni de 0.6 ano El primero cn bacerse seri cl 
drculo centraI. 
5. - Con cl mismo centro, se trazan dos secciones de circulo cn contadO 
con la Hnea B de 4.1 cm. de radio. Los puntos de contado de estos clrculO5 con 
la linea B serio los cjes de los circulos mas cercano5 al centralo 
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6. -Estos mismos circulos sirven, a su vez, de eje de los siguientes circulos, 
trazados con el mismo radio que los anteriores, operaci6n que se repite para 
determinar los centros de los circulos finales. 
7. - Una vez trazados todos estos puntos en contacto con la linea B, se 
toman como ejes para trazar circulos de 1.2 cm. de diametro, definiendo de esta 
forma los siete circulos. 
8. - El siguiente paso consiste en trazar Iineas paralelas a la linea centraI 
y que sean, a su vez, tangentes a los circulos antes dibujados. Estas Iineas seran 
paralelas entre ellas y verticales a las Iineas A, B Y C. 
9. - A continuaci6n, se trazan los semicirculos que formaran el extremo 
inferior de los canal es. Para obtener el centro de cada uno de ellos, se procede 
de la misma forma que vimos en el punto 1. Una vez obtenido este centro, 5610 
tendremos que empliar éste hasta hacerlo conectar con la Hnea C. El punto de 
uni6n entre ambos sera el eje de los circulos de 2.8 cm que es, repito, la anchura 
de los canal es. 
lO. - El ultimo paso seria trazar estos circulos cuyo eje averiguamos en el 
punto anteriore 
De esta forma hemos finalizado lo que hemos venido denominando 
modelo te6rico. Sin embargo, el resultado obtenido no debi6 de ser del agrado 
del artesano porque inmediatamente lo desech6 para trazar el mismo modelo 
tornando, sin embargo, otras medidas.l Qué fue lo que motiv6 este cambio? La 
explicaci6n a elio tal vez està en la observaci6n de la desproporcionada anchura 
dada en este modelo a 185 estrias laterales (2.0 cm. de anchura) con respecto a 
las restantes estrias (cuya anchura no supera los 1.4 cm.). Tal vez fuera ésa la 
raz6n que motiv6 al artesano a reiniciar el proceso y seguirlo paso a paso pero 
con un ajuste en las medidas, ajuste cifrado en dar una distancia de 4.3 cm. a 
los ejes de los circulos pequeiios en lugar de los 4.1 cm. del primer modelo. De 
esa forma se corrigen en 0.2 cm. la distancia entre cada estria (Fig. 3). 
Pero ademas, también se alter6 el diametro de los circulos pequeiios. Asi, 
si en el modelo te6rico tenian un diametro de 1.2 cm., el nuevo proyecto 
aumenta en 0.1 cm. tal medida. 
La suma de los miHmetros aiiadidos con estas remodelaciones su pone un 
ligero desplazamiento del eje de los circulos pequeiios hacia el exterior 
(exceptuando el centrai que queda sin variaciones), diseiiando de esa forma el 
modelo definitivo. 
Todavia habria que destacar un dato de interés sobre este fragmento, y es 
que existe una desviaci6n entre la linea de base y algunas Hneas verticales a ella 
de aproximadamente 1 grado. 
Alguna conc1usi6n a extraer del analisis de esta pieza es que el artesano 
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Fig. 3 - Modelo ya rep)anteado. 
no comienza a labrar nada basta que no esta completamente ultimado cl proceso 
de incisi6n, es decir, basta que el proyecto te6rico no se plantea por completo 
sobre la superficie de la placa. También es digno de resefiar la utilizaci6n casi 
Unica que se bace del compas, elemento que se utiljza en casi tod05 105 pasos 
antes reseiiados y que, junto a la regia, componen el unico bagaje de material 
observable eD este fragmento. 
2. - Basa de pilastra 3 (Tav. II,1). 
Hecba eD marmol bianco, la parte trabajada ocupa aproximadamente el 
tercio derecho del bloque. La basa esta formada por el plinto de 5.6 cm. de 
altura, sobre el que descansan las molduras can6nicas de este tipo de piezas: 
, Depositado en el Museo Arqueol6gico Provincial de C6rdoba con el numero de Registro 
28.820. Procede de la calle Duque de Homachuelos 6 y 8. Fue hallada reaprovechada en el mortero 
de una albera romana. 
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toro inferior de 3.8 cm., escocia de 2.5 cm. y toro superior de 3.2 cm. Ambas 
molduras se separan por unos filetes de 0.4 y 0.5 cm. 
Para facilitar la comprensi6n dellector hemos dibujado en una sola hoja 







Fig. 4 • Basa de pilastra con lfneas incisas. 
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a la zona superior, frontal y lado inferior de la pieza). La parte posterior es lisa 
y no cuenta con ninglin dato relevante para cl presente trabajo. 
El interés de esta basa radica en la presencia en cuatro de sus caras de 
varias Uneas incisas cuyo analisis nos ha llevado a conlusiones parciales 
habida cuenta que no hemos intuido el significado ni objetivo de algunas de 
ellas. 
Comenzaremos realizando una descripci6n de las lineas. En este sentido 
destaca la cara superior donde se han labrado dos lfneas diagonaJes, cinco 
horizontales respecto al plano frontal y cuatro verticales al mismo. 
La cara frontal nos presenta la secci6n de la pieza y en cl plinto, tres 
pequeiias lineas verticales que no ocupan la altura total del mismo. 
La cara inferior cuenta con una sola Unea vertical respecto al plano frontaJ. 
La cara lateral tiene dos lfneas que marcao cl eje de Jos dos toros. 
Varias son las cuestiones y relaciones que estas Hneas guardan entre si y 
respecto al diseiio de la propia pieza. A continuaci6n procedemos a la' 
descripci6n de las diversas Uneas concediéndoles un numero para mayor 
claridad de la exposici6n. 
- La Unea 1 cuenta con una proJongaci6n que aparece en Jas caras superior, 
frontal e inferi or. Esta Unea es paralela a las nn. 2, 5, lO Y Il. La distancia entre 
ésta y la Unea 5 es la misma que la existente entre la linea numero 2 y la numero 
Il, es decir, 1.7 cm. 
- La linea numero 2 8610 se marca en la cara superior y frontaJ, indicando 
cl limite del espacio trabajado. 
- La Imea numero 3 es una diagonal cuya prolongaci6n coincide con cl 
angulo donde confluyen las dos caras del toro superior. Corta en su trayectoria 
a las Uneas numero 1, 5 Y 7. El punto de contacto con la Unea numero 7 y su 
uni6n con la linea numero 12 coincidirfa en el dibujo de la secci6n de la basa 
con el extremo de la moldura c6ncava. 
- La lmea numero 4 es una diagonal que corta todas las Uneas excepto la 
nUmero 1 y la 5. 
- La linea numero 5 se crea en la intersecci6n de la diagonal 3 y la lfnea 
nUmero 8. 
- La linea numero 6 es paralela a las numero 7, 8 Y 9. O~rvese que la 
distancia entre esta lfnea y la numero 7 es la misma que existe entre las Uneas 
numero 8 y 9, o sea, 0.7 cm. 
- La linea numero 7 es paralela a las Uneas 6,8 Y 9. 
- La lfnea nUmero 8 es paraleJa a Jas Ifneas 6, 7 Y 9. 
- La Unea numero 9 es paralela a las Uneas 6, 7 Y 8. 
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- La numero lO es una pequeiia linea paralela a la numero 1,2,5 Y Il. 
Padria tratarse de un error del artesano. 
- La linea numero Il es paralela a la 1, 2, 5, Y lO; es a su vez oblicua a la 
diagonal4 en el punto de contacto con la linea numero 8 y la distancia con la 
linea 2 es la misma que la existente entre las lineas 1 y 5. 
- La linea numero 12 esta situada en la cara frontal de la pieza y coincide 
con la linea donde se cruzan la diagonal 3 y la linea 7. 
Una vez descritas estas incisiones hemos de confesar que nuestra primera 
idea fue la de estar ante el mode lo de las distintas molduras que forman la basa 
atica y que se trasladarian de la cara superior a la lateral o frontal 4• De esa forma 
intentamos por todos los medios hacer coincidir las lineas incisas con las 
mencionadas molduras mediante la superposici6n de dibujos. Pero este intento 
se vio abocado al fracaso ante la imposibilidad de detectar tales coincidencias 
que, de existir, no dudamos sean debidas a la mera casualidad. 
Desechada est a idea, dos posibilidades quedaban por analizar: 
1. Que se tratase del diseiio de un elemento que habria de labrarse en la 
misma cara donde aparece dibujado. 
2. Que el mencionado dibujo no tenga relaci6n alguna con la secci6n de 
la basa. 
A favor de la primera propuesta esta el hecho de contar con dos lineas 
incisas en la cara lateral, Ilneas que forman el eje de las dos molduras convexas. 
En contra de ella podria argumentarse que hay otras Uneas (ubicadas en el 
plinto, en la cara frontal) que no responden a este esquema. Sin embargo, estas 
lineas marcan trazos generales como ya se observ6 en p8rrafos anteriores. 
Si efectivamente es correcta la segunda hip6tesis, podriamos aproximar-
nos a una posible explicaci6n. Ya comentamos en la descripci6n de lineas que 
exist{a una relaci6n entre las Uneas numero l y 5 respecto a las numero 2 y Il, 
relaci6n motivada por una misma distancia (1.15 cm.). De la misma forma, esta 
equivalencia se da entre las Uneas 6 y 7 respecto a las 8 y 9, siendo la distancia 
entre ellas de 0.7 cm. La situaci6n de las Hneas diagonales (numero 3 y nUmero 
4) 8610 confirman esta relaci6n. 
4 A. JlMèIEZ. en Artista y ArtUGllO.! eri la AntigiJedtuI Cl4sica, «Cuademos Emeritenses., 
8, 1994, 29 S1. Vid a~ndice 2, 64 ss. Y ficha CD p. S2. 
Tavola I 
o Placa de pilastrao 
20 Detalle de la esquina inferior izquierdao 
Tavola II 
1. Detalle de la esquina inferior derecha. 
2. Basa Mica de pilastra. 
Tavola III 
. Placa. Decoraci6n vegetaI. 
2. Placa. Lineas incisas. 
Tavola IV 
1. Placa semielaborada. 
2. Detalle con circulo inciso. 
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3. - Placa decorativa S (fav. III). 
Se trata de una pieza labrada en una de sus caras con un motivo vegetaI 
(fav. 111,1). En ellado izquierdo de la misma se observan 10s restos de un 13110 
(que seguramente marcaria el eje de la pieza) con un clliz cerrado y dos hojas. 
Enmarcado con una forma sinuosa, se alza un roleo que nace de una voluta cuyo 
canal actua de marco de la pieza. 
El interés de esta pieza viene dado porque en su cara posterior se 
encuentran unos trazos incisos que diseiian a la perfecci6n el motivo de voluta 
labrado en su totalidad en la cara anterior (fav. 111,2). Tal motivo se encuentra 
por debajo de la denominada linea de corte, pequeiia franja no pulida que 
aparece en numerosos fragmentos de marmo) 6. El analisis detallado de estas 
incisiones nos ha permitido conocer las fases de su reaJizaci6n. 
- En primer lugar se traza una linea vertical. 
- Se dibujan, a continuaci6n, dos Iineas paralelas a )a antcrior, distantes de 
la misma 0.3 y 2.4 cm. Esta ultima sirve de limite a la voluta. 
- Tornando como eje un punto en el centro de la misma, se traza un circulo 
de 0.16 cm de diametro, que correspondcrfa al ojo de la voluta. 
- Los puntos en los que este circulo corta a la linea son tomados como ejes 
para trazar dos segmentos de cfrculo de 3.2 cm. de radio. 
- Uniendo los puntos de contacto entre estos segrnentos, obtendremos una 
linea que es perpendicular a la primera. Con est e simple proceso se han trazado 
las lineas maestras que diseiian el modelo. El siguiente paso seria cl trazado de 
los segmentos de cfrculo que forman la voluta, cada uno de los cuales tiene 
distintos ejes, debidamente marcados en la Tav. 111,2. 
La primera conclusi6n a la que se puede lIegar ante la observaci6n del 
dibujo es que este diseiio sigue grosso modo, los pasos seguidos para la 
S Fragmento de placa cuyas dimensiones son: altura: 13.5 cm.; anchura: 9 cm.; profundidad: 
3.3 cm. Esa elaborada en m'rmol bianco de grano muy fino. Se COD.\CfVa en el Museo 
Arqueologico Provincial de COrdoba con el numero de registro 9563. Procede de la Calle: Cruz 
Conde n6mero 16. Fue publicada en el momento de su aparicion por D. Samuel de 105 SanlO5 
Gener, quien la catalogò como probable cartibulum del complU\'ium, recuerdo del antiguo bogar. 
Vid. S. DE LOS SANT'OS GENER. Memoria de las acavacWna del Plon NacioruJ~ realizadas eli 
Cordoba (1948 ·1950), -Informes y Memorias de la Comisaria Generai dc ElClvaciones 
ArqucolOgicas., 31, 1955,84, fig. 32. 
• Asi denomina J . ..o. Bessac a las estredw franjas de algurw piezas, situadu en 105 
extremos de 115 mismas y que no estan alisada.\, resolrado del aborro de trabajo en cl momento dc 
semr cl fragmento del bloque originai ya que la siem no cnrU en la lotaJidad Ia.\ p;ez.a.\. Vid. J.c. 
BP.ssAc en N. HF.JtZ. M. WAEl.JCF1(S (ed,-> Cla.u;cal Marble: G('ocnmai.ttr)', Teclmology, Trtuk, 
1988. p. 46 fig. 7. 
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realizaci6n de una voluta 7, si bien dista mucho de someterse en sentido estricto 
al referido sistema 8. 
De nuevo los materiales utilizados para la realizaci6n de este diseiio son 
el comp~ y la regIa. 
Podemos observar que, si superponemos un calco del modelo inciso en la 
cara posterior de la pieza, encaja perfectamente sobre la voluta labrada en la 
cara anterior. Ello haria creer en un primer momento que en el proyecto originaI 
la pieza iba labrada en las dos caras. Sin embargo, la no existencia de restos de 
Hneas incisas para el resto de elementos vegetales presentes en la cara labrada 
nos inclina a pensar que en la cara posteri or se inici6 el trabajo de incisi6n pero 
no se termin6. Consecuencia de esta observaci6n es que el artesano encargado 
de realizar esta pieza empez6 diseiiando las Hneas exteriores que enmarcarian 
el resto del dibujo, dejando para un segundo momento la incisi6n del resto de 
elementos vegetales. 
4. - Placa de marmol 9 (Tav. IV). 
Como puede apreciarse la placa tiene dos niveles de trabajo. El situado a 
la izquierda tiene una anchura de 16 cm. y una profundidad de 5.9 cm., con una 
superficie pulida; el colocado a la derecha tiene exactamente el doble de 
anchura, es decir, 38 cm. y una profundidad de 4.5 cm. Su superficie esta 
trabajada con una gradina. 
El motivo decorativo trabajado en la pieza es el mismo y se encuentra 
completo en la franja inferior; se trata de tres volutas, estando enfrentadas dos 
de ellas. 
Sin lugar a dudas resulta excepcional esta pieza porque nos permite 
observar las distintas fases en la talla de la placa, pasandose de un primer 
momento donde solamente se encuentra el motivo omamental levemente 
cincelado en la superficie del tablero (véase el cfrculo en el ojo de la voluta 
1 Vbsc cl pan:c:ido sistema scguido para trazar cl contorno de la voluta CD MOUN BImcAN, 
CltW;cal Marbl~ ... 127 ss. 
• H. DOsINo, cn «.JDAI-, U)2. 1987, 30S ss. 
• Museo Arqucol6gico Provincial. Numero de Registro 7159. Procede del Camino Viejo de 
Almod6var. extramuros de la ciudad, zona donde se ubica una de las oea6plis romanas de CoiOlliD 
PatrieUl. EsU frlcturada CD ba de 50S Iados. Sus dimemioncs mbimas son: altura: 48 an; ancbo: 
31 cm.; p.: cntrc 5.9 y 4.5 cm. Parcialmcntc publicada por cl finnante de este trabajo CD Capik1e3 
romonO$ d~ CordubG CoIOrt;a Patricia. C6rdoba 1993,218 ss.,I'm.IV, 2-4. 
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izquierda), hasta un momento muy avanzado en la talla de estos motivos, con 
el vaciado de la voluta de la derecha. 
Cronologla. 
Dificil resulta un acercamiento cronol6gico al material aqui presentado 
habida cuenta de la ausencia de contexto arqueol6gico en el que se encontraron 
las piezas. Sin embargo es de obligado cumplimiento por nuestra parte exponer 
algunos criterios que pueden ayudar a centrar la pieza en una época concreta. 
En lo que a la pieza n l se refiere (placa de pilastra), podemos cotejar su 
disefio con los esquemas presentados por A. Claridge IO y obscrvar que la 
ubicaci6n de los pequefios circulos que marcan la anchura de los filetes, 
alejados de los cfrculos mayores y sin ningun contacto directo con ellos, es la 
misma que en el caso de las columnas del Foro de Trajano 11 y rnuy parecido al 
correspondiente al tempio de Vespasiano 12. Serian, pues, las décadas finales 
del siglo I y las iniciales del siglo Il d. de Cristo la fecha aproximada para la 
realizaci6n de la pieza, siempre y cuando se tornen en consideraci6n los 
paralelos antes expresados. 
La cronologia de la basa de pilastra viene dada por la prescncia del plinto 
y por el mismo material en que esta hecha. El plinto esta auscnte en las basas 
aticas cordobesas hasta el periodo julio-claudio, siendo por prirnera vez 
atestiguadas en las columnas del tempio de la calle de Claudio Marcclo J), 
fechado en las postrimerias del principado de Gaudio. 
La introducci6n del marmol como elemento de construcci6n se fecha en 
la arquitectura cordobesa en época de Tiberio l'. Desde esle momento, Jas 
secciones de las basas variaran poco respecto al mode lo que presenta nuestra 
IO A. CLumoE, co Ciad e architettura Mila Roma /mpuiole, -AnaIRom-, Su pp. X. 1983, 
11955. 
n Ibidem, 126, fig. 18. 
12 Ibidem, 126, fig. 19. ST. DI! ANorus. Templum Di\l VapasùJni. Roma 1982. 84. 
I) J.L Jnd.NEz SALVADOIl. El tempio ronuzM de la calle Claudio Marcclo CII Cordoba: 
aspecun CTOI'IO/ogkos, urbanUtico$ y funciOM/a. en: Actas del Congre.w Coionill Patricill 
Cordulx:J: IUIQ ref1ai6n arqueologica, CcSrdoba. 1993 (en prensa). 
14 Hasta realizar estudios co profundidad de edificios quc tenpo al marmol como material 
de fabricaci6n, resultaria arriC5gado concretar mh la aonologia propuesta. Los m;ult.1~ 
parciales de una cxcavaci6n realizada eD cl palio del MU5CO ArqucoJ6gico de COrdoba CD cl mes 
de mayo de 1994 indican la utilizaci6n conjunta de piedra laeal y marmol CD 101 primerm edifici05 
adscritos a la primcn época imperial. 
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pieza. En época tardia, las caractensticas morfol6gicas correspondientes a las 
basas del complejo palatino de Cercadilla, fechado en las ultimas décadas del 
siglo 111 d. de C. 15, han cambiado sustancialmente hasta la casi desaparici6n 
de las molduras que une n los toros con la escocia. 
Todo elio conduce a dar una amplisima cronologia a nuestra basa, 
cronologia que abarca desde el s. I al III d. de C. No creemos equivocarnos 
cuando pensamos que todavla podemos hacer un acercamiento mayor a la fecba 
de elaboraci6n de esta pieza, cotejando el perfil de sus molduras con basas 
conocidas y fechadas en C6rdoba (vid. hlmina), cuando observamos una 
correlaci6n con ejemplares del periodo juIio-claudio anteriores al periodo 
flavio. 
La tercera pieza aqul analizada que corresponde a la placa decorativa, si 
cuenta con caracterlsticas que la incluyen en un momento concreto de la 
evoluci6n de la decoraci6n arquitect6nica romana. La fineza de ejecuci6n 
observable en el fragmento analizado, el notable relieve que destaca sobremanera 
de la superficie completamente alisada, la tematica vegetaI con los tallos que 
se ondulan (tallos labrados en secci6n triangular), etc., todo elIo es parangonable 
a relieves del Ara Pacis Augustae 16. Sin embargo, por razones expuestas con 
anterioridad, no podemos concretar mas alla del periodo julio - claudio para la 
realizaci6n de los fragmentos en estudio. 
Las conclusiones cronol6gicas dan practicamente el mismo momento de 
fabricaci6n para, al menos tres de las cuatro piezas aqui reseiiadas. Con toda 
probabilidad, se fabricarian en la segunda mitad del siglo I. d. de C. Si tenemos 
en cuenta que de todo el material inventariado basta el momento (que se eleva 
a un numero de 1.500 piezas) s610 en estas cuatro se ban encontrado estos trazos 
incisos, podremos concluir que éste serla un periodo de auge en la construcci6n 
y omamentaci6n de la Colonia Patricia. 
" R. HIDAlOO. A. v~ «Chiron .. , 24,1994,22155. 
Il E. LA ROCCA. Arca Pacù Allgauta~. Roma 1983. Cfr. lu semipalmetas quc flanquean 105 
cisnes cn pp. 22 Y 23 Y se observa" quc la difcn:ntc plasmaci6n en el caso dc 105 fragmentos 
cordobesa respondc sin embargo a un unico esquema compositivo que es compartido por cl 
capolal'Oro de época augustea. 
Graziella Conti 
Tecniche e rapporti dei mosaici liguri 
con l'Africa e il Mediterraneo 
L'intento del presente contributo è di considerare globalmente i mosaici 
trovati in Liguria nell' ottica tesa a individuare la portata e la qualità dei rapporti 
intercorrenti tra l'Africa, l'area mediterranea e la Liguria, pur nella modestia 
quantitativa dei reperti musivi liguri costituiti, nella maggior parte, dai mosaici 
lunensi e già editi 1. 
Il panorama dei mosaici in Liguria è, dato l'esame dei singoli esemplari, 
piuttosto limitato2• In tale modestia tuttavia, è possibile individuare caratteri e 
aspetti utili ad un quadro generale dell'arte musiva in Liguria che tenga conto 
di tipologie e tecniche in sede diacronica. Questo il motivo che ci fa prendere 
in considerazione categorie che non sono sempre e solo l' opus tesse/liltum: 
intendo parlare di 's;gnina' e ·sectilia'. 
Come prima ed elementare riflessione emerge un dato numerico inconfu-
tabile: la quantità di pavimenti musivi si concentra vistosamente a est, nel-
l'estremo lembo orientale (Luni e Varignano); a ovest è sempre all'estremità 
della regione la presenza di alcuni mosaici che permettono di intravvedere, 
attraverso sia pur pochi esemplari, una maggiore ricchezza; Ventimiglia anche 
in questo caso era città di grosso sviluppo, le cui vicende di stratificazione e 
sconvolgimenti urbani non ci hanno restituito quanto forse esisteva in maggio-
re abbondanza. È singolare che tra i due estremi le testimonianze musive siano 
riservate ad alcuni centri costieri del Ponente e siano, comunque, sporadici: 
Albenga e Loano sono ritrovamenti importanti, ma limitati; altri, forse, non ci 
sono pervenuti in condizioni utilizzabili). 
I Non si inseriscono in questo catalogo alcuni mosaici conservati al Museo di La Speri., 
provenienti dall'area lunensc, ma privi e avulsi da un contesto di savo preciso. Inoltre, ad 
eccezione dell'emblema ovale di finissima fattura con nereide, gli altri sono stati riquadrati e 
incorniciati a mo' di quadro. La loro tecnica ~ grossolana e rozza. cfr. C. Ouroua BolZO, in Lo 
piltuTa a GDIOWJ e in Liguria, p. 24. I mosaici citati lODO tutti editi. Quelli in cono di 5tudio da 
parte dello staff degli Scavi di Luoi e della Soprintendenza alle antichiù, non lODO stati presi 
in considerazione. 
2 Si considera qui la Uguria nel!ICnso geografICO di oggi, definita dagli attuali confini. 
J I mosaici che decoravano gli ambienti di Albissola sono andati perduti nello savo e li 
riducevano a esempi poco cospicui. 
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Tra i centri liguri in cui sono emersi i monumenti musivi in oggetto sono 
presenti tutte le tecniche in uso nel mondo romano. Troviamo i 'signina' a 
Genova, a Luni, nella "Casa degli affreschi" e nella "Domus dei Mosaici", 
nonché nella Villa del Varignano; databili tutti dalla fine del III sec. a. C. alla 
fine del I sec. a. C. Non si sono trovati, invece, nella Liguria di Ponente, 
particolare che documenta come la Liguria di Levante sia stata zona, forse, di 
più antichi insediamenti romani. 
L' opus signinum è notevolmente documentato a Luni e nella villa del 
Varignano; nelle varianti decorative in cui si organizza: cocciopesto rosso con 
reticolato di losanghe formate di lastrine bianche (Tav. I, fig. l), inquadrato 
da due file di tessere bianche o da larghi bordi a meandro con svastiche o la 
stesura a tappeto con tessere bianche poste in diagonale a intervalli regolari o 
a filari di crocette di quattro tessere bianche intorno ad una nera (Tav. I, fig. 2). 
Tipologie che trovano nell'arco del Mediterraneo e in particolare a Pompei e 
nell'area laziale, confronti puntualissimi. 
Soffermandoci a Genova è rilevante a dimostrare l'antichità dell' insedia-
mento romano la scoperta del signinum di Piazza Matteotti e Piazza Scuole Pie; 
essi ribadiscono le romane origini di Genova, ma dimostrano anche che la città 
non era un centro culturale e urbanistico di particolare livello. La quantità, al 
contrario, la qualità e le tipologie dell'area lunense rafforzano quanto già detto 
in altro scritto a proposito di altra categoria archeologica4• 
La zona si configura come la più ricca della Liguria in una fisionomia 
peraltro scarsamente Iigure, debitrice in grande misura e direttamente al ver-
sante romano e, spesso, vettorialmente orientata a nord-est, verso la Lombardia 
e l'Emilia. 
In terra di Liguria compaiono tutte le tecniche musive romane: a fronte 
dei signina di Genova, di Luni e del Varignano, che rappresentano una delle 
più antiche tecniche pavimentali del mondo romano, possiamo contare iI 
mosaico raffinatissimo come l'emblema di La Spezia; gli scutulata del Vari-
gnano (fav. Il, fig. 1), i tessellati sempre del Varignano e di Luni, e quelli 
complessi e figurati comprensivi dei secti/io lunensi. 
Tecniche e tipologie queste che possono trovare un rinvio a influenze di 
esemplari scoperti a Cartagine nelle abitazioni puniche della collina della 
Byrsa e a Kerkouane, alrestremità di Capo Bon. Distrutta durante la prima 
guerra punica da Attilio Regolo e datata dalle monete ritrovate, risalenti al III 
sec. 8. C., costituisce un ottimo terreno d'analisi data la mancanza di stratifica-
• o. CONt1, L • GIItqono: il periodo romano, in La sculhua Q GenovtI e in Ligurùl, Genova 
1987, p. 5 c 55. 
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zioni successive; a Kerkouane le piccole scaglie sparse, di colori chiari non si 
organizzano in disegni o ranghi definiti, come succede per Pompei e Roma5• 
È probabile che l'influsso a Luni non sia diretto e che i pavimenta pu-
nica in cocciopesto e scaglie di vari materiali abbiano agito su Pompei e sulla 
zona laziale, attraverso le quali siano state veicolate determinate categorie e 
tecniche pavimentali verso Luni e Varignano. Se la trasmissione di queste 
tecniche (esse si riscontrano in tutto il Mediterraneo, in Grecia, in Sicilia, in 
Sardegna) percorre in specifico direzioni vettoriali verso nord, e fa parte di 
complessi scavati e datati, presenta una dinamica intertestuale che coin-
volge anche un altro tipo di signinum, il c. d. scutulatum che si trova a Roma 
quanto a Cartagine e nella villa del Varignan0 6 (fav. II, fig. 1). 
Nel ricercare i confronti atti a confermare o confrontare i diversi esemplari 
ligurl, si è constatato che Roma e Pompei sono i termini di confronto privilegiati 
per quanto riguarda soprattutto esempi di scutulata e di signina; ma si è anche 
osservato che gli esempi di scutulata a Pompei, soprattutto nelle regioni I, II, 
III e VI sono molto rari, indice forse di un gusto più accurato che nei signina 
trovava estro compositivo di maggiore fantasia e impegno. Il meandro, ad 
esempio, inizia la sua fortuna nel signinum e si protrae fino ai più tardi mosaici 
romani 1. Il motivo a losanghe che si trova tanto nella Casa degli Mfreschi a 
Luni quanto in quella dei Mosaici, è motivo corrente e ripetuto a Pompei e 
Roma, cosl come si trova nella zona limitrofa a Roma: Palestrina, Anzio, Ostia 
ecc. Sempre nell 'ambito dei signina è utile ricordare quello a crocette, diffuso 
in tutta l'area romana e pompeiana; sempre vicino a esempi pompeiani sono il 
tessellatum della Casa degli affreschi a Luni, col grande disco marmoreo al 
centro. Tipico dei secti/io pompeiani è il pavimento lunense a 'stuoia listata' 
(cat. n. 7)', cosl come il tessellatum a canestro del Varignano (fav. Il, fig. 2) 
trova notevoli riscontri aRoma 9• 
Passando al tessellatum sono attestati alcuni pavimenti musivi in tale 
tecnica ad Albenga, Loano, Luni e Varignano. Ci viene incontro, primo in 
ordine di tempo, il mosaico geometrico in bianco e nero conservato nel Museo 
, M.H. FANfAA,KerlcouaM, Tunis 1987 
• AA VV., GuidJl di Luni, Genova. 1985 
1 AA VV., Le dicor g~triqru de Id moS4Ique f'OIfIIJiM, Paris 1985, pp. 7S-79, taV\'. 
33-38 
• Altro confronto si ottiene con la Narbonese in un pavimento a 'moia listata' coevo 
a quello di Luni, a St. Paul-Ies-trois-Cbiteaux in P. I...A v AO?CE., R~cudI de Id GtJu/~: N arboMlli-
se, III, Paris 1979, fav. xxx. p.l03, f. S e F. G\1IOOBALDI, in XL Cono di Antichilll Ral-'CMIlli, 
Ravenna, 1993. 
, M. L MoUJCX)NJ! MATINI, Scutu/tJ1tJ pavimDIltJ, Roma 1980, fig. lO.. 
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civico di Albenga (fav. III, fig. 1). Quadrati bianchi in diagonale inscritti in un 
quadrato nero. Motivo diffuso e semplice che interpreta nel tessellatum il 
motivo uguale ma policromo, nella tecnica del sectile della Casa degli Affre-
schi a Luni. Particolare degno di attenzione poiché si inserisce in una proble-
matica molto attuale lO. Il disegno peraltro, può leggersi anche come un 
reticolato in cui le fasce bianche rettangolari costituiscono una croce bianca. 
Proprio questa seconda lettura deve avere avuto la prevalenza nel recupero del 
motivo in una parte del pavimento della Basilica di Luni ascritto ad epoca 
carolingia: recupero che apre il discorso sui recuperi di motivi antichi in età 
medievale. 
Le tecniche compositive sono varie: dalle pelte e quadrati a linee di 
contorno, all'uso di tessere finissime (cat. n. 31), a quelle un poco grossolane, 
ma sapientemente usate della Casa dei Mosaici, a quelle medie di Albenga, 
Loano e Ventimiglia. E se quelli geometrici sono apprezzabili nella loro rego-
larità e nella loro antichità, è notevole osservare come quelli figurati rappresen-
tino un complesso di sceneggiature piuttosto diffuse nel mondo romano. 
Tra ili e il Il sec. d.C. si può ascrivere un "tessellatum" che incornicia un 
pavimento bianco, molto frantumato; un bordo a meandro con svastiche e 
travetto al centro in realizzazione prospettica ove la raffinata tecnica dell'ac-
costamento di tre colori, giallo, grigio-verde, rosso, tutti in due tonalità e il 
bianco, dà un forte spessore plastico (fav. IV, fig. 1) e trova puntuali rimandi 
a Roma e in due pavimenti conservati a Malta, nel Museo di Rabat, a definire 
la diffusione mediterranea di simili motivi. Da notare la tecnica piuttosto 
accurata nella stesura con tessere piccole, inferiori al cm. e realizzata secondo 
le regole. La parte centrale del pavimento, in tessere molto più grandi si cuce 
al fregio perimetrale con due filari di tessere in posizione normale lungo il 
bordo e quindi l'attacco al pavimento avviene con tessere tagliate lungo la 
diagonale e dalle quali si sviluppa la stesura musiva con andamento irregolare 
e senza un ordine ben preciso. 
Ritornando nella Liguria di Ponente possiamo inserire in un panorama di 
circolazione mediterranea anche il c. d. Mosaico di Arione (Tav. V, fig. 1) più 
volte scoperto e risepolto, oggi in grande degrado e seminascosto dall' ospedale 
che insiste sull'edificio antico. L'iconografia fa pensare all'appartenenza ad 
un edificio termale (poco discoste del resto le terme). Il mosaico è di buon 
IO M. BLANOlARD-LactE. R«u~il glnlra/~ du mosiliquu de lo Gaule, Lyonnaise 4, Pam 
1990, tav. LVII, seti. centrale. Per i s«tilia di questo tipo vedi l'ultimo contributo di M. GIWlDI, 
MolM in comune n~; ntOSIlici e nei 's«tiIÌD' più antichi: il problenuJ della prioriul, in XL Corso 
di Antichilll Nll't'Mali, ciI. Ravenna 1993, p. 133-161, fig. 8. 
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livello ove tuttavia non si possono indicare influssi particolari data la co-
spicua diffusione, dal II sec. in poi, di iconografie rappresentanti il 'Ihiasos 
marino' o comunque scene marine. 
Sempre ai due opposti appartengono i mosaici delle stagioni ambedue 
perduti e conservati in disegni e stampe Il. 
Conservato nel salone di ingresso del Municipio di Loano, si impone 
alJ'attenzione il mosaico di Loano appunto (cat. n. 29) (fav. V, fig. 2). I 
confronti che la Restagno stabilisce con esempi settentrionali, non risultano 
puntuali 12; maggiori affinità con un mosaico di Siracusa e con esemplari 
africani di Volubilis, di La Chebba in Tunisia e, pur non identico, senza la 
treccia delimitante il disegno, si riscontra in mosaici da Utica e da Cartagine 
conservati al Museo del Bardo 13. Tutti questi esempi del III sec. d. C. non 
datano con precisione il mosaico ma, data la tipologia complessa ma organi-
ca, ci portano a ipotizzare una diffusione dall' Africa che nel III sec. veicola 
una trasmissione di modelli cospicui nell'ambito musivo; una seconda osser-
vazione è che la redazione ligure in bianco e nero di modelli ad alta policromia, 
fa pensare ad una scarsa disponibilità di materiali lapidei colorati e ad un 
cantiere abile, ma di limitate risorse. 
Le figurazioni di Ercole, stagioni, Dioniso nella Casa dei Mosaici a 
Luni, si inseriscono agevolmente in quella produzione dal III al IV sec. in cui 
la tecnica disinvolta si unisce alla rare fazione della composizione figurale 
dove le figure in posizione paratattica perdono molto della loro corposità 
nella dossolvenza delle articolazioni anatomiche. La tessitura delle tessere è 
piuttosto irregolare dimostrando la tendenza ad un risultato maggiormente 
impressionista, ove i tratti e le forme risaltano dalla giustapposizione delle 
tessere colorate in una visione a distanza (fav. VI, fig. 1). Tra terzo e quarto sec. 
i contatti con l'Africa sono fiorenti attraverso un porto ancora in grande 
efficienza. Se poniamo attenzione al pavimento del corridoio visibile a oriente 
della strada, nella "Domus dei mosaici" incontriamo la rappresentazione del 
1\ Per i mosaici delle stagioni vedi: J. BALTY, MoSllÌl[W de Gé d tks UlUons et Apamf~ in 
"Syria", L, 1973, p. 324, fig. 4 
12 G. STERN, Belgique. i, l, Paris 1957, da un disegno di Aeury, preKnt~ un molivosimile 
~ quello di Loano e cfr. anche con uno di Bazoches. p. 75, tav. XXII, e XXI a e b. Si può 
confrontare anche in genere Invenlaire des mosaiqUa de la Gafl/e d de l'AfrUple, l, a cura di 
G. UFAYE-A. BLANOIET, Paris 1909. Molto importante il confronto con un mouico di Timgad 
per cui vedi: S. GERMAIN, Lcs mosaiqucs dc Timgad. tlllde descriptil'C el analfliquc, Paris VII, 
1969, lav. XXXVII, fig. 104. 
U Vedi Musco del Bardo a Tunisi, in M. Y ACOUB. Le MUJIe du Bardo, Tunis 1993 (mosaico 
di Isaona da El Jem), fig. 118 e p. 283, fig. 192 per il mosaico di La Cbebba. 
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Circo Massimo di Roma, risalente ali 'ultima fase della casa. I colori biancastro, 
marrone bruno e rossiccio delle tessere sono sufficienti alla sceneggiatura 
architettonica. Le tessere, grossolane, non ben lisciate e di dimensioni varie 
unitamente alla posizione del mosaico, inducono gli autori dello scavo a porlo 
al V sec. La rappresentazione del Circo è frequente nelle province dell'Africa 
settentrionale dove fa la sua comparsa intorno al 200 d. C. e dove trova una 
notevole continuità fino all'epoca bizantina. 
Conosciamo i mosaici africani di Gafsa, Cartagine 14 e Leptis Magna, ma 
si trovano anche in tutta l'area mediterranea, basti citare Piazza Armerina e 
Barcellona. 
Isolato, invece, risulta il mosaico 'Libanore Rossi' che, ottenuto con lo 
schema a compasso, propone una pagina a tutta prima molto semplice, ma che 
si chiarisce via via come qualcosa di più complesso; gli elementi che lo 
compongono, figurette e immagini esili, sembrano acquistare un aspetto 
connotativo di maggiore significato, ove la testina citata nella scheda ricopre 
grande interesse (cat. n. 30) (Tav. VI, fig. 2; Tav. VII, fig. 1); per questi motivi 
il mosaico raggiunge la fisionomia e lo spessore di un testo; textus la cui analisi 
è rimandata ad altra sede. Si tenga qui conto che il mosaico, oggi conservato in 
casa privata, si trova vicino al teatro, e pur in uno schema molto noto e di sicura 
impostazione, trova campo una decorazione gracile, quasi incerta 15. 
Le cronologie individuate sono varie, dal II sec. a. C. a11'VIII-X sec. Di 
conseguenza la presenza di maestranze non è omogeneamente distribuita; se si 
è sicuri di maestranze lunensi, che pur di scuola romana e africana, lavorano a 
Luni e dintorni con intensità di occupazione e abilità di composizione, fino a 
costituire una scuola di cui non si conosce ancora la consistenza, per il resto 
della Regione dobbiamo pensare, al momento, a un numero ridottissimo di 
maestranze che si spostavano e utilizzavano aiuti locali cui affidavano l' esecu-
zione sulla scorta di cartoni e sagome con risultati del tutto apprezzabili. 
A Ovest la quantità è troppo esigua per poter anche solo supporre una 
scuola. È da ritenere invece certa la presenza di maestranze più o meno abili 
che si spostavano ove era necessario, divulgando modelli e tipologie varie. 
In questa situazione è considerevolmente emerso l'influsso africano per 
quanto attiene la Liguria, non si può apprezzare quanto e se mediato da Roma. 
La presenza nella Gallia Narbonese di motivi analoghi a quelli liguri dimostra 
più cose. Se i rapporti e quindi i confronti con la Narbonese sono, come so-
•• ID., ibUL da GaIsa: fig. 86 c da CaI1agine fig. 88. 
U LAvAONl. MOStIlqua « U8IIrie. et NtUbotuuIise: similihulu, ptJmfIh, iIf/bImce ia 
«Ouadcmi del ceotto di Studi Luocasi-. 10-11·12 «Atti dci Convegoo.. Laici 1985.s7. p. 381. 
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stiene il Lavagne, precari è pur vero che le tipologie sia geometriche che 
figurate hanno molti punti di incontro, vedi ad esempio il pavimento a crocette 
a Glanum (Casa delle Ante) 16. Gli schemi e i motivi viaggiano dunque, e non 
è necessario supporre l'influsso della Liguria sulla Gallia, piuttosto ~ di 
maggiore portata l'ipotesi che la Liguria abbia fatto da irradi amento verso le 
zone più vicine. 
Altra ed ultima considerazione riguarda la ripresa in epoca tarda, dal Val 
X sec. di motivi antichi sentiti come molto più antichi. Vedi come esempi 
illuminanti la porzione pavimentale della chiesa di Luni a nastro pieghettato e 
quello a rombi in griglia di quadrati che ripete in età carolingia, uno degli 
schemi più elementari del repertorio geometrico antico, oppure il meandro 17 
o il pavimento della basilica di Luni che trova un confronto stringente con 
uno di Cartagine (Tav. VII, fig. 2). 
Un tipo di recupero di motivi che già erano sentiti come antichi e quindi 
'nobilitanti', ma questo apre un altro discorso. 
CATALOGO 
LUNI 
l) Mosaico delle stagioni: perduto. Scoperto a Luni nel 1863 da) marchese 
Remcdi. Resta una stampa. Mosaico geometrico a losanghe abbinate a formare una 
stella in cui campisce una croce campita a sua volta con treccia a tre capi. Sui lati del 
mosaico vengono ad alternarsi un rettangolo al centro, due trapezi ai lati e due quadrati 
agli estremi, si da dare l'impressione ottica di una prospettiva assonometrica. Il centro 
~ oa:upato da un grosso quadrato e ai suoi lati quattro ottagoni a varie riquadrature con 
la rappresentazione delle stagioni. Simile a quello di Ventimigl~ pure perduto. 
Bibl., AA. VV., Luni, GuUIII arcMologial, 1985, p. 22. fig. 25. 
2) Museo: mosaico pavimentate decorato a meandro doppio, tardo repubblicano 
pertinente ad una domu.s rinvenuto sotto la pavimentazione della Piazza del Foro a sud 
Il lo., Ioc. cit., e sempre per il $ignilrum a c:t'OCette vedi J. M. BUZOl'tt, MOSilicos 
rotruUIOl de Snilla, GraMda, Cadiz y Murcia, Madrid. 1982. t.v. 29. n. 73 e 7 ... Puntuali 
coDfronti possono istituirai COD la penisola iberica per cui vedi: A BI.ANCX) FlJIDo, MoSilicos 
f'OIIUUIOS tk Iudica, l, Madrid 1978, p. 44, t.v. 51. n. 26. 
17 Per il rccupero di moc.ivi arcaici iD secoli più tardi ~ buon esempio il recuperoo la c:ontiDuiù 
d'uso del 'meandro', per cui vedi relativo al U·IIIICC. d. C. un meaudto pIatjc.o a Souste in L 
fouacEa.lfWt!1IIIlire tks mosaIqua tk $ousse, TunÌJ 1960, laV. LVI al. in alto ~ ad rtcupero del 
V·VI ICe. Una fucia con tale motivo nella raffiguraziooe della chiesa di S. Giovanni Battista in 
un mosaico di Oerasa per cui vedi: F. M. BIEIro.. Gmua.city of 1M D«tIpolU. MOStIia. Ne.-
Havea 1938, laV. LXVIII. 
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dell'edificio. L'edificio in questione ha due fasi. Cfr. con pavimento molto più tardo 
a due colori di AlcalA de Henares 111; metA I sec. a. C. Molti esempi coevi a Pompei ed 
Ostia (fav. IV, fig. 1). 
Bibl.: AA. VV.,Luni. Guida, 1985, fig. 124, p. 74; Scavi di Luni, II, tavv. n.10e 11, CM. 
3) Casa degli Affreschi. Pavimento in cocciopesto trovato sotto il pavimento 
del tablino in cui fu inserita una tubazione. Fondo rosso con disegno a losanghe riqua-
drate da due comici. Tardorepubblicano, si trova uguale nella Domus dei mosaici. 
Confronto puntuale con un s;gn;num da Anzio, villa nella zona del Foro, ma con 
fascia perimetrale a meandro. Cfr. anche un pavimento di unafauces nella Casa del 
sacello iliaco a Pompei 19 (Tav. I, fig. 1). 
Bibl.: Luni. Guida, cito p. 83, fig. 136. 
4) Veduta della zona sud della casa con porzione in primo piano dell'atrio 
repubblicano in s;gninum con file regolari di tessere bianche. II-I sec. a. C. confrontabile 
anche con esempi della Sardegna 20. A ovest di questo il tablino della prima fase 
tardorepubblicana con tessere bianche allungate e disco marmoreo centrale. I sec. a. C. 
5) A nord ovest di quest'ultimo il pavimento del triclinio invernale in opus seclile 
a quadrati posti in obliquo i cui vertici toccano quattro rettangoli laterali con quattro 
quadrati, negli angoli interni di risulta quattro triangoli. Confronta un pavimento di S. 
8enoit-sur-Loire. Dopo il 50 d. c., più tardi quindi. Cfr. anche il pavimento musivo di 
Albenga l'. 
Bibl.: Luni. Guidd, ciI. p. 86, figg. 139 c 140; quindi p. 90, figg. 141 e 148 (dettaglio); 
Scavi di Lun;, ciI. fig. 40 CM; Arch~ologid in Liguria, 1976, p. 26, fig. 1; ZACCAIllA RUOOlU, 
dI, figa. 7 e lO. 
6) A sud-ovest, diviso da un corridoio, un vano di riposo con pavimento in opus 
s~ctil~. Motivo a stuoia listata, I sec. a. C.-I d.C. 
Bibl.: Luni. Gu;dd, ciI., p. 90, fig. 140 (dettaglio); Scavi di Luni, tav. 43; ZACCARIA RuoolU, 
ciI.: figa. 7 c 9. 
7) Pavimento del triclinio estivo in opus sectile con quadrati alternati a motivo a 
clessidra incorniciati da rettangoli e quadrati minori. 
Bib1.: Luni. GuidD, ciI., p. 87, fig. 147; Scavi di Luni, cito tav. 42. 
Il J. M. 8t.Azo\JEz-O. LoPl!Z MON11!Aouoo-M. L. NEIJtA JMENEZ-M. P. SAN N1COtAS PEDIw., 
MosaicOJ ronumos d~1 Mus~ Arqu~ologico Nacional, Madrid 1989, p. 78, f. 9, n. S. 
,. M. L MORkI<'ONE MAnHI, Ptn~nti di signino rqJUbbliami di Ronul ~ dintorni, Roma 
l cn l, tlV .IX, fig. 29 c Pom~i, Pitture ~ mosaici, R~gio VI, Ene. TkEccANt, Roma 1990, collocabili 
tra Il c I sec. I. C. in associazione ali stile. 
a MOW<.."ONE MAT1NL, Ptnimmti, cito lav. X. fig. 31 (resti di case: sotto la Domus Aurea). 
JI M. Bl..ANCJl.W)-lnoctE. dI. 
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8) Domus dei Mosaici: Pavimento ritrovato sotto il mosaico del Circo, attestante 
una fase dell'edificio da porsi nella prima fase tra II-I sec. a.e. Pavimento in signinum 
rosso con tessere bianche disposte regolarmente a formare una rete a losanghe, vedi 
anche la casa degli affreschi cat. n. 3. Confronta per il motivo il pavimento da Anzio, 
viUa repubblicana di seconda fase e del santuario della Fortuna Primigenia a Palestri-
na 22. Il confronto si stabilisce anche con Pompei ove il motivo è diffuso ed è coHegato 
colli stile, vedi per es.: la casa del saceHo iJiaco 23 (fav. I, fig. l). 
Bibl.: Luni. Guida, cit., fig. 164, p. 98. 
9) Mosaico rappresentante il Circo Massimo di Roma. Ricopriva il corridoio a est 
della strada, con il pu{v;nar a frontone e gli ordini di gradinate con porzione della 
Loggia. V sec. d. C. I colori sono giallo, bruno, marrone rossiccio. 
Bibl.:Luni. Guida, ciI. p. 92, figg. 165e 166; Archeologia in Uguria, 1976, l, p. 34, figg. 27 
e 28. 
lO) Mosaico di Ercole: mosaico del cubicolo a nord con cornice a girali che 
nascono da quattro cantharoi posti agli angoli. L'emblema, riquadrato da una treccia a 
due capi, rappresenta Ercole. III-IV sec. Un confronto può porsi con un emblema di un 
mosaico di Lione delJa metà del III sec 24. 
Bibl.: Luni. Guido, cit. p. 102, fig. 169. 
Il) Vano accanto al cubicolo del mosaico di Ercole rappresentante un cesto di fiori 
al centro con uccelli svolazzanti e un corteggio di figure che danzano e suonano, su due 
registri. III-IV sec. (fav. VI, fig. l). 
Bibl.: LunL Guida, ciI., p. 102, figg. 173, 174, 175. 
12) Ambiente più a sud. Mosaico delle stagioni con Dioniso. Restano agli angoli 
due volti femminili nascenti da un cespo vegetale: sembra di ravvisare la Primavera e 
l'Autunno. Al centro Dioniso, di cui è difficile stabilire l'esatta e completa posizione. 
Le teste nascenti da un cespo vegetale mutuano il motivo, di origine ellenistica, da 
pitture ceramiche, bronzi e piccola plastica. III-IV sec. Confronta anche un mosaico di 
Colonia 25. 
Bibl.: LunL Guida, cito p. 102. figg. 170, 171, 172. 
2l A P. ZAa::AR1A Rvooro, La caso degli Alfrochi, in -Quad. di Studi Lunensi,., 8, 1983. 
pp. 3-38. 
n M01UUCONl! MA1lN1,Pavimenti, cit. lav. XIV, f. 52e lav. Xlii. fig. 48; M. DE. Vos, inP~{, 
p.306-307. 
)C Cfr. H. SmtN, R~~il gbtlTOI do fMStlfqun de 14 Gou1~ Il L~ J, In. VI, fil- 1 a, 
pp. 23 c 24. Prima met1 del III sec. d.C. 
2S K. P.uLASCA, RlJmischnr Mosoikm, Bertin. 1959. lav. 66. 
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13) Cattedrale di Santa Maria: navata sinistra: mosaico con cantharoi e fioroni 
quadripetali con l'iscrizione commemorativa di "Gerontius, servo di Christo" in un 
clipeo. 
Bibl.: Luni. GuidD, cito p. 128, figg. 223 c 224 .. 
14) Navata destra: mosaico a base geometrica e sinusoidi contrapposte di tralci 
vegetali stilizzati. VI sec. (fav. VII, fig. 2). Confronta con un motivo analogo a 
Cartagine 16. 
Bibl.: Luni. Guida, cit., p. 129, figg. 125, 126, 127; Archeologia in Liguria, 1985,111,2, p. 
259 c 260. A cura di Silvia Lusuardi Siena. 
15) Pavimento in opus sectile nel pavimento dell'ambulacro della chiesa: rombi 
bianchi e neri contrapposti per il lato breve con effetto di nastro pieghettato. Confronta 
in Oallia 17, VI sec. 
Bibl.: Luni. Guida, ciI. p. 121, fig. 212. 
16) Pavimento del nartece della cattedrale a quadrati musivi posti obliquamente. 
bianchi e neri in una griglia di tessere bianche con al centro dei quadrati; Età carolingia. 
Pavimento abbinato a una parte a semplici quadrati posti diagonalmente. 
Bibl.: Luni. GuidD, cito p. 126, fig. 218; Archeologia in Liguria, m, 2, p. 227, fig. 262. 
V ARIGNANO - Villa 
17) Pavimento intorno all'impluvio tardo repubblicano (BO a.C.). Signinum rosso 
con crocette allineate regolarmente composte di quattro tessere bianche e una centrale 
nera (fav. I, fig. 2). Confronta con un pavimento di Ostia, l'edificio a peristilio e quello 
delle case repubblicane sotto la Domus Aurea e quello della casa del sacello iliaco a 
Pompei e della Casa di Cerere ll• 
Bibl.: Archeologia in Liguria, cito 1976, p. 69, fig. 88. 
18) Scutulatum in coc:ciopesto con grossi frr. lapidei poliaomi. Confronta 
santuario di Palestrina 19 (fav. Il, fig. l). Intorno un largo bordo in signinum con 
» S.l.usuAaDI SIENA. La pavimmlllZioM musiVG «Ila CattHTale dj S. Mari4 di LunL Notizia 
prrlimUtGrr, in "Studi in memoria di Graziella Massari c U. Toccbetti Pollini", Milano. 1988, Rom 
in KDrthago. MO$IIlUn cuu TunLsien, b/kal 4; H. lUm..Ea, Die StiftemtOStliUn in der KOIfSUUfIÌ-
l'Iischen ~rche von Aquilda, KOln 1962. 
rr Bt.ANCH.UD-1..Erod.E. di, tav. lvi, f. 
» MOUJCONI! MATINI, PIIVimenti, cito tav. XI, fig. 33, dclla stessa vedi, SamdauJ pavimenIa. 
Roma 1980 e Pompei, tablino: tipiche dciII stile, p. 306, fig. 45 e per la casa di Cerere vedi ibUkm, 
p. 199, fi" 43,11 sec. L C. 
2t EAD., PIIViIMJtti, cit., laV. XIII, fig. 51. Per quanto riguarda ultime analisi e precisazjoni 
vedi della stessa (postume). Scvtulatum: pr«ùtuioni e mtificM. in ~tti dd I Col/oqfIio «I· 
l'tWOCÙUiOMitllli41llld~I/'AlSCOM., Ravenna 1993, p. 283; F. GUIDOBAlDI, ibUlem. p.159-161, 
S«ti1UJ ptlVimtntIII, "prot/Jaiofw pW lIIIIicG III "",,Ditali nonlftllTlrtOrd ~ mUti; vedi: F. 0Uv AI«)-
G\1IDOII.\1DI, ibùkM. pp. 163-174. 
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meandro e svastiche e quadrati in tessere bianche. Per il bordo cfr. quello di un vano 
scoperto ad Anzio, nella Villa nella zona del Foro e resti sotto la chiesa di S. Cecilia e 
nella casa del citarista a Pompei 30. Per lo scutu/atum cfr. i resti di case repubblicane sotto 
la Domus Aurea in Roma e pavimento Domus Publica del Foro Romano. 
Bibl.: BER11NO in Archeologia in Liguria, cii., 1976, I, p. 69, fig. 89; Il, 1982, p. 58, fig. 69. 
19) Pavimento dell'ambiente 32. bianco con bordo musivo a meandro con 
svastiche e quadrati con travetto al centro in realizzazione assonometrica ove la raffinata 
tecnica dell'accostamento di tre colori: giallo, grigio-verde, rosso, tutti in due tonaJitl 
e il bianco dà un forte spessore plastico. I sec. a.C. -I d.C. (fav. IV, fig. 1). 
Un confronto stringente può porsi con il mosaico trovato sotto S. Pietro in Vincoli. 
Analoghi confronti, in colori alquanto differenti, sono da indicare in due pavimenti di 
Malta, soprattutto quello del vano B nel Museo di Rabat presso Medina e quello a 
Pompei nella Casa del Criptoportico 31. 
Bibl.: BER11NO, cii., 1982, Il, p. 58. 
20) Particolare dello scutulatum del corridoio, vano 42 con fondo in cocciopeslo 
rosso e scaglie lapidee senza regolarità, ma a distribuzione fitta. Confronta il signinum 
nei resti sotto S. Pudenziana e S. Cecilia e che risente notevolmente degli esemplari 
punici di Kerkouane 32. 
Bibl.: BER11NO, ciI. Il, 1982, p. 58, fig. 68. 
21) Pavimento in signinum a squame delineate dell'ambiente 39. Ricopre la 
porzione di pavimento in asse con la soglia rialzata di due gradini. Il bordo era a meandro 
a svastiche e quadrati secondo uno schema diffuso nella Villa e a Luni e già confrontato 
con altri esemplari, 80 a. C. A. Bertino sostiene che questo tipo di motivo ~ raro sia a 
Roma che a Ostia, ma che si trova a Grottarossa sulla Aaminia, a Velle~ e S. Maria 
Capua Vetere 33. 
Bibl: BER11NO, lA villa ronuJIIQ tkl Varigruuro in "Quaderni del centro di Studi LuDemi", 3, 
1978, p. 47 e ss. 
22) Pavimento in mosaico bianco con una riga nera che lo riquadra e che occupa 
il vano n. IO che comunica co) vano n. 8 per mezzo di un mosaico a meandro con svastica 
con ridotta poli cromia nei quadrati. Confronta a Roma il pavimento del saggio a sud-
ovest deUa casa di Uvia. Il vano n. 8 ~ a tessere rettangolari bianche con scutule 
lO Anzio c S. Cecilia. 
'1 Per S. Pietro in VincoU vedi: Scutulal4l pavimmt4I. c T. C. Oouoea, "l'M MOJak PIIVmIDIlS 
iii IN MIUeIIIft of Roman Antiqrdlies, Malta-La Villetta J 983, p. <4 e S. 
» Per S. Pudenziana si confronti: PI1VÙM.1tli di., uv XIl, fil. 37. 
n Per Varignano vedi BEalTtIO, di. 
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policrome in tessitura a canestro, vedi la casa dei Grifi sul Palatino. Cfr. anche a Pom-
pei nella casa del sacello iliaco, il triclinio riconducibile al II stile 34. 
Bibl.: Archeologia in Liguria, ciI. 1976, I, p. 69, fig. 87 e III, 2, 1982, p. 260, fig. 309. 
23) Soglia o bordura musiva a file di triangoli paralleli neri opposti ad altrettanti 
bianchi. I triangoli sono chiusi tra due righe rosse. Oltre a questo resta una porzione di 
lessellalum bianco e traccia di uno più scuro. Cfr. con un esemplare di Merida 3S. 
Bibl.: Archeologia in Liguria, ciI. III. 2, p. 260, fig. 310. 
24)Signinum con tessere quadrate disposte per spigolo in filari regolari. Confronta 
resti di case repubblicane sotto la Domus Aurea e che si trova anche a Genova (scheda 
n.25). 
Bibl.: Archeologia in Liguria, III, 2, p. 260, fig. 311. 
GENOVA 
25) Piazza Matteottl: Pavimento in signinum a fondo rosso con disposizione 
regolare delle tessere bianche: P. Scoperto nel 1975 36• Ricoperto. 
Bibl.: Tlm BERTOCOtl, in Archeologia in Liguria, I, 1967-75. p. 105 e ss. e III, 2, 1986. 
26) Piazza Scuole Pie: Signinum e mosaici tardi. Particolare interesse la loro 
associazione con frr. di intonaco a cubi prospettici 37. 
Bibl.: Archeologia in Liguria, ciI., p. 342, e 343, figg. 421 e 424. 
27) Piazza Invrea: Mosaico perduto. 
Bibl.: DE NEGRI, Mosaico di Piana Invrea, in "Studi Genuensi", 111,1960/61. 
ALBENGA 
28) Civico Museo Ingauno: Mosaico dell' Ospedale: il mosaico è stato trovato tra 
il 1955 e il 1956 (Tav. III, fig. 1 ). L'operazione necessitava di particolare abilità poiché 
il settore scavato era invaso dall' acqua che rendeva difficile lo strappo e facile la 
,. Per casa di Uvia e Casa dei Grifi vedi Po~i, I, p. 316, fig. 49 e 50. 
lS J. M. ALVAllElMAJt.11NEZ,MosaicosromanosdeMerida,NuevosHallazgos, Merida 1990. 
". F. BERl'OCt1U"l'lNt. in Archeologia in Liguria, cit., III, 2, p. 260, fig. 310. 
J1 P. MEW. in Archeologia in Liguria. ciI., p. 342 e 343., figg. 421 e 424. 
Tavola I 
1 - Luni, domus dei Mosaici: signinum (cat. n. 8). 
2 - Varignano: signinum (cat. n. 17). 
Tavola II 
1 - Varignano: scutulatum (cat. n. 18). 
2 - Varignano: Tessellatum a canestro (cat. n. 22). 
Tavola III 
Tavola IV 
Varignano: pavimento dell ' ambiente 32 (cat. n. 19). 
Tavola V 
1 • Ventimiglia: mosaiCO di Arione (cat. n. 30). 
2. Loano: palazzo Doria (cat. n. 29). 
Tavola VI 
1 - Domus dei Mosaici, mosaico con cesto di fiori (cat. n. Il). 
2 - Ventimiglia: mosaico Libanore-Rossi (ca t. ll. 30). 
Tavola VII 
1 - Ventimiglia: mosaico Libanore-Rossi; dett. (ca t. n. 30). 
2 - Luni: Basilica, disegno ricostruttivo (cat. n. 14). 
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dispersione delle tessere 38. È un mosaico bianco e nero, geometrico a tessere di c. un cm. 
di lato. 1..0 schema a quadrati inscritti obliquamente in quadrati a tessere nere e delimitati 
da rettangoli bianchi e quadrati neri è uguale a quello in opus sectile di Luni (cat. n. 5) 
I sec. d. C. 
Bibl.: G. GROSSO, in «Rivista Ingauna e Intemelia .. , XI, 1956, p. 128, figg. 3 e 5 e della stessa 
in preparazione la pubblicazione dello scavo in "Studi Genuensi". 
LOANO 
29) Palazzo Doria· Municipio: m. lO x 3, 50. Scoperto in un primo intervento 
nel 1912 in località Canova o cosiddetti "Carruggetti orbi", sotto via Ricciardi, parallela 
al litorale e strappato nel 1937 fu collocato nel 1938 nella sala di palazzo Doria, sede 
attuale del Comune. (Tav. V, fig. 2). Dopo aver sollevato molti problemi per la sua 
collocazione, fu riquadrato e definitivamente sistemato nel 1959 39• 
Da ultima si è occupata del mosaico con un articolo che lo colloca in un preciso 
ambito archeologico la dotto ssa Dede Restagno40. Del mosaico si è occupato anche 
Rembado che in un primo tempo lo data ad epoca tarda e in un secondo intervento, nel 
1939, accetta la datazione, invero infelice, di Giacomo Boni ad epoca republicana; tesi 
inaccettabile, seguita dall'intervento del Van Buren e del Carducci che lo pongono al 
II sec. d. C. di contro al Lamboglia e alla Squarciapino che lo spostano al III sec. 41, 
datazione da noi accettata. Su tre lati è delimitato da un motivo a treccia che non compare 
sul quarto lato, lasciando indovinare che il mosaico continuava in questa direzione. Dato 
lo schema a base geometrica, reso complesso da linee curve ed elementi floreali e non 
geometrici, di III sec., è piuttosto una rarità il rendimento cromatico a due colori, il 
bianco e il nero. 
I motivi vegetali sono quelli in uso dal II sec.: edera, vite, foglie d'acqua, 
melograno, viticci e girali. La Restagno trova confronti e riscontri tanto in mosaici 
gallici quanto in mosaici africani che, se indicano la grande ed estesa diffusione del 
tipo, non porgono tuttavia, una circoscritta datazione, ma comunque da attribuire 
genericamente al III sec. 42. Vengono suggeriti come confronti un mosaico di 
Volubilis, quello di La Chebba in Tunisia, molto affine a quello di Siracusa. Una 
treccia a due capi bordata da una linea dentellata disegna una figura quadrilobata in 
cui ogni lobo di forma ovale recinge un medaglione con fiori, uccelli, animali marini, 
peIte contrapposte con volute multiple, cantharoi e coppe a cestello, panoplie, 
31 G. GROSSO, Gli scavi nell'area del Nuovo ospedale di Albenga, in "Rivista Ingauna e 
Intemelia.., XI, 1956, p. 128, figg. 3 e 5. 
)9 l....A.MoooUA, in "Rivista lngaunia e lntemelia", 1959, p. 121. 
40 D. RESTAGNO, Il mosaico di Loano in "R. S. L", XXI, 1955, p. 129 con riferimenti 
bibliografici cui rimando. 
41 Cfr. un mosaico di Nimes: Inventaire des mosaiques de la Gaule e de l'Afrique, I, Paris, 
1909 (Gaukler). Per i vasi ritratti nel mosaico vedi: A. KIsA, Das Glas in Altertum. uipzig 1908, 
p. 201, e 145, n. 455. 
42 Per mosaici africani vedi: H. TnOUVENOT in "Publications du Scrvice des Antiquités du 
Maroc" 1941, p. 71-81, fig. 4 e 58; 1948, pp. 75-102/3, tav.ll. 
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oggetti marini e girali a "S". Un motivo geometrico di base con l'inserimento di 
motivi figurati. Tra i fioroni quadrilobati si formano dei quadrati a lati inflessi con 
quadrati e tondi tangenti i lati e decorazione con motivi geometrici di grande varietà. 
Uno schema molto vicino si trova a Liedena in Spagna, a Utica e, pur arricchito 
di elementi vegetali, in Cartagine. Il caso del mosaico di Liedena che lo vede usato in 
una villa del II sec. rimaneggiata nel IV e gli altri esempi africani, tutti tardi, 
contribuiscono a porre il nostro in una posizione media, intorno alla fine del III sec. 43. 
Viene da considerare quindi che siamo di fronte alla presenza di uno schema 
complesso e ricco, che fa pensare alla trasmissione di modelli cospicui nell'ambito 
musivo africano, ribadendo ancora una volta l'importanza di questa produzione. 
Bibl. RESTAONO, in OCR. S. L", XXI, 1955, p. 129 e 55, f. 2; I....umooUA in "R. S. 1-", XXI, 
1959, p. 121; REMBADO, in "La lettura" 1912, p. 1148 e dello stesso in "Genova", 1939, p. 15-18. 
VENTIMIGLIA 
30)Nervla,Cavalcavia-MosaicodiArione:(m. 7, lOx4) (Tav. V,fig.l).llianco 
e nero. Rinvenuto nel 1852, fu tramandato come mosaico col mito di Arione. Risepolto 
fu riscoperto con parte dei muri pertinenti nel 1897 e risepolto. Si pensò che i muri trovati 
appartenessero ad un edificio termale in cui un mito marino era adatto. Rimesso alla 
luce negli scavi del 1960 dal Lamboglia, fu pubblicato dalla dotto ssa Dede Restagno 44. 
Rappresenta un figura adagiata su un delfino, tra eroti e stelle marine. Una gamba è 
fasciata da una veste, ma la lacuna centrale impedisce una più precisa lettura. È difficile 
in realtà stabilire se si tratti di Arione o di Taras. Solitamente Arione è contraddistinto 
dalla cetra, come Orfeo. Ma se Orfeo è scartabile a priori poiché la scena si svolge sul 
mare, Arione non è sicuro poiché al posto della cetra porta un cestello con delle erbe che 
potrebbero rappresentare delle alghe; in questo caso si tratterebbe di una delle tante 
figure marine che popolano il thiasos marino e che costituiscono il motivo più sfruttato 
per la decorazione delle terme. Di questo parere è la Restagno e chi scrive. 
Bibl.: RESTAONO./l Co d. mosaico di Anone, in "Rivista di Studi Uguri". XXI, 1956. 
31) Nervi., ea'\'alcavia • Mosaico Ubanore-Rossl. (Tav. VI, fig. 2 e Tav. VII, 
fig. 1).11 mosaico, individuato forse già nel 1916, venne ritrovato nel 1957 nello scavo 
eseguito per la rimozione di un precedente edificio e la costruzione di alcuni rimaneg-
giamenti privati in proprietà Ubanore-Rossi 45 Il mosaico doveva far parte di tre vani, 
poi ricoperti in uno dei quali giaceva appunto il nostro. Mosaico sostanzialmente 
4J Per il mosaico di Uedena vedi: B. TAltACENA AoUlJlRE, EscavacWnes eli Nava"a, in 
'Principe dc Viana', Xl, 1950, n. 38-39 e G.-CH. PK:.w>, Le dkor g~trique de la mosafque 
rontIIin (Ripertoin graphique et descriptif des compositions linlDires et isotropeS), Paris 1985 . 
.. Rl!sTAOHO. Sul anidJeno mosaico di Arione, in "R. S. 1-", XXI, 1955, pp. 279-88. 
L'uti~lo della Restagno ~ ancora attuale anche se privo di una bibliografia indiretta uscita 
successIVamente, ma c:be non cambia i termini del problema. 
U lAMBoot.1A, Un IfIOStIÌCD romano e una stratigrajia preromtl1Ul a VOIlimiglitl, in .. Rivista 
Ingauna e Intemelia", XlII, 1958. 
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geometrico rettangolare che deve essere stato inserito nella superficie di ritrovamento 
in un secondo tempo, poiché le sue misure sono leggermente asimmetriche. 
Il mosaico è suddiviso in due quadrati, riquadrati da una riga nera e sottile e divisi 
da una striscia a quadrati e rettangoli con losanghe bianche e nere. All'interno dei due 
quadrati sono disegnati con sottili righe scure, quattro semicerchi al centro dei lati, e un 
cerchio al centro in una campitura a compasso. Negli spazi di risulta si formano porzioni 
a losanga con lati inflessi e agii angoli quattro quarti di cerchio. Inseriti in questi un gallo, 
uccelli, pavone con anfora. Al centro due cerchi con un gallo al centro e nel secondo, 
una testa di Medusa. Negli angoli del riquadro di sinistra, sulla diagonale, due 
stranissime teste: due testine rotonde incorniciate su tre lati da tre strisce nere come 
fossero dei nastri o bende; alla sommità un oggetto rotondeggiante che potrebbe essere 
autonomo, ma potrebbe rappresentare anche la sommità del capo cinto da un nastro. 
I motivi stilistici, dice il Lamboglia, lo datano alla seconda metà del I sec. d.C. 
Tale attribuzione coincide col «radicale rinnovamento edilizio di Ventimiglia avvenuta 
dopo il saccheggio ottoniano» (69 d.C.). 
I motivi stilistici sono peraltro problematici: il mosaico è bianco e nero, la 
leggerissima policromia nei crini della Medusa e nella cresta del gallo può concorrere 
alla sua datazione che, dato l'attardamento ligure può giungere alla fine del I sec. inizi 
n. Come tipologia non è da considerare raro poiché lo schema nasce dalla schematiz-
zazione della proiezione in piano di soffitti a lacunari, schema frequente e diffuso che 
si arricchisce nel tempo di sfumature elo di elementi geometrici multipli e che ha grande 
sviluppo nel Il e III sec. 46. Proprio per questo non lo definirei« a tappeto". Certamente 
nel tempo lo schema perde la sua primitiva natura per diventare un motivo decorativo 
scelto anche per la sua sostanziale facilità di esecuzione. 
È invece di grande interesse la rappresentazione della testina già descritta. 
L'attribuzione del Lamboglia ad un motivo profllattico, pur da non scartare radicalmen-
te, ci appare alquanto superficiale. Non ci appare assurdo pertanto, vedere in essa la 
rappresentazione di una maschera teatrale, di quelle che si appendevano alle pareti in 
case private e nei luoghi di spettacolo; non bisogna dimenticare che il mosaico è stato 
trovato nella zona molto prossima al teatro e che non è stata scavata completamente 
(fav. VII, fig. 1). 
Bibl.: Lu.mooUA, 1958, p. 58; LAVAGNE, 1985-87, p.381 . 
.. H. STIlJlN. RecueiI ghlhal da mosafqua de la Gaul, n. LyotIIUIise, l, Paria 1967; 
MOIUlJCXlNB 'MA1lHJ, Mosaici Il ClUSdotlÌ del I a.C., in cA. c.., XVII, 1965. pp. 79-91. 
Andrea Sartori 
La ceramica etrusca ellenistica tra committenza ed acquirenza: 
il riflesso nelle tecniche di produzione 
Nel panorama complessivo dei centri produttori di ceramica del Mediter-
raneo, una posizione di sicuro rilievo è quella occupata dalla città etrusca di 
Cerveteri, la quale, oltre a rappresentare uno dei punti focali di riferimento per 
gli scambi con le culture le più diverse e lontane, ebbe una tale capacità di 
accettazione, non passiva tuttavia, e di assimilazione delle manifestazioni 
artistiche allogene, da proporsi essa stessa come luogo non solo di produzione 
ma anche di elaborazione di nuove, differenti, singole esperienze l. Ed è 
dall'esame di alcuni corredi tomba li di età tardo-arcaica ed ellenistica, prove-
nienti appunto da questo centro, che mi sembra possibile trarre alcuni spunti di 
osservazioni. 
Il problema che qui si vuole mettere in evidenza, tuttavia, è certamente dei 
più complessi, poiché porta ad affrontare il rapporto stesso tra produzione 
artistica, o meglio nel nostro caso, artigianale, e quella che, per ora, credo sia 
opportuno chiamare genericamente "utenza", intendendo tale termine come 
vox media tra altri due, ben più specifici ed impegnativi, ossia rispettivamente 
"committenza" ed "acquirenza"2. L'eventuale scelta tra questi due termini 
• Alla prof. Maria Bonghi lovino ed alla dott. Cristina Qiaramonte T~ ho ripetutamenle 
proposto le mie considerazioni: alla loro cortesia devo utili suggerimenti. per cui esprimo viva 
riconoscenza, delle improprietà rimango l'unico responsabile. 
l Sulla città di Caere, e sulla sua importanza come luogo di ricezione e rielaborazione di 
differenti esperienze culturali: AA.VV., Gli Etruschi t Ctrvettri. Nuove acquisizioni delle Civiche 
raccolte Archeologiche. La prospezione archeologica nell'att;vitd della FondJuione une;' 
Catalogo della Mostra, Milano 1980; B. BosIo-A PuoNErn, Gli Etruschi di C~ La 
necropolidiMonteAbatone,tombe32-45-76-77-79-81-83-89-90-94-102,catalogodtIla Mostra, 
Modena 1986; M. CIusroFANI-G. NAJlDI-M.A Razo, Caue-l.lIparcoarcheologico, Roma 1988; 
A MAFFEl-F. NASTASI, elId., Caere ed il suo territorio da Agylla a Centumcellat, Roma 1990. Più 
in generale cfr. anche M. GRAS, Trajics tyrrhhriens archafques, Roma 1985, pp. 391 IS. 
l n complesso problema del rapporto tra produzione artistico-artigianale e committenza, con 
particolare riferimento all'età ellenistica, ~ stato trattato, ad esempio, in F.H. MAssA-PAlRAULT, 
Rechuches sur l'art et l'artisanal étrusco-italiques d l'époque hellhr.istique, Roma 1985, con una 
premessa melodologica di M. TOREW. Inoltre, G. PIANtI, I caratteri materiali della protbaione, in 
AA VV., CivillÒ degli Etruschi Catalogo dtlla Mostra - Firmze 1985, a cura di M. CkIsrofANI, 
Milano 1985, pp. 326 ss. 
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implica, a mio giudizio, delle conseguenze vincolanti anche nelI'individuazio-
ne delle esatte caratteristiche dei processi produttivi, poiché, è ovvio, in 
presenza di una "committenza" è la bottega che si adegua alle richieste, alle 
esigenze, ai desiderata di chi, comunque, acquista un oggetto, mentre può 
sorgere il dubbio di trovarsi di fronte ad una semplice "acquirenza" quando, con 
un evidente capovolgimento, è la bottega che autonomamente sceglie, dispone, 
impone la produzione di un determinato tipo di oggetto senza che il pubblico 
nel suo complesso ne condizioni, attraverso le proprie esigenze, la produzione. 
Una ulteriore discriminante di notevole portata è quella insita nella scelta 
metodologica che presiede alla lettura del contesto documentarlo, nel caso 
dello studio della ceramica etrusca pressoché esclusivamente funerario, la 
quale può cosi portare ad esaltare una interpretazione di carattere sociologico 
delle diverse occorrenze, a discapito di quella più specificamente religiosa 3• La 
straordinaria importanza, tuttavia, di contesti che, nei ben noti limiti, sono da 
considerarsi integri e dei quali è comunque facilmente identificabile il processo 
formativo non è mai stata sufficientemente apprezzata nel senso della indivi-
duazione del vero e proprio lessico funerario un tempo ben comprensibile a 
quanti ne erano, a vario titolo, coinvolti 4• 
La particolare situazione etrusca in genere, e vieppiù ceretana, documen-
tata da una abbondante mole di materiali provenienti da contesti pressoché 
esclusivamente funerari, permette, grazie allo snodarsi ininterrotto per più di 
sette secoli di una fervida e pregevole produzione artistica, di cogliere con 
estrema facilità il profondo mutamento tra quelli che, nel nostro caso, sarei 
portato a vedere come due estremi, l'età orientalizzante e quella ellenistica. 
Infatti, ma non è qui il luogo per dilungarvisi, ricche sono le testimonianze 
vascolari del VII secolo nelle quali è stata riconosciuta la funzione, espressa-
mente ricercata dai committenti, di attestazione delle élites emergenti, dei 
principes, espresso sia dalla scelta della composizione dei corredi tombali, 
pensiamo ai servizi da simposio 5, in impasto prima ed in bucchero poi, sia alla 
, Per la aitica dei diversi filoni interpretativi, tra cui appunto quello religioso, B. D'AOOS'T1NO, 
Le InuruIginl ~ '" socidd inEtruriJI GTCQ;aJ, in «lA ptlroltz, l'immDgine, '" tombG,Atti del Colloquio 
l"'mllUiotUJ/~ cU Cllprl- 1988 .. (teAION ArchStAnt», X. 1988), pp. 217-225, spec. p. 219. 
• In questo senso, specialmente per l'ambito greco, ma con esplicito riferimento ad un 
contesto di c::araUerc pià gencnle, O. NENa, Qualche considerazione sul'" necropoli c:ome fonte 
J'IOriaJ dell'lUIIidtill), in cNkropolu d socUth tUIIiquu (G~ce, IUlIie, Languedoc), Acte.s dM 
CoIloque IntmtG!ilwd de Wle (1991) .. , Naples, («Cahiers cm .. , XVIll), pp. 9-14. spec. p. 13. 
, Sulla lUI valenza religiosa e sociale, M. Touw, BtUlChetto ~ simposio neU'ltalill GTCQÌCiI: 
qtIGlcM ltOIG, .HOIItO Edetu • Regùni, miti ~ prtUidre dell'G~ nel'" ~ del 
Medilerraneo, Contrlbttti del COfMgM, VeroftG 1987. a cura di O. ÙlNOO e P. ScAarI, Milano 
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presenza di vasi d'importazione 6, sia, forse già nell'età orientalizzante, ma 
certamente dall'età arcaica, alle scelte in campo iconografico per le quali è 
stata ipotizzata addirittura l'esistenza di veri e propri programmi figurativi, 
evidentemente funzionali alla celebrazione della gens stessa 7. Queste scelte 
avevano dunque un duplice scopo, anzitutto di onorare il defunto con quanto 
di più prezioso ed allo stesso tempo significativo potesse essere creato, con 
una chiara valenza di carattere religioso, e poi, in un singolare rapporto, di 
mettere in atto un sorta di "epifania" pubblica, di comunicazione sociale di 
straordinaria importanza, del defunto stesso e del suo gruppo di appartenenza '. 
Quando invece prendiamo in esame un corredo tombale di qualche secolo 
successivo, ad esempio del IV-III secolo come quel10 che qui si pone in 
evidenza, risultano immediatamente evidenti del1e sostanziali differenze non 
solo per la ovvia evoluzione formale degli oggetti, ma anche per la struttura 
stessa del corredo e, soprattutto, per le motivazioni che stanno alla base della 
sua scelta. 
L'esempio che qui vorrei prendere in considerazione è quello costituito 
dai materiali della tomba B 69, della zona di Laghetto I della necropoli ceretana 
della Banditaccia, rinvenuta nel 1961 nella campagna di scavo della Fondazio-
ne Lerici 9, oggi conservati presso le Civiche Raccolte Archeologiche di 
Milano l0. Tutti gli oggetti (Tav. la) provenienti da questa tomba, da quelli di 
1989, pp. 301-310; O. MURRAY, Death and the Symposion, .La parolD, l'immagiM. ..•• op. ciL, 
pp. 239-257. 
, B. D'AOOS11No. Societil dei vivi, comunità dei morti: un rapporto dif/idk. «Dialoghi di 
Archeologia-.3, 1985, 1, pp. 47-58. spec. p. 57. 
7 M. OusroFAHI. PeriodÌZZlJZÌO~ dell'arte etrusca. pp. 602 51., &condo COI'Igresso 
IntenuI.Zionale Etrusco, Firenze 1985 -Atti». Roma 1989. pp. 597-612; O. PIANu,IA Stantl4rdiz-
zazio~, ibid •• pp. 1095-1099, spec. p. 1097. 
I C. AMPoLO./llusso~lIe societil arcaiche. Nok preliminari sulla ~ del problema, 
«Opus». ID. 2, 1984, pp. 469-476. 
, Sull'attività della Fondazione Lerici a Cerveteri ed in Italia, L CAvAQNAJto VAHONI. La 
Luicielapropspezione, .Etruschi e Cerveteri». op. cit.,pp.13-20.; R.E. LooNaroN.ibid., pp. 21-
55. A proposito dei materiali conservati presso le Civiche Raccolte Archeologiche di Milano. B. 
Boslo BLASI./ corredi funerari di Cerveteri al Civico Museo archeologico di Milano: una sdu!dIl., 
«Gli Etruschi - in Tuscorum iure paene omnis Italia fuerat», a cura di M. 8oNom JOVINO, Milano 
1993. pp.141-148. 
lO I materiali della tomba hanno awto una prima, del tutto sommaria, pubblicaziooe in L 
CAVAGNARO V ANONI. Materiali di antichità varia. Catalogo tklle cessioni di oggetti arcJaeologid 
ed artistici effettuate dallo Stato ~i casi previsti dalk leggi vigOJti. V. Conussioni alla 
Foru:IJuione Lerici. Cerveteri, Roma 1966. pp. 94 s .. laV. 8. In seguito SODO apparsi in Etruschi 
e Cerveteri. op. cit .• pp. 251-256. Sono stati infme oggetto di più compiuti studi, in A S.u1OIU, 
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relativamente maggiore pregio, come la ky/ix assimilabile al "Solera group" Il, 
le oinochoai del "Phantom group" 12, il kantharos apparentato con la ceramica 
di Gnathia 13, alcuni significativi esemplari di ceramica sovradipinta a figure 
nere, come due pissidi l", ed a figure rosse, con alcuni frammenti di oinochoai 
Nuovi documenti dalle necropoli ceretane -Banditaccia, Tombe B25, B26, B36, Laghetto 1, Tomba 
B69 (tesi di I.. relatore M. BonghiJovino) Milano (Università degli Studi) a.a. 1991-92. ora in corso 
di rielaborazione per la pubblicazione. Altri corredi simili provenienti da Cerveteri in Etruschi e 
Ce~terl. op. cit.; G. ZAMPtElu, Ceramica greca etrusca e italiota del Museo Civico di Padova,ll, 
(Collezioni e musei archeologici del Veneto). Roma 1991. in particolare pp.153 ss .• Tomba 221; 
V.Ouvcmo.Caere.NecropolidiMonteAbatone(Tombe 110,112.121,154,164,166,167,191), 
Ricerche dell'Università degli Studi di Milano - Centro di Studio per l'Etruscologia e l'Archeo-
logia del/'/talia preromana. «Rassegna di studi del Civico Museo Archeologico e del Civico 
Gabinetto Numismatico di Milano, Notizie dal chiostro del Monastero Maggiore. suppl. XII, 
1994. pp. 82-87. p. 104, tav.IX. tavv. LV-LVII. figg. 162-173. 
Il Il gruppo ~ stato definito per la prima volta in 1.0. BEAZLEY. Etruscan Vase Painting, 
Odord 1947. pp. 20 l SS.; più di recente è stato inquadrato da G. Pwru. Due fabbriche etrusche di 
vasi sovradipinti: il gruppo Solcra ed il gruppo del Fantasma. «MEFRA>.. Xc, 1978. pp. 161-195, 
con ampia serie di confronti nei quali si segnalano, di sicura provenienza ceretana. i nn. 24.51. 105, 
oltre al nostro esemplare indicato al n. 37. Un ulteriore aggiornamento. in G. Pww, Ceramiche 
etrusche sovradipinte (Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, III). Roma 
1982. pp. 11 55 •• tavv. I-XIV. Per i rapporti di questo particolare gruppo ceramico con il C.d. 
"Gruppo Ousium". M. HAJwu, Il "Gruppo Clusium" nel/a ceramogra[w etrusca, Roma 1980, 
pp. 128s. 
U Per la definizione del gruppo ceramico, BEAZLEY, Etruscan Vase ... , op. cit., pp. 205 S., p. 
306; Pwru, Due fabbriche etrusche ...• art. cit .• pp. 172 ss .. Utile ed aggiornato riepilogo sullo stato 
degli studi, con numerosi confronti, in lAMPlERI, Ceramica greca etrusca ...• op. cit .• pp. 155 s., 
n.89. 
Il Sulla ceramica di "Gnathia", L FORTI. La ceramica di Gnathia. Napoli 1965. Sulla sua 
presenza nell' ambito della produzione ceramica etrusca, PIANU. Ceramiche etrusche sovradipinte, 
op. cit .• p. S, pp. 87 SS.; A.M. SoUSINl MOIUirn. ft/ Curunas di Tuscania •• a cura di M. MORE111 e 
A.M. SoUBlNI MORETrl. Roma. 1983, pp. 64 s .• n. 116, tav. LXXVIII-116, fig. 1,2. 
l. La forma è di probabile derivazione dalle pissidi attiche cilindriche del tipo "D" di B.A. 
S'AIlKES-L TALCOlT, Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries b.C.. Princeton 
1970. pp. 17355., nn. 1311-1312, fig. Il, tav. 43. Sulla decorazione ad onde ricorrenti, che peraltro 
è già presente in analoghi esemplari della produzione ateniese, per cui vd. E. Lt.NGl.OTZ, 
Gri«hische vasm in Wanburg, Milnchen 1932 (r.a. Roma 1968), p.124, n. 654, tav. 220, e 
compare. come sottile incisione, talora evoluta in semplici tralci vegetali, in altre produzioni 
elleniche, per cui vd. U. HmmDO, Die Keramik des Kabirlons, Berlin 1982, pp. 46 s., p. 136, n. 
318, tav. 13. tav. SO, nn. 15-17, ampio ~ il dibattito che la attnòuisce ad una produzione esclusiva 
dell'area falisca. BI'.AZUY, Etruscan vase ... , op. cit., pp. 18255.; M.A. DEL CluARo, A decorative 
motif aclusil~ lo faliscan nd-figure, «AlA-, 65, 1961, p. 389; contro l'esclusiva attribuzione 
alla produzione falisca, M. MARm.LJ CRISTOFANI, Note di ceramica volterranD, p. 222, figg. 1-3, 
«M~langes offerts à Jacques Heurgon, l,. Roma 1976, pp. 215-242; V. JoUVET, Corpus Vasorum 
Antiquorum. France 33 • Musle du Louvre, 22, Paris 1984. p. 105, nn. 7-8. 
Tavola I 
a: L' insieme dei materiali della tomba B69 della necropoli di Laghetto l a Cerveteri 
(Roma). 
b: Alcuni esemplari di prochoai acrome della tomba B69. 
Tavola II 
a: Particolare di alcune coppe a vernice nera con tracce di gocciolatura della vernice. 
b: Particolare di alcune coppe a vernice nera con impronte di dita. 
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dei gruppi "Torcop" e "Barbarano" 15, a quelli di qualità certamente inferiore, 
come i piattelli "Genucilia" 16 e le coppe ed i vari recipienti dipinti a "vernice 
nera" 17, testimoniano con chiarezza una produzione non più di "bottega", ma 
di pur embrionale industria. Non esiste più, cioè, o esiste sempre meno, come 
nel caso del cosiddeto "Sokra group", il "maestro", l'artista, del quale è 
possibile riconoscere la produzione, ma esiste una sorta di "manovalanza" 
costituita da mediocri artigiani esecutori, sulla base di un modello, di un 
prodotto che, per l'abbondanza della produzione, e per il pressoché scom-
parso interesse artistico, poteva essere riprodotto con un risultato anche solo 
vagamente simile al modello originario, fenomeno del quale, peraltro, non 
manca la consapevolezza nelle stesse fonti antiche se, pur qualche secolo dopo, 
Orazio ebbe a dire "amphora coepit instilU~ cu"ente rota cur urceus exit 1" 18. 
Ciò porta a prodotti diversi, il che non è oggetto di espresse volontà innova-
tive dell'esecutore, presenti piuttosto in una produzione di maggiore pregio l', 
U La forma UBeaz1ey VII", per la quale cfr. BEAZUV, EtrusClJlf Vase ••. , op. cii., pp. 2055., 
a propria anche della ceramica "acroma" ed "a vernice nera", per la quale si veda J.-P. MoRa., 
Clram;que CDmJXlnienne: les /onnu, Roma 1981, p. 382, tav. 185, la serie 5723. Pcr la definizionc 
del C.d. "Torcop Group", BEAZUV, Etruscan vase ... , op. cit., pp. 168 5., seguito da MA Da 
CHwto, EtrusClJlf Oinoclwai o/w Torcop Group, «S&, XXIIX, 1960, pp. 137-164, tavv. X-
XVIII; G. P1ANu, Ceramiche etrusche a figure rosse, (Materiali del Museo Archeologico Nazionale 
di Tarquinia, I), Roma 1980, p. 17; G. Pwru, La diffusione de/hlllll"da ceramico a figure rosu: un 
prob/emQ storico-commerciole, «Quaderni del Centro di Studio per l'Archeologia Etrusco-ltalica. 
Archeologia Laziale,., lO, 1985, pp. 67-82; L. CAVAONAIlO VANONl - F. SEUA RmawAY, Vasi 
etruschi a figure rosse - Dagli scavi delhl Fondluione Lerici nelhl necropoU dei Monterozzi a 
Tarquinia, Roma 1989, pp. 75 55., pp. 103 s. Per il C.d. gruppo "BarbaraDo". strettamente connesso 
con il "Torcop Group", nell'ambito della bibliografia precedentemente citata, si veda. pii) 
specificatamente, BEAZLEY, EtrusClJlf vase ...• op. cii., pp. 159 SI. 
l' Della vasta bibliografia relativa a questo tipo di oggetti, per la loro DOtorietl si ricordano 
qui esclusivamente i lavori più significativi: BEAZUV ,Etruscan vase •..• op. cii., pp. 175 SI •• no. 117-
27; MA Da CmARo, The Genucilia Group: a Cltus of Etruscan Red-figured P14ta. cOassical 
Arcbaeology,.. m. 4, 1957, pp. 243-372; MA DEl. CHwto, Etruscan Red-figured Vase-painting 
al Caere, Berkeley - Los Angeles 1974; Pwru, Ceramiche etrusche a figure rosse ...• op. cii .• pp. 
123 S.; M. OusroFANI-G. PROIElTt, Novild sui Genucilia, «ProspettiVIP, 31.1982, pp. 69-73; M. 
MAm!w,La certII'fIicQ degli Etruschi -La pittura vtJScowe, Novara 1987, p. 318. D. 149. p. 201, 
fig. 149. n più recente riepilogo della questione in l..AwrIw. Ceramiche greche, etruscIIe ...• op. 
cii., pp. 148 S.t 154 5.. 157. 
J1 Sulle peculiaritl tecniche dclla verniciatura di questa classe ceramica, N. CuoMo DJ 
CAmo, La ceramico in archeologia -Antiche tecttJcM di Uzvorazione e moderni metodi d'iNlIJ-
gine. Roma 1985. pp. 104 55. 
la Haratt De Arte Poetial, 22-
., M. BoNGHJ JOVtHO,Artigiani e botteghe neU'!l4lio preromtlIIII. Appunti e riflessioni per 
un sistemo di analisi, pp. 40 55.. fig. 8. ~rtigiani e bottegM nell'll4lia preronuuaa- I cura di 
M. Bottom JOVINO. Roma 1990. pp. 19-59. 
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bensl per una semplice, incolpevole, disattenzione, o casualità indipendente 
dalle intenzioni personali, nel caso della produzione ceramica, del tomitore. E 
questo già potrebbe essere un indizio del condizionamento dell 'utenza di questi 
oggetti nei confronti delle stesse modalità di produzione; possiamo infatti 
immaginare che il "capo-manifattura" non avesse motivo di riprendere il 
"garzone" impreciso, poiché il vaso, comunque fosse riuscito, avrebbe trovato 
un "acquirente" che non si sarebbe curato del suo valore estetico, ma che, al 
contrario, avrebbe rivolto la sua attenzione alla quantità di oggetti che avreb-
bero composto il corredo lO, 
Se infatti in un corredo di 114 pezzi, riferibile ad un camera sepolcrale 
nella quale avrebbero potuto trovare posto non più di quattro deposizioni, né 
sappiamo se effettivamente abbiano tutte avuto luogo, ci troviamo di fronte a 
23 piattelli "Genuci/ia" e, soprattutto, a 67 tra coppe e coppette a vernice nera, 
circa il 59% del materiale complessivo, quasi tutte, anche se decorate con le 
petites estampilles tipiche dell'atelier eponimo 21 peraltro disposte irregolar-
mente, eseguite con vistose deformazioni avvenute nel corso o subito dopo la 
torni tura, con una pessima applicazione della vernice peggiorata da una cottura 
non certo delle migliori 22, appare evidente che chi si trovò a comporre il corredo 
aveva come preoccupazione principale quella di comporre un "grande" corre-
do, non certo un ubel" corredo. E pure, se tale era la sua preoccupazione, è fuor 
di dubbio che non se ne preoccupò certo con un grande anticipo, ma, nel 
momento del bisogno, si recò presso una delle tante botteghe ad acquistare una 
serie di materiali che erano già stati eseguiti, ma che, anche se non lo fossero 
stati, avrebbero comunque goduto di un tipo di produzione affrettata, dietro alla 
quale non c'era un "committente" ma un "acquirente". In tutti e due i casi 
sarebbe comunque stata la "richiesta" ad influenzare l'''offerta'', e quindi il 
processo produttivo, e non viceversa. Quanto poi al fatto che all'uso esclusiva-
mente funerario che da questa lettura viene attribuito a questo tipo di oggetti 
:II A proposito del carattere qualitativamente poco esigente del mercato ceretano in epoca 
ellenistica. testimoniato dallo sviluppo di una produzione massicciamente intensiva. MASSA-
PAlIlAULT. Rech~rcha Sur l'art ...• op. ciI .• p. 71. e. soprattutto con notazioni anche di carattere 
tecnico e sul rapporto tra produzione e committenza. PlANU. I caralt~ri mat~riali ...• art. cit .• pp. 
32651. 
21 l.-P. MollEL. L'al~1iu da perita atampilla. «MEfRA,.. LXXXI. 1969. pp. 59-117; 
l.-P. MollEL. La ceramica di Roma n~i secoli W ~ III a.C .• «Roma mdio repubblicalUl - Aspetti 
culturali di Roma e del Uuio nei s«oli W e III a.C .• Catalogo della mostra». Roma 1973. pp. 43-
56; MoREL, Clramiques campaniOllla .... op. cito 
n Sui problemi legati alla cottura della ceramica ed agli eventuali difetti di resa della 
verniciatura. OJowo DI CAPRto, La ceramica in archeologia .... op. cit .• pp. 125 SS. 
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potrebbe essere opposto il dato del loro ritrovamento in quantità in contesti 
urbani (Cerveteri, Pyrgi, Tarquinia, Gravisca, etc. 23), credo che essi vadano, in 
realtà, visti non come una categoria funzionale di oggetti, ma semplicemente 
come oggetti utilizzabili in diverse situazioni. Ossia, le coppe a vernice nera, 
almeno quelle di dimensioni più ragguardevoli, anche se di qualità scadente, 
avevano certamente un utilizzo domestico o "urbano", ma ritengo che non 
venissero deposte nella tomba le medesime coppe usate in vita dal defunto, cosi 
di scarso valore e facilmente reperibili diversamente sul mercato. L'inserimen-
to nel corredo di oggetti non creati espressamente per quell 'utilizzo è si stato 
sempre presente, ma si trattava di oggetti particolari, di grande pregio, con un 
preciso significato simbolico, o, anche se privi di tutto ciò, in quantità limitata 
strettamente alla necessità della vita ultraterrena del defunto, non con tale 
sovrabbondanza. Ora, in età ellenistica, la stessa "bottega" vendeva, quasi 
certamente, tanto gli oggetti di uso quotidiano, quanto quelli da deporre nelle 
tombe, identici per modalità produttive e per risultato finale, teoricamente 
ambivalenti come funzione, ma acquistati con una intenzionalità d'uso assolu-
tamente esclusiva, o domestica o funeraria. 
Di concerto questa esclusività funeraria degli oggetti ha portato, nel 
corso del tempo, ad una loro progressiva sacralizzazione, la quale, a sua volta, 
ha contribuito ad una loro funzione eminentemente simbolica. Tra le 67 
coppe della tomba B69, ben 25 hanno dimensioni miniaturlstiche che ne 
impediscono un ragionevole utilizzo come recipienti di qualche cosa di 
utilizzabile nella vita quotidiana, cosi come per le 9 prochoai, tra quelle a 
vernice nera e quelle acrome 24, e, forse, anche per i 23 piattelli "Genuci/ia" non 
n Per Cerveteri: P. SANTORO, La ceramica a wmice nera, «Caere -3.1 Lo scarico della vignD 
parrocchiale» a cura di M. CRISTOFANl, Roma 1992, pp. 189-196. Per Pyrgi: A. MF.l.UOCO VAa::AltO, 
Pyrgi - La ceramica a vemice nera e ceramiche ellenistiche varie • • NorSc». XXIV. 1970. 
SuppJ. II, pp. 428-432, 468-504, 615-616, 642-643. Per Tarquinia: M. NIItO. La ceramica a 
vernice nera di produzione locale. «Gli Etrwchi di Tarquinia, Catalogo della mostra», a cura di 
M. BoNOHl JOVINO, Modena 1986, pp. 161-164. fig. 150. Per Gravisca: V. V Al.ENI1N1. La ceramica 
a vernice nera (Gravisca. Scavi nel santuario greco). Bari 1993, con ampia bibliografia precedente 
su ritrovamenti in altri contesti di abitato. 
Z4 Per la presentazione della classe, per la quale la definizione oscilla tra quella di "ceramica 
depurata" e quella di "ceramica acroma", C. CHww.toNTE TJtEJtt. CeramiaJ grezza e tkpurato. 
«Ricerche a Pompe~ l'insula 5 della Regio VI dalle origini al 79 d.c.. I (campa~ di scavo 1976-
1979),. a cura di M. BoNOmJoVlNO, Roma 1984,pp.140-192; F. DEl.rrNo,s.v.impasto. cDiz. Civiltd 
Etrusca,., a cura di M. CRIS1'OPANl. Firenze 1985; G. BAONASCOGI.ANNI.LaceramiaJdepurara •• Gli 
Etruschi di Tarquinia», op. cit .• pp. 142-149.fig. 149. Si privilegia la dizione di "ceramica acroma" 
in 1..AMrmJu, Ceramica greca etrusca ...• op. cit .• p. 187, nn. 259-260. tigg. p. 188. SuU'osmosj tra 
produzione di ceramica "acroma" ed "a vernice nera", MEl.UOCO V ACCAItO. Pyrgi -La ceramiaJ ...• 
art. cit., pp. 497 s. 
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è ipotizzabile una funzione che vada molto al di là di un carattere puramente 
decorativo. Per le prochoai, tra l'altro, abbiamo il raffronto, nella medesima 
tomba, di una serie di olpai ed oinochoai, limitata nel numero ma di dimensioni 
certamente funzionali 2S, e questo può forse essere una testimonianza a favore 
del carattere eminentemente simbolico delle prime. Analogamente per i 
piattelli "Genucilia" assistiamo alla progressiva diminuzione della profondità 
della vasca, e quindi alla loro trasformazione da recipienti dotati di una qualche 
effettiva funzionalità, ad oggetti, se non meramente decorativi, capaci al 
massimo di assolvere al generico ruolo di sostegni-presentatoi. Anche il loro 
numero, infine, se considerassimo come effettivamente avvenute tutt'e quattro 
le deposizioni, e con corredi sostanzialmente omogenei, porterebbe ad una 
media di almeno 6 esemplari per deposizione, il che, anche come presentatoi, 
sarebbe notevole. 
Torna dunque, con forza, l'interesse per la quantità, a discapito tuttavia 
della qualità degli oggetti, anche se una qualche dote qualitativa era pur 
presente, come nelle lontane reminiscenze fenicio-cipriote 26 individuabili 
nella forma di certe prochoai acrome 27 (Tav. Ib), dettate forse solamente da 
un meccanico ed inconsapevole ricordo, o patrimonio tecnologico, del 
vasaio, eco di antichi contatti 28, ma forse anche da una certa ricerca di finezza, 
25 Mi riferisco a due oggetti certi. ed al frammento di un terzo probabile esemplare. tutti 
riconducibili alla upke 5110 di MoRE!.. Céramique campanìenne ...• op. cit .• pp. 33255. 
• Sull'antica genesi dell' oinochoe con becco a cartoccio. su corpo globulare o sinuoso con 
alto collo. forma sostanzialmente differente e forse morfologicamente anteriore alla forma "VII" 
di BI!AZl.EY. Etruscan Vase ...• op. cit .• non mancano precedenti lontani; si ricordino, del tutto 
indicativamente. alcune forme cipriote in J. BoARDMAN. Die KeramiJc der AntiJce. Freiburg im 
Bresgau 1985. pp. 108 S., del III millennio a.C., ibid .• pp. 9855., dall'Anatolia, 2800-2500 a.c.; 
ancora in R.E. JONES, ed., Gruk and Cypriot Pottery - A Review 01 Scientific Studies, Athens 
1986, pp. 254. pl. 7.1, p. 525, pl. 7.2. Per la forma biconica del ventre JONES, Gredc and 
Cypriot Pottery, op. cit., pp. 534 s., pl. 7.6. Altre occorrenze cipriote in: AA VV., Cypriote Art in 
Me Brilish Museum, London 1979. pp. 12 s., nn. C, d, e; l..ANOL01'Z. Griechische Vasen ... , op. cit., 
p.l. nn. 2, 4. tav. 1. Sulla mutuazione del motivo in ambito miceneo, ibid .• p. 2, n. 22, tav. 2 (da 
Amorgo). p. 3. n. 24, lav. 2, p. 4. n. 43. tav. 2. Sulla fortuna della forma in ceramica acroma in epoca 
pià tarda, dr. il caso di Aleria, in J., L JEHASSE, La nécropole préromaine d'Alina, Paris 1973, pp. 
400 s .• nn. 1538-1541, lav. 135. pp. 58 s. 
Z7 Per le prochoai acrome miniaturistiche, interessanti paralleli morfologici in D. CIA-
FALONI-O. PISANO, La Collezione Torno: Materiali fenicio-punici (StudÌII Punica, I), Roma 
1987, pp. 7455., nn. 17-38. pp. 90 S., figg. 6-10. 
21 Dell'ampia bibliografia in proposito si ricordi J. MAc INTOSHTuRFA,EvU:Jma lor Etru.scan 
- Punic nlotiOlU. ~A-, 81.1977, pp. 368-374; AA.VV .• Phoniziu im WeslDl, Madrid-Mainz 
1982, pcwim; E. ACOUARO. Fenici ed Etruschi, «1 Fenici, Cal4logo della Mostra, Venaial988-, 
a cun di S. MOSCATI. Milano 1988. pp. 532-537. Da ultimo, Magna Grecia, Etruschi e Fenici, Atti 
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di distinzione dalla produzione più sciatta e corrente 29. 
Né va dimenticato come, anche in questa epoca alquanto tarda, la 
produzione ceramica della zona etrusco-laziale-falisca, fosse comunque anco-
ra in grado di avere un certo smercio al di fuori della sua area di origine, secondo 
la testimonianza, ad esempio, del ritrovamento di alcuni oggetti a Cartagine 30, 
e, nel caso dei prodotti dell'atelier des petites estampilles, per il quale non si 
è mancato di proporre la sua localizzazione a Pyrgi 31, in diverse aree del 
Mediterraneo 32. 
A prescindere da queste pur rare, ma significative eccezioni, la predilezio-
ne per la quantità, scaturita dall'utenza, forse per una mutata, non necessaria-
mente diminuita, sensibilità religiosa, forse semplicemente per una diversa 
congerie culturale, arriva a condizionare pesantemente gli stessi processi 
produttivi e quindi le tecniche di produzione. Si ha quindi la necessità di 
procurarsi grandi quantità di argilJa, di poter tornire più velocemente, di 
preparare delle vernici per le quali non vi sia più bisogno della stesura a 
pennello ma sia sufficiente l'immersione rapida dell'oggetto capovolto con un 
movimento fotatorio basculante, individuabile dall' andamento sinuoso del 
limite inferiore della vernice, ed il suo altrettanto rapido ritorno nella posizione 
stante, come testimoniano le gocciolature (fav. Ila) e le impronte di dita sul 
piede del vaso (Tav. IIb), talora "risparmiato" non per motivazioni estetiche ma 
per ... risparmiarsi le mani 33; si ha la necessità, infine, di progettare forni di 
dimensioni maggiori. 
Anche nel VII e VI secolo era esistita una produzione di serie per com-
porre cospicui corredi tombali, pensiamo ai grandi servizi da simposio in 
del XXXIII Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, Taranlo 1993, in corso di 
stampa. 
29 A proposito della vivacità, anche in epoca tarda, dei modelli fenicio-punici in area tirrenica. 
M. MAoAU, Ceramica nord africana in Sardegna: hl forma Cintas 61, cL 'AfriC4 romana.,., IX. pp. 
685-690. Inoltre, «L'Africa romana.,., VII, passim. 
lO F. CHasI, Céramique à vernis noir de CarthtJge, Tunis 1992, p. 19, pp. 25 SI., pp. 31 ss. 
JI MELUCCO VACCARO, Pyrgi - La ceramica ... , art. cit., p. 503 S. 
II Ad esempio in J.H. HOLWERDA, Hel Uzal-griehche eta R()fMinsche gebruiksaardewt!rlc uit 
ha Middellandsche-zee-gebied in MI Rijlcsmuseum van Oudheden te Leiden, 's-Gravenhage 1936, 
p. 23, n. 236, fig. 5, tav. Il, p. 24, n. 280, tav. III, entrambe da Tripoli; p. 25, o. 288. da Numantia. 
Ancora. da Aleria, io JEHASSE, La nécropole préromaine, op. cit., pp. 100 55., tavv. 119-120, 122, 
124,127-129,172-179,182. 
n Su]Je modalità di stesura delJa vernice per immersione, MoltEL, L' att!liu des ~ites ... , art. 
cit., p. 66. Si concorda 8 proposito di questo procedimento in MF.UJCCO VACCAJtO, Pyrgi - La 
ceramica ... , art. cit., pp. 4% s. 
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bucchero 34, ma ciò era determinato dal concetto stesso che stava alla base del 
loro significato: il simposio 3S, momento aggregante per eccellenza, richiede-
va, se non altro per il numero dei partecipanti, un servizio composto da molti 
oggetti anche iterati, kylikes, skyphoi, oinochoai, etc. L'esasperata iterazione 
degli oggetti nei grandi corredi di IV e III secolo non è più, invece, 
determinata da tali esigenze pratiche, ma, credo da due fondamentali motiva-
zioni, che in buona parte vengono a confondersi e ad integrarsi. Da un lato 
l'abbondanza di oggetti potrebbe, in qualche maniera, continuare ad essere 
memoria del simposio, una pratica forse caduta in disuso, forse sconosciuta 
a molti, ma della quale sopravviveva una sorta di consapevolezza storica 
Questo ruolo puramente simbolico degli oggetti, in ispecie se miniaturiz-
zati, questo ruolo di memoria, credo che possa trovare qualche analogia, 
almeno in via teorica di approccio al problema, in quanto è stato individuato in 
alcuni documenti della pittura etrusca di età ellenistica. Mi riferisco qui alla 
lettura 36 delle pitture parietali della "Tomba del Cardinale" di Tarquinia 37, che, 
sottolineando «l'aspect sommaire de l'esquisse et de la "rapidité" du dessin 
des nombreux personnages», lungi dal ravvisarvi i sintomi di un decadimento 
nella capacità artistica, vi rinviene anzi i caratteri nuovi di quella pittura 
compendiaria 38 menzionata da Plinio 39 e vituperata da Petronio 40. Non a caso 
questa "rapidità", anche e soprattutto programmaticamente intesa, richiama la 
sostanziale rapidità che abbiamo visto presiedere al processo formativo, di 
scelta e produttivo dunque, dei corredi tombali di questo periodo. Il programma 
gentilizio, poiché tale certamente rimane, dei proprietari della "Tomba del 
Cardinale" mantiene intatta la propria consapevolezza di elogium del defunto 
~ Sulla composizione, la funzione, il significato dei grandi servizi in bucchero, J. GRAN-
AYMERICH, Observations ginérales sur l'tvolution et la diffusion du Bucchero, pp. 35 SS., 
«Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico: il bucchero etrusco, Atti del 
Colloquio Internazionale, Milano 1990-,., a cura di M. BONOUI JOVINO, Milano 1993, pp. 19-41. 
1$ Sui suoi significati cf. nota S. 
36 In MAssA-PAlRAULT, Recherches sur l'art ...• op. cit., pp. 74 ss. 
31 S. STEINORABER, Catalogo ragionato della pittura etrusca, a cura di S. STEINoRABER, 
Tokyo-Milano 1984, pp. 303 SS., tav. 69-60. 
38 EAA VI, s.V. "pittura", p. 216 (R. BIANCHI BANDINEW); ibidem, s.V. "Petronio", p.l02 (p. 
MORENO); ibidem IV, S.v. "impressionismo", p.l23 (R. BIANCHI BANDINEW). La notazione era già 
presente in SmNORABER, Catalogo ragionato ... , op. cit., p. 67. 
J9 Plin., n.h., 35. 110. 
«I Petron., Satyricon, 2, 2. 
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e della sua famiglia, sia dal punto di vista narrativo, sia nella tecnica pittorica 41, 
ma, al contempo, muta profondamente il proprio linguaggio secondo un canone 
espressivo che non si cura più di raccontare estesamente e compiutamente, ma 
che è comunque in grado di significare, di suggerire, di evocare qualche cosa 
di ben preciso. Proprio questa progressiva tensione compendiaria darebbe un 
senso alla progressiva semplificazione, ad esempio della raffigurazione di 
scene mitologiche sulla ceramica etrusca a figure rosse 42; ed emblematico 
sarebbe il caso delle scene bacchiche con baccanti ed altri personaggi che, via 
via, limitano il gruppo dionisiaco fino alla rappresentazione di una semplice 
testa del tipo, ad esempio, del c.d. "Full Sakkos" 43. Il medesimo fenomeno 
sarebbe forse riscontrabile qualora si ravvedesse un carattere compendiario 
anche nella composizione del corredo di cui si è qui parlato, ossia qualora gli 
si volesse attribuire una capacità di rappresentare, di richiamare ad una 
memoria collettiva, più o meno consapevolmente sentita, un mondo, quello 
simposiaco appunto, che un tanto grande significato aveva avuto nella società 
etrusca. 
DalI 'altro lato, la seconda motivazione andrebbe ricercata nella volontà di 
dono nei confronti del defunto, da parte di chi non era più in grado di essere vera 
"committenza", ma, al più, una sorta di "mercato potenziale", una "acquiren-
za" 44; un dono puramente fine a se stesso, tanto che gli oggetti, proprio perché 
doni simbolici, vengono a perdere quasi del tutto una loro funzionalità 45. 
Questo è quello che l "'acquirenza" chiedeva, a questo, mi sembra, si siano 
adeguate le tecniche di produzione. 
41 A favore della presenza di questi intenti anche in epoca ellenistica. STEINORÀBEJl, Catalogo 
ragionato ... , op. cit., p. 71. 
41 MAssA-PAIRAULT, Recherches sur l'art, op. cit., pp. 70. 
43 PIANu, Ceramiche etrusche a figure rosse ... , op. cit, pp. S6 s. 
44 Sui condizionamenti, anche di carattere economico, imposti dal mercato, MAsSA-
PAIRAULT, Recherches sur l'art, op. cit., p. 71. 
4S PIANu, La Standardizzazione, art. cit., pp. 1097 ss. 
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Les sanctuaires du forum d'A/erio: 
architecture, technique, idéologie 
Les travaux de Jean Jehasse ont permis de dégager le vaste complexe du 
forum d'Aléria, mettant au jour un des plus vieux ensembles monumentaux 
du territoire national, apportant un éclairage sur les prémices de l'architecture 
impériale, issue des programmes en vigueur en Italie sous les imperatores et 
les triumvirs. En cela, ils constituent une banque exceptionnelle de données 
que cet article ne prétend pas entièrement explorer. Le titre quelque peu 
ambitieux révèle, faute de publication exhaustive en cours d' élaboration, 
notre souhait d'iIlustrer ces différentes données sans proposer de théorie 
générale. Nous tentons de monlrer qu'un projet se noureit de ceux qui le 
précèdent et que la constitution de l' espace est avant tout une élaboration 
idéologique où les différents partis avec leur acteurs s'affrontent pour maitri-
ser le champ symbolique du centre monumental. 
Les raisons qui procèdent à la création d'une piace nouvelle ne sont pas 
simples à déterminer. Le phénomène monumental ne peut s'expJiquer à lui tout 
seui quand on construit des portiques de faibles proportions identiques se 
référant à la maison urbaine. C'est dans une volonté d'appropriation irréversi-
ble de l'espace qu'il faut chercher le ressort des stratégies urbaines. Il faut 
rendre tributaire l'adversaire politique des logiques spaciales que l'on provo-
que pour, un jour ou l'autre, en cas de victoire, récupérer ces réalisations. On 
peut atténuer la portée d'un monument sans procéder à une destruction, mais 
en le détournant du regard par des jeux d'écran ou en l'étouffant par des 
constructions adventices. On peut meme abandonner les axes de compostition 
qu'il était censé magnifier et lui donner un caractère incongruo Quant aux 
motivations qui cautionnent la destruction d'un tempie jusqu'à son nivelle-
ment, elles trouvent souvent une raison dans des luttes d'influence. On songe 
ici à la démolition du siège légal des assemblées politiques à Rome par César, 
ou à l'élimination du vénérable tempie d'Apollon près du circus Flaminius 
ainsi que celui de Bellone. Les stalues de bois furent jetées au feu et on accusa 
le dictateur d'avoir récupéré à son profit leurs trésors. La reprise d'emplace-
ment d'un tempie détruit pour en batir un nouveau peut traduire au sein d'un 
me me parti l'abandon d'un radicalisme et la volonté d'un changement d'atti-
tude face aux contingences du patrimoine historique. 
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C'est au sein de cette effervescence que se définit le role de l'architecture 
vis-à-vis de la ville et de son territoire. Elle impose son propre pouvoir 
d'expression car, si les formes procèdent de concepts culturels, la technique qui 
les met en reuvre appartient à la méthode architecturale indépendante de toute 
idéologie. Si l'un procède de conditions (programme, modèle, loi, enjeux 
politiques), l'autre participe des degrés de résolution (homme de l'art, ma-
tériaux, transport). L'élaboration architecturale se dégage de ces contraintes et 
de ces forces, en mettant en scène sa puissance spatiale chargée de senso 
Le forum d'A1éria, par la juxtaposition de séquence baties, est l'un des 
monuments les plus chargés de bouleversements culturels et de processus de 
conception; il est un des rares complexes monumentaux de cette époque à 
parvenir sous une forme intacte, sans altérations impériales sérieuses et il nous 
livre à condition de le décrypter les blessures de la guerre civile: rappelons la 
dévastation de Capoue en -41 avant notre ère par les partisans d'Octave qui 
nous plonge dans l'apreté des conflits sociaux du moment. 
A partir des différentes étapes de formation, nous essaierons de dégager 
la portée sémantique de quelques réalisations et de suivre leur destinée au sein 
des aménagements successifs: la marginalisation de l'are républicain par 
rapport aux grandes perspectives urbaines, la démolition d'un ancien tempIe 
enseveli sous une pIace et son exhumation posthume, et - surtout -l' édification 
de deux temples qui vont se trouver face à face durant toute la durée de 
l'Empire; de pIan in aatis, Hs seront chacun porteurs d'une culture diffé-
rente, l'une étrusco-italique, l'autre grecque. 
La formation de l'area publica 
Il serait tentant de positionner un forum ancien devant le tempIe Ouest, 
mais nous n' en avons aucune trace. Cependant, une suite de bomes identi-
ques placées en différents points de la pIace plaide en faveur d'une création ex 
nihilo. Des sols de domus en opus signinum sont conservés sous le dallage et 
attestent l'occupation en son entier d'un quartier résidentiel républicain consti-
tué de domus patriciennes. 
Les fondations d'un tempIe républicain sous le tempIe Est parait une 
hypothèse plausibIe, compte tenu que ses bases auraient été récupérées pour 
servir à nouveau comme base de podium de ce nouveau tempIe. Elles se 
présentent sous forme chanfreinées dont seuI un enduit aujourd'hui disparu 
assurait le profil, une situation que l' on retrouve au petit tempIe républicain 
d'Ostie le long du decumanus. La voi e venant du secteur Nord de la ville pas-
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sait devant de l'area sacra actuelle, avant la création de l'aire publique, puis fut 
recouverte par le dallage de la pIace. Cet axe viaire majeur, reliant du Nord au 
Sud les portes primitives de la ville, était bordé par une grande et profonde 
citerne publique, qui sera elle aussi intégrée plus tard dans la nouvelle 
programmation. Recueillant les eaux pluviales, elle se présente com me un 
ensemble entièrement refait depuis ses fondations, et remplace une fontaine 
plus ancienne dont on peut percevoir une séquence résiduelle. 
Sous la branche Sud du portique de la future area sacra de I 'Ouest, nous 
trouvons les traces d'un corps de bàtiment dont les maçonneries émergent 
quelque peu à l'extérieur à proximité du grand tempie. Se présentant sous une 
forme allongée, il était perpendiculaire à l'ancienne section de voie oblitérée 
Le niveau d'usage se situait au-dessus du niveau de la rue et la maintenance de 
ces structures était rendue possible par un mur de terrasse stabilisateur disparu 
lors de la création du tempie Ouest. 
Nous serions tenté de voir à l' emplacement de cette area sacra le centre 
civique républicain qui aurait remplacé celui des périodes antérieures. A 
proximité, des niveaux archéologiques contenant de la céramique du VlhM 
siècle avant notre ère ont été repérés par J. Jehasse. 
La position centrale de ce secteur au sein de la ville archaique, définie 
par ses remparts de tradition héllénistique, plaiderait en faveur de l'installa-
tion à cet endroit-Ià des organes politiques de la première cité. Si l'absence 
de fouille de profondeur ne permet pas d'apporter un éclairage précis sur ces 
vestiges, la présence de remblais non bouleversés constitue en revanche une 
réserve archéologique précieuse pour l'avenir. 
La présence, en ce lieu, d'un arc en opus rel;culatum associé à un grand 
appareil servant de support à une composition architectonique, pourrait nous 
renseigner sur les raisons de son installation. La façade, comportant un décor 
et probablement une inscription, était toumée vers l' arrivée des voies principa-
les et serait un indice des limites de cet ancien secteur monumental avant sa 
restructuration générale en aire religieuse. Dans ce cas, ce monument se devait 
d'assurer le passage vers ce premier complexe monumental ou, plus exacte-
ment, était le marquage d'une voie à vocation processionelle qu'empruntaient 
les cortèges officiels. S'il représente une séquence isolée dans la future 
restucturation, il est le témoignage le plus ancien du forum qui se soit maintenu. 
On retrouve un déplacement analogue de l'emplacement de la piace 
publique dans la ville d'Herdonia (Ordonna/Pouilles) où les agorai (grecque 
et messapienne) n'ont pas été reprises lors de la création ex nihilo du forum; 
elles furent remplacées par une aire bordée de cUlture (her60n ou autel). 
Privilégier la face Est de l'arc, par une composition architectonique en grand 
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appare il, manifeste la volonté de présenter seulement le monument depuis la 
me afin d'attirer l'attention. La face Est maçonnée et enduite joue un role 
secondaire. La présence d'une aire délimitée par un muret assure qu'une aire 
périphérique avait été délimitée; quelques grand galets fichés dans le sol 
pourraient etre les bomes d'une enceinte religieuse, conférant au monument 
une valeur de templum auguraI. La force juridique de cette emprise au sol 
est perceptible par les constmctions tardives (I1I~me sièele) qui respecteront 
toujours cette enceinte. Seule la limite Sud sera oblitérée par la eloture 
monumentale de l'area sacra. 
Du point de vue technique, les petits moellons qui constituent l' opus 
reticulatum sont parfois mal répartis et affaiblissent la qualité d'exécution, au 
point de glisser dans une catégorie inférieure (l' opus quasi reticulatum). Un 
appare il en grés vert, provenant probablement d'ltalie, occupe les chainages, 
les elaveaux, les assises de réglage à la naissance des vofites et la façade 
architectonique. Les elaveaux de forme allongée sont semblables à ceux de la 
porte de Volterrae "porta dell'arco" remontant au III~me sièele avant notre ère, 
à ceux de la porte de Falerii Novi (-241) ou encore à ceux de la porte dite 
d'Auguste à Pérouse (fin II~me); ils diffèrent des édifices à elaveaux trappus 
et courts de la porte de la Sirène à Paestum, de la porte Rosa de Velia, de la 
porte à protomée (tete de Minerve sur la elei) de Nola à Pompéi (vers -2(0) ou 
de l'ouverture d'artillerie aménagée dans le rempart "Servien" sur l'Aventin 
(vers -90). I1s n'entretiennent aucun lien avec Ies elaveaux quasi cubiques de 
la porte principale de Ferentino ou de l'exutoire de la cloaca maxima. 
D'ailleurs, ces deux constructions ont des arcs à deux où trois révolution, vers 
les années -80. En revanche, ils rappellent certains elaveaux d'are de décharge 
d'opus reticulatum des édifices privés d'Hercuianum ou de Pompéi. 
Si nous ne pouvons avancer une datation précise, la rareté de cette 
technique hors de la péninsule (très peu représentée en Afrique et en Gaule) 
et son exemplarité sur le site invitent à la situer vers la fin de la République. 
Plus que jamais, elle s'impose dans l'ile comme une technique d'importation. 
Amenée probablement par un entrepreneur italien venu avec ses propres 
matériaux, elle ne peut modifier les pratiques locales. Il fallait des circonstan-
ces particulières pour que puisse etre introduite une technique aussi difficile 
de mise en reuvre, à la fois méconnue et sophistiquée. Elle semble s'inserire 
dans la droite Iigne des maçonneries du théatre de Pompée. 
La présence successive de deux chapelles situées en avant de la façade 
principale de l'are participe d'un acte volontaire qui soustrait le monument à 
la vue du public et qui condamne la voie qu'il enjambe. La première va 
recouvrir une des bornes de la pIace et un stylobate. La seconde sera 
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reconstruite à l'emplacement de la préeédente. On peut s'interroger sur les 
raisons de cette reeonstruetion saehant que les maçonneries sont identiques 
au tempIe Ouest don t l'analyse eéramologique placera l'édification à l'épo-
que triumvirale (J. et L. Jehasse). Le portique Nord de l'areapublica se trouve 
dans le prolongement de ees ehapelles et accentue l'abandon de cet axe. La 
eréation d'un tel éeran trahit la volonté d'atténuer la eharge symbolique des 
valeurs que l'are est eensé porter, et nous restitue la vivacité du débat politique. 
Elles se présentent eomme des naiskos à façade prostyle et rappellent eelles 
qui occupent l'area sacra du forum d' Ampurias; elles possèdent encore un 
sode en n'ont pas de véritable podium. 
Leur édification semble se succéder en un temps court, qui se situerai t 
dans la période la plus instable pour la Corse après la mort de César. L'ile 
(ainsi que la Sardaigne) sera placée dans l'aire d'influence d'Octave en -44, 
puis dans celle de Sextus Pompée après le partage de Modène en -40, et 
retournera dans le parti oetavien en -38. Quant à la signification et la portée 
idéologique de l'are, il faut les rechercher dans un évènement majeur qui 
concernerait direetement le destin de la Corse. Ce pourrait etre, en -57, la 
vietoire de Pompée sur les pirates qui faisaient le blocus de Rome. Une telle 
vietoire, qui rétablissait la prospérité de l'ile, a pu etre commémorée par un 
monument insigne. L'emploi d'une technique typiquement romaine comme 
l'opus reticulatum, dont la rareté hors d'ltalie atteste le déplacement tempora-
ire de maçons spécialisés dans l'ile, plaide en faveurd'un projet important dont 
la conception typiquement républicaine révèle l'intervention d'un architeete-
entrepreneur (redemptor) dans la mouvance d'un grand patrono 
Les stratégies qui sous-tendent ees nouveaux programmes sont la 
marque d'un groupe influent, qui, sous couvert d'un renouveau monumental, 
va opérer sans heurt la marginalisation de l'are et conduire les aménagements 
qui auront la mission d'affaiblir sa portée au point de le réduire à un porehe 
d'entrée d'aire religieuse. Il servira d'appui à la branche Nord du portique 
avee les toitures accolées direetement contre sa face. Un éeran maçonné 
doturant l'area sacra s' adosse au pilier Sud accentuant ainsi sa relégation ... 
On peut affirmer que la programmation et la délimitation de la nouvelle 
area publica interviennent avant l'édification des ehapelles placées devant 
l'are et l'area sacra de I 'Ouest qui reeouvreront une des trois bomes repérées; 
on retrouve un fragment de sol en opus signinum, appartenant aux anciennes 
domus, réemployé dans le mur du portique Nord de l'area sacra. L'ampleur et 
1 'homogénéité du projet se perçoivent dans ces trois bomes solidement anerées 
dans le sol, qui constituent les limites religieuses (saepta) de l'espace auguraI 
(templum). La forme allongée (90 m) trahit des conceptions nouvelles d'amé-
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nagement où les références aux grandes places républicaines de la péninsule 
italienne sont implicites (Pompéi, Spolète, Alba Fucens, Lucus Feroniae, 
etc.). L'oblitération à la fois d'un ensemble de maisons et d'un tempIe 
républicain en fond de pIace évoque la brutalité des aménagements césariens 
de Rome dont on sait qu'ils portaient la marque de l'indifférence de leur auteur 
envers les reuvres du passé. Il fit supprimer à la fois les monuments représen-
tatifs du peuple (comitium) et ceux du sénat (curia hostilia). Attitude qui 
tranche avec celle de l' époque augustéenne qui sera une période de restauration 
fondée sur une lecture archéologique des reuvres anciennes. 
Il est difficile de situer exactement le moment où prend naissance un projet 
public, sachant qu'entre la décision du programme, l'élaboration des plans, 
l'achat des maisons, la démolition et la préparation du sol, un délai conséquent 
peut s'écouler avant que soit entreprise la construction des architectures. Ce 
moment de conception s'étend probablement sur une décennie et se placerait 
après l'are suscité par le parti pompéien et le grand tempie octavien; il se 
situerait entre les années -55 et -40. Ces grands aménagements prennent le jour 
après la victoire du parti césarien sur le parti pompéien. César, en -46, lors de 
son passage en Corse de retour d' Mrique (victoire de Thapsus) provoqué par 
une tempete, a pu intervenir personnellement sur les aménagements d' Aléria 
reprenant à son compte l'influence de Pompée et du Sénat. La résolution de 
reconstruire Carthage remonterait aux derniers jours du dictateur (-44), Au-
guste poursuivit l'installation de 3000 citoyens, d'ailleurs pauvres (Appien, 
Pun., 136) et paracheva ce programme en -35 et en -29 en se plaçant, comme 
un continuateur, s'abritant derrière la vision de son père guidée par les dieux. 
Une double opération de colonisation s'effectuera àMariana et à Aléria entre 
-30 et -27 pour l'une et -24 pour l'autre (insc. 9). La mise en pIace d'une vaste 
pIace neuve, suppose que la cité d' Aléria serait rentrée plus tot dans le 
mouvement des déductions de colonie. 
Le pian trapézoidale (39 m à I 'Ouest et 24 m à l'Est) de cette pIace neuve, 
est issu de l'association de deux axes. Le premier, au Nord, ne semble pas 
appartenir à un lotissement mais à un axe ordonnateur perpendiculaire à l'are; 
il apparait comme une création perturbant le réseau urbain. Le second, au Sud, 
est formé par un lotissement orthogonal constitué de domus urbaines dont trois 
viennent border le futur portique Sud. La création de ce nouveau quartier est 
consécutive à la démolition des domus situées sous la pIace. On mesure l'im-
pact et l' ambition de ce programme qui remodelait une grande partie de la ville. 
L'aménagement architectural se fera par étapes, avec d'abord l'édifica-
tion du portique Nord (celui du Sud viendra après la construction du tempIe 
de l'Est). Un corps de batiment longitudinal prendra appui sur celui-ci, leur 
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paroi commune sera ajourée par des colonnes rappelant la basilique à une nef 
ouverte sur le portique du forum d'Ampurias. Une grande salle devait etre 
accolée à cet ensemble en position axiale, mais les vestiges n' ont pas encore 
été dégagés pour savoir si elle fait partie ou non du programme initial. Nous 
serions toutefois partisans de voir là un grand corps de biitiment allongé dans 
l'esprit des stoa grecques recevant le siège des organes publiques (curie, 
tabularium, basilique judiciaire). L'identification de cet ensemble bordé par 
son portique érigé en premier, re pose sur l'existence d'une véritable articula-
tion sur le stylobate du portique Sud pour séparer la pIace de la nouvelle aire 
religieuse, consécutive à l' édification du tempIe Est, tandis qu' elle fait entière-
ment défaut dans le portique Nord au meme niveau. Un simple muret sera 
rajouté qui enjambera le stylobate de la colonnade et fermera, de l'intérieur, la 
galerie. 
Cette différence de traitement nous livre les formes du projet initial qui 
consiste à border la pIace seulement au Nord par un complexe monumental à 
vocation civique, tandis qu' au Sud le futur portique demeure à l' air Iibre. Il 
longe les domus où deux ruelles débouchent et assure des fonctions de desserte. 
La présence de sols en OpUS signinum atteste qu' il ne reprend aucun axe 
antérieur et qu'iI nait d'une interface entre la pIace neuve et le lotissement. 
Cette conception encore républicaine fondée sur le principe des portiques 
droits est renforcée par l'absence d'aire religieuse; celle qui s'installe se 
présente comme une nécessité en réduisant l'aire publique au moment de la 
naissance du principat (tempie daté par la stylistique). Une doture célèbre les 
limites de cette nouvelle aire sacrée qui altère désormais I 'intégrité du fond de 
la pIace mettant en évidence la raison véritable de cette articulation entre 
portique et doture. 
On peut s'interroger sur la récupération de base appartenant à unpodium 
de tempIe républicain dans celui du nouveau tempIe. Une reprise des fouilles 
de ce secteur nous apporterait des éclaircisements sur ces traces biities. Le 
parfait état de leur face de contact montrerait qu' elles n' ont pas été déplacées 
et qu'elles sont toujours restées en pIace. Lors de l'arasement du podium 
antérieur, elI es auraient été ensevelies sous la pIace puis exhumées lors de la 
préparation de la nouvelle area sacra. Un curetage de la maçonnerie ancienne 
aurait été effectué avant de rependre le nouveau parementage (recouvert d'un 
enduit jaune). Par leur caractère fruste sous forme d'un chanfrein, leur exhu-
mation ne procédait pas d'un seuI souci d'économie, mais participait d'une 
volonté de conserver une mémoire d'un ancien lieu de culte. Le couronnement 
en grand appareil en calcaire dur avec moulurations constraste avec l' indigence 
de ces bases où seuI un enduit depuis disparu assurait le profil des bases et du 
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couronnement, sur le principe du podium du petit tempie républicain d'Ostie 
situé sur le decumanus. 
Le parrallèle entre le pian de ce tempie et celui de V énus de Pompéi rénové 
durant la période syllanienne, permettrait de voir là, à titre d'hypothèse, un 
aneien tempie de cette divinité. C'est le seui tempie ancien que l' on commence 
à percevoir dans le contexte républicain, et le titre de Vénéria est contenu dans 
la titulature de la ville (CIL X, nO 8035: Colonia VeneriaRestituta) comme dans 
celle de Pompéi, elle aussi colonie syllanienne (Colonia Cornelia Veneria 
Pompeianorum). Le parallèle saisissant entre les construetions et la titulature 
des deux villes nous pennet de fonnuler l'hypothèse d'un tempie de Vénus à 
Aléria comme grande divinité poliade. Dans la cité campanienne, le sanetuaire 
de Vénus n'est pas situé dans l'aire duforum et à Ostie, pour des raisons liées 
aux traités de I 'haruspicine le sanetuaire de la divinité poliade est à l' extérieur 
de la délimitation urbaine. Rien empeehe de situer en dehors du forum l' ancien 
sanetuaire de la V énus d' Aléria d' autant plus qu' aueun tempie avant l' époque 
triumvirale est connu à l'emplacement de la grande aire saerée de l'Ouest. 
L'arasement d'un sanetuaire républicain à Aléria entouré de maisons nobles 
lors de la eréation de la nouvelle piace et sa reédification sous forme de 
"templum Augusti" à la naissance du prineipat révèlerait les péripéties d'un 
sanctuaire très contreversé. La titulature d'Aléria entre -30 et -6 sera lulia 
Pacata Restituta sans celui de Veneria, (inser. lO), tandis qu'il est encore 
présent au lendemain de Nauloque (insc. Il) sous la forme de Colonia Veneria 
lulia (Pacata) Restituta Tertianorum Aleria. La disparition de la titulature de 
Veneria suppose une restrueturation religieuse profonde. 
A titre d'hypothèse nous pourrions reprendre la chronologie du tempie 
de Vénus de Pompéi en envisageant une restauration syllanienne d'un tempie 
d'une ancienne divinité poliade (II~me siècle avant notre ère), éliminé en -36 
aprés le départ de Sextus Pompée, pour etre remplacé par un nouveau 
sanetuaire, inauguré désormais à l'Ouest de la piace publique. Oblitéré pen-
dant 6 ans, ses bases de podium sont reprises lors de la rénovation augustéen-
ne, qui le transformera en tempie dynastique, vers -30 et -28 avant notre ère. 
Le tempie à "tuscanicae dispositiones" 
Le tempie est installé sur un socle maçonné de 2m de haut environ, comme 
dans la tradition étrusco-italique et non un podium avec mouluration. Il est 
inclus dans le remblai surélevé de l'aire religieuse et sa façade Est donne sur 
la piace avee un emmarchement. De pian carré avec 15 m de cOté, il est cons-
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titué d'une seule cella axiale précédée d'un espace libre (pronaos) dont l' accès 
se fera depuis la pIace par un escalier, d'abord double en position latérale 
comme au tempIe de Fiesole (état I) puis remplacé par un frontal (état Il). Ce 
premier emmarchement impraticable pour une procession était relayé par une 
porte amenagée dans la paroi exteme Nord et qui débouchait sur une puissante 
rampe d'accès. La raison d'une installation complémentaire serait un indice 
pour envisager une sortie de la statue de cuI te . 
• , I I •• 
. ', 
.' 
Fig. 1 - Aleria: elévation du tempie de l'est du Forum d' après Pierre André. 
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L'escalier front al que l'on peut restituer à partir d'un négatif de mortier 
conservé, aurait lO girons de marche et Il hauteurs conformément au principe 
de commencer l'abord de degré du pied droit et de finir du meme pied (dextra 
pedis). Le développé de la marche serait de 37,5 cm comme dans les temples 
italiques (Fiesole). 
LeS maçonneries en "opus caementicium" constituant le sode sur près de 
2 m ont une épaisseur constante de 1,10 m; un "opus incertum" à joint beurré, 
constitué de moellons en galets de rivière de proportion inégale, associés 
parfois à des briques ou à des fragments d'amphore, offre un parementage 
soigné et bien dressé. Le mortier de chaux conserve encore sa blancheur et 
révèle une préparation de grande qualité. LeS étapes d' exécution du mur sont 
perceptible avec trois "couchis" superposés et interrompus par des lits d'attente 
correspondant à des temps de prise du mortier. Le premier dont les parois sont 
débordantes du reste de l' élévation représente une coulée projetée dans une 
tranchée (fondation "a sacco"). Elle forme la seme Ile de répartition pour les 
autres couches de maçonnerie. Ce type de fondation s'observe au tempIe du 
forum de Conimbriga; en général cette opération n'est pas soignée et c'est au-
dessus d'elle que le maçon commençe à suivre rigoureusement le pIan. 
Le niveau d'usage est constitué par un ragréage taloché et Iissé qui 
recouvre toute la surface du tempIe y compris la surface des murs. Les espaces 
intemes sont comblés par un puissant hérisson formé de gros galets répartis 
en vrac. De la fondation émerge une grande cella large de 6,20 m au niveau du 
socle et 7,20 m au niveau de la naissance des parois qui s'élèvent au-dessus de 
la chappe de ragréage et des murs de fondations. Toutes les parois (60 cm à 70 
cm) sont en partie conservées: celI es de la cella sont placées dans l'axe du mur 
tandis que celi es périphériques sont dressées à partir des parois extemes du 
socle. Le recouvrement lissé comporte des tracés préparatoires à l'aplomb 
des parois intemes pour servir de guidage; cette perte de la visibilité des murs 
de fondation a diì perturber les maçons au point que les parois latérales de la 
cella ne sont pas perpendiculaires à celle du fondo Des traces de semelles à clou 
et des empreintes de pattes de chiens sont perceptibles. 
L'ouverture importante de la porte de 4,10 m imposait un linteau de bois 
et les colonnes étaient placées de part et d' autre de la projection de cette 
ouverture laissant le passage libre pour des procéssions qui sortiraient la 
statue de culte. En avant de l' emmarchement frontal et sur l' axe de composition 
du tempIe est placé un sol en mosaique bIanche large de 2 m sur 4 m 
correspondant à l'ouverture de la porte. Il marque l'emplacement de la station 
de départ et d'arrivée du cortège qui accompagne la statue. La largeur totale de 
l'escalier de 7,65 m correspond presque à la largeur exteme de la cella de 8 m. 
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Fig. 2 - Aléria: essai de restitution graphique par P. André. 
Ce type de porte à forte ouverture diffère des conceptions ionisantes des 
temples classiques romains; elle appartient à la tradition des temples à "tusca-
nicae dispositiones" caractérisée par des colonnes toscanes supportant de 
longues poutres de bois (trabes). Dans le cas de ce tempIe, deux colonnes 
étaient placées de part et d' autre de la porte et les parois latérales se terminaient 
en pilier d'antes pour former un pIan in antis. 
Une cUlture monumentale fenne l'aire religieuse empechant tout regard 
depuis la pIace publique et l'isole des rumeurs de la vie politique. Elle 
représente un élément unique conservé dans le cadre d'unforum sur une telle 
élévation permettant d'identifier une baie avec embrasure, aménagée en son 
milieu. Ce type de séquence se présente arasée dans les autres areae sacrae, 
com me à Glanum où elle est constituée de blocs en grand appare il. Si on est 
loin d'avoir compris les élévations de ces structures que l'on rencontre à 
coté des temples au contact de la pIace publique et de l'aire religieuse, nous 
pouvons évoquer les cas de Mérida (Espagne), de Conimbriga et d'Evora 
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(Portugal). Il est possible qu' elI es aient été élevées pour devenir une doture 
placée entre l'extrémité des branches des portiques des aires religieuses. 
Parfois un mur de fondation de grande épaisseur délimite l' espace et laisse 
supposer qu' il servait de support à un véritable écran en grand appare il, comme 
à Nyon (Suisse) où à Virunum (Autriche). 
Le principe d' isoler de la vue, depuis la pIace publique, une aire religieuse, 
n'est pas une chose absurde en soi; le retard pris dans ce domaine est important 
et il faut reprendre entièrement la question cas par cas pour commencer à 
formuler un début d' explication. 
Le caractère archaisant des portiques repose sur la présence d'une colonne 
plus importante en milieu de nef qu' en bordure, renvoyant à la période où les 
portiques romains et leur charpenterie sortent des conceptions grecques. Le 
petit ordre porte un entablement tandis que celui du milieu plus important 
soutient l'entrait de la ferme de charpente. Les portiques s'affranchiront de 
cette colonnade centrale au profit d'une nef unitaire et formeront la version 
architectonique romaine qui s'imposera à travers tout l'Empire et dont le 
portique de Mars Vltor est l'un des exemples prestigieux. 
Cette formule que nous retrouvons à la porticus post scaenam du théatre 
de Merida (capitale de la Lusitanie) inauguré par Agrippa en -16 ou à la 
porticus triplex du forum de Luni, de Minturnes (Italie) ou de Sabratha 
(Libye) semble avoir été abandonnée vers le début de la 2~me décennie avant 
notre ère. 
Les colonnes sont constituées de briques cuites sous forme de quartier 
(opus testaceum) dont la simplicité est loin d'atteindre la sophistication de 
celI es de la basilique de Pompéi (vers -75); ce matériel, une formule courante 
normalisée issue d' officines connues en Campanie, devait etre importé sur 
l'ile. 
A l'extrémité de la branche Sud de laporticus triplex, nous trouvons une 
séquence courte d'un cryptoportique servant de passage aux piétons, depuis la 
rue vers l' intérieur de la cour surélevée. On sortait de cet espace couvert par un 
escalier coudé, aménagé entre des hautes parois à l'extérieur. La particularité 
de ce système de recouvrement est déconcertante: une chappe de béton de 
chaux était coulée sur des planches dont le pIan de coffrage formait deux 
versants en battière, de faible pente, rappelant de très lo in les tombeaux 
étrusques. Les exemples le plus représentatifs de temples in antis de tradition 
étrusco-italique à cella unique sont en Italie centrale (Fiesole, Florence) et en 
Italie méridionale (Herdonia). Ils se distinguent par le fort écartement des 
colonnes qui portent des poutres de bois et sont issus de la tradition étrusque. 
Cette disposition représente la version italique de l'in antis greco 
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Des traces d'une favissa, constituée de parois de briques, sont encore 
visibles en profondeur dans la partie de la cella qui a été vidée par les 
démolisseurs. 
La question du toscan 
Nous trouvons en Italie des exemples pouvant illustrer ce type d'édifice 
mais ils n'ont pas encore fait l'objet de publication exhaustive. Nous remer-
cions le professeur Carlo Salvianti de nous avoir montré le lapidaire du tempie 
de Fiesole situé près du théatre: il nous offre une lecture complète de ce type 
de pian qui se maintient encore après une rénovation qui reprendra à deux 
mètres de haut le projet initial. Le premier état situé au I1èmc siècle avant notre 
ère, a conservé en piace ses deux bases "toscanes" sous forme de "kyma 
reversa" et le lapidaire recueilli montre une transmutation de la colonne 
toscane en dorique, avec un fUt en faisceau de cannelures aux aretes vives. La 
contradiction qui apparatt entre cette colonne aux allures doriques et la largeur 
importante des travées (4,80 m pour celle centrale) est assurée par un entable-
ment dorique sous forme de plaque de pierre suspendue en comière aux 
poutres. Seule la présence de la base rappelle ses origines italiques, tandis que 
la colonne sunnontée de son architrave lisse et de sa frise dorique (métopes et 
triglyphes) introduit le toscan dans le domaine des ordres nobles (mos ougenus) 
tout en conservant le grand écartement des colonnes. 
Vitruve (De Architectura, IV, VII, 2-3) ne confère pas au toscan une 
valeur d'ordre architectural, il présente séparément la colonne et la poutre 
(trabes) qui la surmonte ainsi que l'avant toit (traiecturae mutulorum). Cet 
assemblage que l' on devait retrouver sur les premiers temples grecs en bois 
apparait comme une construction paratactique archalsante qui demeure en 
dessous de la syntagme d'un ordre élaboré. Dans le cas de Fiesole, une 
opération de "dorisisation" regénère le toscan par l'artifice du placage de 
pierre qui lui donne un entablement et lui fait franchir le seuil de la dignité 
esthétique. Ces recherches illustrent l'introduction en milieu italique de modè-
les et concepts architecturaux grecs dont Vitruve ne fait aucune mention. S'il 
nous présente les temples de son temps "à la mode étruque" sous une forme 
archalsante, c'est qu' entre temps un changement de mentalité s' était opéré. Un 
retour aux fonnes de I 'Étrurie, comme la remise à I 'honneur du fUt lisse ou des 
temples à "tuscanicae dispositiones", affirme une orientation traditionaliste 
qui prend ses distances avec les recherches antérieures basées sur un repenoire 
fonnel hellénistique. Ce retour aux formes des origines ne peut s' amorcer sans 
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une arrière pensée idéologique qui tend à affirmer son recul face aux influen-
ces étrangères, exprimant ainsi une sorte de revanche de la "consuetudo 
ita/ica". La découverte à Vérone (Italie) d'un grand Capitole installé dans le 
prolongement du forum, conçu sur le principe de celui de Rome avec des 
colonnes toscanes fortement écartées, illustre ces nouvelles tendanees. Elles 
procèdent d'une restauration archéologique basée sur les valeurs du patrimoine 
étrusque censé désormais incamer un code de référence commun à la péninsule 
italienne. La monnaie de Cagliari représentant dès -38 un tempie in antis à la 
mode étrusque semble piacer ces préoccupations dès le début du second 
triumvirat. En effet, la restauration syllanienne du tempie capitolin de l'Urbs 
avec ses colonnes cannelées et son chapiteau sans gorgerin demeure encore 
dans ce contexte une référence héllénisante: les colonnes provenaient de 
l'Olympieion d'Athènes. 
Si le premier tempie de Fiesole représentait un témoignage de la période 
d'hellénisation de la cité étrusque, la reprise générale de ce sanctuaire, à la fin 
du premier siècle avant notre ère au-dessus du précédent, avait adopté ces 
nouvelles préoccupations. Cette rénovation "à l'identique'' où se maintenait le 
pian initial avee des colonnes désormais à fUt lisse avec un chapiteau à gor-
gerin, est une illustration parfaite de cette crise artistique. 
Si les nouvelles bases ont encore les memes proportions, la colonne a 
perdu son allure dorique pour retrouver les vertus des colonnes archaiques. Ce 
retour aux sources est tempéré par la maintenance d'un système modulaire de 
tradition héllénistique et par l'introduction d'un gorgerin (lisse) ionisant sous 
une double mouluration, délimité par un astragale. Le chapiteau de Fiesole est 
l'un des plus anciens cas représentatifs de cette tendance qui plus tard sera le 
profil courant de l' époque impériale en milieu provincial. Cette "réification 
stylistique" puise de façon discrète dans le répertoire ionien et particulièrement 
athénien avee les colonnes de l'Ereehtéion. Or, on sait que ce tempie représen-
tait une expérimentation unique, rassemblant toutes les innovations des archi-
teetes du V~mc siècle en Attique; trop eomplexe pour son temps, ce n'est qu' à 
partir du IV~ siècle qu'il servira de modèle. 
L'introduction du gorgerin ionique sur une colonne toscane à fUt lisse est 
paradoxale; elle serait due à l' influence des ateliers néo-attiques introduits dans 
les milieux italiques et à Rome. Quant aux proportions modulaires, elles vont 
se maintenir. Des transformations successives, d'ordre qualitatif, déplacent le 
rapport du diamètre à la base de la colonne et sa hauteur vers 7,5 puis 8 et 
meme 9 (ordre engagé du tétrapyle du forum d'Orange/France). Cet affine-
ment de la forme se conjugue avec l'introduction de la base attique vers la 2ànc 
déeennie avant notre ère. La base à scotie en trait de scie des colonnes du 
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forum de Ciudad de Rodrigo n'a pas de plinthe, les tores sont quasi identiques 
(celui supérieur n'amorce pas de retrait), le fUt est Iisse, le chapiteau n'a pas de 
gorgerin mais une seule grande mouluration sous un tailloir lisse. 
Ce retour aux formes anciennes de la vieille Étrurie, où les traits grecs 
apparaissent estompés, met en évidence un programme au service d'un systè-
me de représentation qui exprimait le parti des optimates tourné vers une 
idéologie conservatrice et surtout nationaliste. Les colonies et municipes, qui 
formaient la nouvelle ossature de l 'État romain, ont do se rattacher aux valeurs 
de la grande culture étrusque commune à l' Urbs, elle aussi tributaire. Pour 
que le message soit clair, il fallait dégager de leur parure héllénistique les 
colonnes et leur entablement hybride pour retrouver les traditionnelles con-
ceptions des temples de l'Étrurie. 
Désormais, la synthèse avec l'hellénisme se devait d'étre discrète et 
voilée. Ce moment d'interrogation trahit une inquiétude identitaire que l'on 
retrouve dans Ies préoccupations politiques et religieuses. Ce tamisage des 
influences grecques en matière de décor architectural, au profit d'un art italique 
érigé en manifeste national, n'est cependant pas l'reuvre de la propagande 
césarienne. On connait, en effet, l'indifférence portée au patrimoine par le 
dictateur; son tempie de V énus avec ses colonnes corinthiennes de rythme 
pycnostyle était le manifeste d'un art nouveau révolutionnaire, qui renaitra à la 
mise en piace de l' ordre augustéen. Avant d' etre éventuellement encouragées 
par un régime, ces orientations esthétiques traduiraient l'aspiration collective 
à se retrouver dans une koiné culturelle distincte de la province. Processus 
unificateur, amorcé par les guerres civiles et par l' élargissement du droit de cité, 
qui engageait Rome à assurer la protection de l' ensemble de l'I talie. L'affirma-
tion de l'identité romaine passai t par l'actualisation d'un art que l'on tentait de 
raviver. Ce moment coincide avec celui où le devin étrusque Vulcatius, lors du 
passage de la comète de Halley (sidius iulius) à la mort de César, annonçait 
l'ouverture et le dernier saeculum de l'histoire étrusque. La plus majestueuse 
représentation de cet art était le Capitole de l'Urbs, qui fut la plus grande 
réalisation religieuse étrusque plus d'un demi siècle avant le Parthénon. 
Paradoxe de I 'Histoire: il ne fut jamais inauguré par ses promoteurs et servit à 
la religion du peuple colonisé en devenant le symbole de sa civilisation. 
La découverte récente d'un capitole à Véronne dans l'axe du forum, de 
taille imposante à "tuscanicae dispositiones" avec des colonnes toscanes 
cannelées avec bases attiques. Il est remarquable de retrouver un pian identique 
à celui de Rome, venant iIIustrer celte tendance culturelle. Après l'installation 
de l'ordre augustéen, une certaine ambigulté apparaitra avec les grandes 
productions de l'Urbs (ApoJlon Sosianus, Mars Vltor, Apollon palatin, Dio-
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scures) basées sur le périptère grec et ses dérivés. Ces productions trouveront 
un écho dans les provinces qui vont bénéficier de ces nouvelles recherches: 
périptère d'Evora, de Mérida ou de Barcelonne, périptère sine postico de 
Vienne (France) et pseudo-périptère de Nimes (France). 
L'expérimentation du toscan se diffusera en province pour devenir 
l'événement plastique majeur, particulièrement durant la période julio-clau-
dienne. La liste des sites serait trop longue à exposer dans cet article et on peut 
regretter que le toscan soit pratiquement absent des encyclopédies architec-
turaI es. On le trouve pourtant dans des proportions énormes à toutes les 
époques dans les domus urbaines, les portiques sur rue, les édifices publics, 
les portiques des villas, les monuments funéraires. On ne peut parler d'uni-
formité décorative dans le domai ne du toscan vers les débuts du principat, et 
c'est sur le dessin de la colonne que l'on perçoit la diversité des recherches. 
Plusieurs conceptions contemporaines ont en commun le fUt lisse, mais des 
variantes significatives différencient leur appartenance à des écoles différen-
teso Elles attesteraient l'absence d'un modèle imposé tout en servant la me me 
orientation. 
Ainsi la colonne sans gorgerin sous le chapiteau du monument du forum 
de Ciudad de Rodrigo (Espagne) serait situable dans le courant de la troisième 
décennie avant notre ère. Son fUt est lisse, le chapiteau a une seule grande 
moulure en doucine, la base ne comporte pas de plinthe et la scotie en "trait de 
scie" ses tores non différenciés. Ce type de base se retrouve dans les basiliques 
du mur de scène du théatre de Merida inauguré en -16. 
Celle de Fiesole, dont on connait le chapiteau et la base (état II), se 
présentait avec un fUt lisse. La base gardait le profil en kyma reversa sur le 
principe des précédents du Ilème siècle avant notre ère. Le chapiteau à abaque 
lisse a une double mouluration au dessus d'un gorgerin lisse limité par un 
astragale. 
On retro uve le gorgerin ionique sur l' ordre du registre inférieur du théatre 
de Marcellus. Si une autre tendance réintroduit le fUt cannelé; en revanche les 
denticules sont ioniques, le gorgerin absent et le chapiteau constitué d'une seule 
grande moulure. La séquence monumentale appartenant à un édifice du forum 
de Talaveira Vieja (Espagne) s'inscrit dans les expérimentations précoces du 
corinthien avec un fUt à 16 cannelures comme on l'observe au tempie d'Evora 
(Portugal), à Merida (Espagne) ou au tempIe de Valetudo à Glanum (France). 
L'influence du toscan en architecture dans les conceptions aura été 
considérable. Elle se présente voilée quand les ordres majeurs suivent la 
normalisation modulaire de In. La plupart des colonnes des péristyles des 
maisons de Pompéi, ioniques ou doriques, auront opéré une réduction. Les 
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colonnes engagées avec leur chapiteau italo-corinthiens dans la cour d'une 
maison d'Utique (Tunisie), à baies ajourées sur le modèle punique des maison 
de Carthage (Byrsa), ont des proportions analogues. Cette normalisation est 
bien antérieure à Vitruve qui la mentionne; on l' observe sur les colonnes de la 
restauration syllanienne du Capitole et elle doit se situer vers le I1èmc siècle au 
moment de l'hellénisation de la péninsule italienne. Ce principe de réduction 
des ordres supérieurs de l' amphithéatre d' Arles (France), avec le fUt lisse et 
réduite sur les principes du toscano L'introduction d'un entablement de pierre 
fai t de linteau indépendant s' observe à Ciudad de Rodrigo ou à Talaveira. Les 
architraves lisses sont les seuls éléments connus, ils soutenaient probablement 
un entablement dorique suivant ici les memes expérimentations que le premier 
corinthien romain qui n' avait pas d' entablement propre. 
L'are d'Aoste, vers -25, a un ordre corinthien surmonté d'un entablement 
dorique, ainsi que l' arc du Rhòne à Arles. Les colonnes engagées des arcades 
du forum holitorium marquent une évolution qui tient compte des premières 
comiches modillonaires comme celle du tempie de Satume; elles ont leur fUt 
lisse surmonté d'une architrave à deuxfasciae, une frise lisse et une comiche 
soffite plafonnante d'où émergent les premiers modillons. Nous sommes en 
présence d'une manifestation précoce du fUt Iisse du chapiteau toscan à 
gorgerin sous une forme doricisée et d'une introduction de la base attique, vers 
la fin de la République. Le rapport entre diamètre et hauteur rejoint la 
normalisation vitruvienne du dorique (1/8). Dans ce cas, c'est le dorique qui 
s'est "toscanisé" amorçant un retour de tendance. Une autre expérimentation 
d'entablement se retrouve au-dessus des pilastres de l'enceinte extérieure du 
théàtre d'Arles, vers les années -20. C'est l'une des premières représentations 
d'un rinceau au niveau de la frise, tandis que la suite des triglyphes et des 
métopes se maintient en se déplaçant au niveau de l'architarave, en meme 
temps que la comiche modillonaire fait son apparition. L'effort de normalisa-
tion se poursuivra durant les décennies suivantes. Le registre inférieur de 
l'enceinte de l'amphithéatre d'Arles offre un entablement complet placé au-
dessus de pilastres toscans considérablement allongé 0/12). Il est constitué 
d'une architrave à troisfasciae de type ionique, surmontée d'une frise lisse et 
d'une comiche non modillonaire à profillisse et à larmier ionique. 
La façade du monument funéraire de Fabara (Espagne) vers la fin du I1èmc 
siècle de notre ère a son entablement complet constitué de linteau monolithi-
que, avec son architrave ionisante à trois fascia e surmontée d'une frise et d'une 
comiche non modillonaire. Les moulurations du chapiteau sont suchargées 
d'astragales. 
Non seulement il a bien existé un débat conceptuel et idéologique autour 
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du toscan mais en plus celui-ci constituait l'élément pivot à partir duquel on se 
positionnait. Il suffit de rappeler que la colonne du forum de Trajan, qui en 
position axiale avait la mission de porter la statue victorieuse de l' empereur et 
offre la représentation scénique de ses batailles, était toscane (base à un seuI 
tore et abaque non couronné du petit talon des chapiteaux doriques). Cette 
installation colossale d'une colonne toscane conférait bien au toscan une pIace 
plus que privilégiée qui l' érigeait en ordre national. Cette attention portée par 
le pouvoir centraI à ce concept décoratif puisé dans le vieux fond italique se 
retrouvera bien entendu sur la colonne Antonine mais aussi sur celle d'Arca-
dius à Constantinoples. 
Le tempIe Ouest de l'area sacra du forum d'Aleria s'inscrit dans cette 
tradition des temples in antis à la "mode étrusque", qui n'ont gardé de 
l'expérimentation hellénisante du II~me sièele avant notre ère que les principes 
modulaires, pour s'afficher sous une forme archaisante filtrant désormais les 
principes décoratifs grecs. 
Nous n'avons aucune trace de lapidaire de ce tempIe. Toutefois, les 
colonnes pouvaient, comme celles de son area sacra, etre en brique. Il existe, 
en effet, des quartiers d' opus testaceum avec une tranche arrondie dans les 
thermes au IV~ sièele qui seront introduits dans l'area sacra et qui provien-
nent de la démolition partielle des portiques. Or, cette brique particulière 
appartient à l'astragale d'un chapiteau à gorgerin que tout conduit à identifier 
comme toscano La colonne toscane était dans ce contexte monumental omni-
présente. On la retrouvait partout: dans la grande domus, dans l'area sacra, sur 
le tempIe et sur les portiques de la pIace. Le contexte céramologique, défini par 
J. et L. Jehasse, placerait ce tempIe à l' époque triumvirale et en ferait l'une des 
premières manifestations de ces conceptions basées sur la redéfinition d'un 
corpus de valeurs culturelles. 
Représentation monétaire et architecture 
Il semble que ce monument s'installe dans un programme de restructu-
ration religieuse commun aux iles dont on sait qu' elles avaient un gouvemeur 
qui siégeait en Sardaigne. Il n'est pas étonnant de retrouver sur une monnaie 
de Karalis (Cagliari), datée de -38, la représentation d'un tempIe consacré à 
Vénus conçu à "la mode étrusque" avec des piliers d'antes et deux colonnes 
très fortement espacées. Celte monnaie frappée au lendemain de la prise des 
iles par Octave, qui pIace à leur te te comme gouverneur son onele maternel, 
appuirait une propagande religieuse toumée vers la grande divinité méditér-
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ranéenne, prenant tantot les formes de la V énus Génétrix en souvenir de César 
divinisé, tantot celles de la Vénus Enéade avec Octave comme nouvel Enée. 
Auguste s'était assigné la tiche de ressusciter Carthage et Ostie; Virgile 
assurant la mission de propagande épique, pIace entre ces deux villes la trame 
de l'Enéide en établissant un lien sacré entre l'Italie et la vieille capitale 
ennemie qu'une nouvelle prospérité lui sera assurée par la consolidation du 
régime impérial. Aléria la ville tyrrhénienne et Cagliari la ville punique, 
placées toutes deux au creur de l'-Inferum mare- forment lesjalons de cet axe 
mystique, celui du patronage d'Enée. 
Fig. 3 - Cagliari/Karalis: reprise graphique du revers monétaire de -38, représentant le 
tempIe de Vénus. 
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Cette représentation monétaire a une grande valeur iconographique pour 
les éclairages qu'elle apporte, tant sur le pIan religieux qu'architectural, au 
lendemain du retrait de Sextus Pompée vers la Sicile. 
Dans le cas du tempIe de V énus de Cagliari, la visée idéologique est encore 
plus nette qu'en Corse qui était sous influence étrusque depuis le départ des 
Grecs apès la bataille d'Alalia. L'affirmation en milieu tardo-punique de 
Sardaigne, d'un tempIe de tradition italique affirme plus que jamais la roma-
nisation complète d'un culte d'une grande divinité autochtone. 
En étudiant les formes proposées par le revers monétaire, nous observons 
que la conception du tempIe suivait les règles vitruviennes de l'in antis à la 
mode étrusque. La hauteur de colonne serait équivalente à 1/3 de la largeur 
frontale, accompagnée d'un fort entraxe des colonnes centrales. La largeur et 
la hauteur de porte étaient identiques à la hateur de la colonne. De meme le 
fronton avait une forte inc1inaison et le rapport de 1/4 entre la hauteur et son 
développement s'inscrivait dans deux rectangles pythagoriciens. Implicite-
ment, l' angle formé par le rempant était de 30 degrés et renvoie aux pentes forts 
élevées du De Architectura (IV, VII, De ratione Tuscanica). Seule la cella 
axiale est fermée par des portes à double battant de part et d'autre un trumeau. 
Les espaces latéraux laissent apparaitre aussi un trumeau qui devait recevoir la 
fermeture de panneaux. Si le positionnement des colonnes sur la monnaie ne 
correspond pas exactement à une division décimale de la façade, en revanche 
celui des trumeaux de porte tombe dans cette division laissant supposer dans 
ce cas une répartition analogue des colonnes avec 4 parts pour l' entraxe centraI 
et 3 parts pour ceux latéraux. Le monument s'inscrit dans un carré, suivant le 
principe des figurae universae de Vitruve préconisant l'inscription des archi-
tectures dans des formes géométriques simples. Ces caractéristiques plaident 
en faveur d'un tempIe de conception étrusco-italique reflet d'une synthèse 
culturelle. 
En revanche, le tempIe du Sardus Pater à Antas conserve un caractère 
syncrétique avec une façade ionique prostyle tandis que la cella garde la 
disposition punique (doubles tabemacles en fond de chambre). 
Si cette Vénus désormais romaine souligne la déférence d'Octave à 
l'égard de l'héritage de Julien, la Vénus assise, demi-nue, tenant de la main 
droite une colombe (Vénus Érycine) et de la gauche Amour (Cupidon) placée 
sur une représentation monétaire de -38, montrant sur l'avers Octave avec son 
titre de triumvir, révèle la piace donnée alors aux préoccupations archéologi-
ques et mythographiques. C'est encore sous le signe de Vénus qu'Octave 
livrera en -31 la bataille d'Actium, bien que dès -38 une autre monnaie resti tue 
le climat d' apparition imminente d'une nouvelle orientation religieuse, avec la 
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tete laurée d'Apollon (au revers persiste Vénus). La présence de la colombe 
renvoie à la Vénus Érycine dont le tempie a été installé près du Capitole. Il fut 
fondé lors de la guerre contre les Ligures en -181 par le consul Porcius Licinus 
(à ti tre de duumvir). 
Par ailleurs, on connait les efforts de Virgile pour établir un Iien entre 
Vénus et Énée au mont Éryx en Sicile, ultime étape du héros troyen avant son 
débarquement sur Ies rives du Latium. 
Au moment où les flottes navales octaviennes s' appretent à Iivrer combat 
en Sicile, il était opportun d'établir un rapprochement entre I 'héritier de César 
et Énée; V énus Érycine, mère des Énéade, assurait la protection de leur 
descendance romaine et donnait une armature à la tradition troyenne (les plus 
vieilles monnaies de eésar représentaient Vénus à l'avers et la fuite d'Énée au 
revers). 
e' est dans un climat d' évocation homérique que se préparat la conquete 
de la Sicile, favorisant l' ascension vénusienne dans la conscience romaine, où 
la déesse donnait corps au mythe troyen face au monde greco La romanité 
puisait directement aux sources communes des Grecs. 
Énée par son courage, sa ténacité, sa clairvoyance, sublimait les valeurs 
romaines et devenait un idéal (une monnaie du Triumvir Octave de -39 
représente Énée portant son père Anchise). Ainsi, celte mère Sicilienne (Mater 
Aeaneadum) pouvait se répendre en province et dans l'Urbs où elle rassurait 
les conservateurs et enthousiasmait les novateurs, unissant tradition et exotis-
me à un moment où Rome vacillait dans la guerre civile. 
Il apparait désormais que deux types de sanctuaires à "tuscanicae dispo-
sitiones" se rencontrent sur les forum italiques: Ies premiers imitant le Capitole 
de Rome (V eronne) ou dérivant sous une forme prostyIe (Terracine) avec trois 
grande cella, les seconds, à cella unique, avec une façade in antis (Florence, 
Herdonia, Mintumes, Luni, Aleria, Cagliari). I1s sont l' affirmation d'une koiné 
culturelle; leur conception était le résultat d'une révision épistémologique qui 
dépasse le simple champ de l'architecture pour rejoindre le domaine sociolo-
gique. 
On ne peut évaluer combien de temps ces images archaisantes ont 
conservé leurs propriétés expressives, leur conception faisait abstraction du 
temps sans anticiper les modes à venir. 
Quant à l'organisation de la façade d'un in antis à la "mode étrusque", 
Vitruve préconise pour obtenir la hauteur de la colonne de subdiviser la 
largeur frontale en trois. En subdivisant Ies 15,06 m de largeur frontale par 
trois, on obtient une hauteur de colonne de 5,02 m, et la subdivision par 7 de 
cette hauteur nous donnerait 71,7 cm pour un diamètre à la base. ehiffre 
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proche de celui que l'on obtient (73 cm) en appliquant la théorie vitruvienne 
du mur stétéobate de 2/3 entre le diamètre d'une colonne et son supporto 
En poursuivant les règles de composition du De Architectura, on subdi-
visera en lO la largeur pour donner trois parts aux espaces latéraux et 4 au 
centre; on obtient un entrecolonnement axial de 6 m (8,5 D) et latéral de 
3,92 m (5,5 D). Le vide entre colonne de 5,35 m (7,5 D) et la largeur de la porte 
serait de 7 D correspondant à la hauteur de la colonne. Cette application des 
principes vitruviens aux données archéologiques extraites des vestiges du 
tempie semble donner entière satisfaction dans le sens d'un tempie in antis de 
type étrusque. Si on utilise le schéma du tempie de Cagliari nous obtenons un 
fronton haut de 4,30 m (6 O). 
La façade se décompose de la façon suivante: 1/4 de 0+1/2 de D+5,5 
D+8,5 D+5,5 D+ 1/2 de 0+ 1/4 de O = 210 pour la largeur et 3 O (podium) +70 
+2D+60 pour la hauteur à qui il faudrait rajouter 3D pour l'acrotère afin de 
pouvoir inscire la façade frontale dans un carré de 21D (15 m). 
En revanche, la composition de la façade de l' état initial du tempie de 
Fiesole suivrait une composition différente où la hauteur de la colonne se 
déduirait de la moitié de la largeur. La subdivision de sa façade de Il,20 m par 
2 donne une hauteur de colonne de 5,6 m, impliquant un diamètre à la base de 
80 cm (1/14 da la façade). Le caractère monumental de la colonne serait 
confirmé par le diamètre au sommet pris au chapiteau à fiit lisse (rénovation, 
état II). Avec un entraxe des colonnes centrales de 4,48 m, conservées grace à 
leur base de 1,20 m, on retrouve le principe d'une division par lO où l'entraxe 
axial est constitué de 4 parts (4x1,12 m). 
Sur le bord Sud de la piace, vers son milieu, se trouve le soc1e d'un édicule 
constitué de galets coulés dans la chaux, et on perçoit encore les négatifs des 
blocs en grand appareil sur les parois de cette platée. Ds formaient une ceinture 
appareillée, faisant office de coffrage, dans laquelle on avait coulé du mortier. 
La taille conséquente de ce véritable monument de pian carré ne permet pas de 
le considérer com me le sode d'une statue équestre mais plutot comme un 
ensemble architecturé. On songerait à un tétrastyle, identique à celui du forum 
d'Assise consacré à la famille impériale ou à celui de Terracine dont le pian est 
donné par Peruzzi, situé à droite de l'Appia en rentrantprès de l' arco Aujourd 'hui 
disparu, il se présentait comme un édicule élevé à Tibère et à Livie par M. /unius 
Proculus. Il fut refait sous Claude au moment de l'apothéose de Livie avec 
l'aide d'une somme testamentaire léguée par Pompei a Trebulla. Les colonnes 
étaient composites avec des bases portant des surcharges décoratives. Une 
inscription (e/L x, nQ 8035) datée par le consulat (XI), l' imperium (XIII) et la 
puissance tribunicienne (XlIII) précise qu' Auguste et ses petits fils avaient 
Les sanctuaires du forum d'Aleria: architecture, technique, idéologk 1185 
accepté d' etre les patrons de la cité. Cette inscription trouverait sa piace sur ce 
type d'édifice. 
Des bases de piédestaux de statues sont perceptibles par leurs traces en 
négatif formées par la chappe de mortier du second pavement de la pIace eo 
dalle de schiste vert; l'une d'elle de forme allongée pourrait appartenir à une 
statue équestre de proportioo réduite. 
La sui te des aménagements augustéens concerne d' abord la mise en pIace 
du portique Sud du forum étroitement associé à une suite de domus partielle-
ment dégagées en surface (seules les phases tardives sont coonues), un are 
hoooraire reliera ce demier avec le portique Sud de l'area sacra. 
L'évènement majeur sera la réédification d'un tempie à l'emplacement 
d'un autre antérieur, d' époque républicaine, probablement arasé au moment de 
la eréation de la grande piace. Les bases du podium constituées d'un simple 
chanfrein devaient etre recouvertes d'un enduit probablement de mise en piace 
identique aux moulurations du tempie républicain d'Ostie situé sur le decuma-
nus. Le bloc de couronnemeot en calcaire dur et gris, trouvé in situ avec sa 
mouluratioo proche de celles des podium des temples de Tivoli, ne peut ap-
partenir à la meme phase de construction que ces bases eo calcaire jaune. Par 
leur profil fruste dont seui I 'épaisseur de l' enduit assurait la mouluration, elles 
se situeraieot eotre le second et le premier siècIe avant notre ère. Un grand 
nombre de monnaie du IItme siècIe trouvées autour des fondations plaiderait en 
faveur d'une date haute. 
La différence de traitement de ces blocs vers l' emmarchement (l'un d' eux 
à une coupe de biais) révèle que le tempie précédent étaient plus long. Le 
contraste entre l'épaisseur considérable des murs périphériques avec la min-
ceur de celui de la paroi de la cella, oblige à identifier un pian in antis de 
tradition gree (type naiskos) et exclue la disposition prostyle. L'élévation des 
parois serait composée d'une double rangée de blocs en grand appareil, celle 
de la porte de cella se prolongeant à l'intérieur tandis qu'un parement exteme 
envelopperait le tout et se terminerait par des piliers d' antes. Cette fine stratégie 
de pose trahirait un pian de tradition hermogénien (X), issu bien entendu de 
manuels d'architecture grecs, de ceux utilisés par Vitruve. (Voir notre étude 
détaillée dans «Archéologia Corsa»). 
Lors d'un précédent article, nous avons souligné le parallèle qui s'établit 
eotre ce tempIe et les chapelles de Corinthe de type naiskos hél1énistique 
installées sur podium et non plus sur "krépis". La similitude des couronne-
ments des piédestaux avec des traces d'ancrage des statues placées en diago-
nale par rapport aux axes des parernents, à Corinthe et à Aléria, révèle un mode 
d' organisation de cella de sanctuaire rornaio fondé sur des conceptions grec-
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ques OÙ les statues en position d' offrants sont toumées vers celles du culte. 
Issues des prototypes grecs du IVbDe siècle qui serviront de modèles à la 
statuaire officielle, celles des deux impératrices de Velleia ou de la Livie 
d'Otricoli confortent cette disposition dans les premiers lieux de culte dynasti-
que. 
La datation de ce tempie repose sur le profil de couronnement du podium 
don t la mouluration de tradition italique s'apparente à celle du tempie rond de 
Tivoli ou de la chapelle Valetudo à Glanum; c'est vers la naissance du principat 
que l'on placerait son élaboration. Les fragments d'inscription consacrés au 
culte impérial semblent désigner ce sanctuaire comme celui de Rome et 
Auguste. 
Parmi les évergètes qui interviennent dans la construction, une piace doit 
etre réservée aux affranchis qui par leur fortune issue souvent du grand 
commerce, jouent un role de premier pian. Ainsi, P. Lucilius Gamala qui 
financa quatre temples à Ostie pendant que son épouse en dédiait un àBonaDia, 
vers la fin de la République. L'époque augustéenne voit apparaitre un T. Balbus 
à Corinthe ou encore un C. Cartilius Poplicola à Ostie. D'après un dessin de 
F. d'Olanda de 1500, un affranchi d'Auguste, Tiberius lulius Tarsus finança un 
tempie sur le forum de Naples pycnostyle hexastyle avec une frise recouverte 
d'une inscription grecque sur deux registres. 
Le cas Ménas (ou Ménodore) en Corse est connu par une inscription et 
mérite d' etre évoqué comme commanditaire éventuel d' édifices du forum 
d'Aleria. On connait l'ampleur de la reconnaissance d'Auguste à son égard 
(ti tre d'ingénu et anneau d'or), pour lui avoir livré la flotte de Sextus Pompée 
(il était le seuI affranchi à etre admis à sa table). Au lendemain de ces turbu-
lences politiques qui précèdent la naissance du Principat, il devenait la grande 
personnalité de l'ile qui une fois de plus était libérée de ces pirates comme le 
dit la propagande adverse ou tout du moins de ses aventuriers porteurs d' aucun 
avenir. Son envergure sociale le plaçait comme le porte parole de la famille 
impériale, dont il pouvait contribuer à diffuser les ten-dances artistiques 
nouvelles suscitées lors du retour d'Octave, au lendemain de la prise d'Alexan-
drie. La vieille oligarchie romaine avait une aversion pour ces affranchis. 
En ce qui concerne l' architecte du tempie italique, on songerait à un 
redemptor (maitre d'reuvre-constructeur), probablement affranchi comme 
l'était L. Cocceius, employé par Agrippa dès -36 pour percer le tunnel de 
l'Averne à Cumes, et qui sera à l' époque augustéenne employé comme sous 
traitant par un C. Postumius Pollion maitre d'reuvre notamment du tempIe de 
Rome et d'Auguste à Terracine. 
La configuration du forum d'Aléria, qui se maintiendra durant tout 
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l'Empire, avait été fixée durant ces époques de troubles. L'ardeur du débat 
politique et religieux avait produit un ensemble architectural encore jamais 
rencontré, présentant face à face deux temples in antis; l'un étrusco-italique, à 
large écartement de colonne, évoquait le retour aux sources italique chères aux 
oligarchies, l'autre, in antis de type naiskos héllénistique, manifestait les 
nouvelles tendances révolutionaires du principat, voyant les populares de plus 
en plus favorables à une monarchie de type helIénistique. Le premier tempie 
représente une résistance culture Ile italienne se fondant sur un style issu de 
l'Étrurie et de Rome meme érigé en style national, sa diffusion s'étendra à 
l'espace thyrrhénien; le second manifeste une volonté de rupture sémiologique 
qui s'opère en une décennie et renoue avec les codes stylistiques hellénistiques 
s'étendant désormais à la totalité de l'empire. Du point de vue de la mise en 
reuvre qui sous-tend ces programmes, nous voyons apparaitre les premières 
manifestations romaines: l' opus reticulatum associé en partie avec du grand 
appareil pour l'are placé à l'entrée de l'area sacra, et l'opus testaceum 
(tradition industrielle campanienne) pour les ordres toscans du portique de 
l'area sacra et de la pIace du forum. Un opus quadratum, avec du mortier de 
calage, constituera le second are en calcaire gris vert. Quant au tempie de type 
naiskos grec, il réutilise les bases simplement chanfreinées en calcaire jaune 
de type républicain, comme celles des tempi es d'Ostie, recouvertes d'un épais 
enduit blanc. Tandis que les blocs de couronnement du podium et des 
piédestaux sont en calcaire dur de type jurassique. Quant à la fondation du 
tempie italique, qui consti tue le socle de l' édifice, elle est formée de trois 
"couchis" successifs de maçonnerie, composés d'une chaux bianche asso-
ciant principalement des galets comme moellons. 
La particularité de cette technique, d'une qualité remarquable que l'on ne 
retrouvera pas par la sui te, re pose sur le fait que tous les murs de fondations sont 
de largeur constante et supportent les élévations maçonnées des parois intemes 
ou externes et des colonnes en façade, assurant la fonction de murs stéréobates. 
Là, apparait une attitude nouvelle qui abandonne le principe de la fondation 
isolée en dais maçonné (Fiesole, Florence) au profit d'une unité entre fondation 
et élévation. Il faudra attendre la fin de la période claudienne pour voir cette 
technique se mettre en piace dans les basiliques civiles des forum (Belo, 
Vannes, Brescia, Nyon, Bavay). Le dais maçonné se maintiendra dans Ics 
basiliques augustéennes de Ruscino, Tornar, Tarragone et celles julio-clau-
dicnncs de Glanum, Feurs. C'est dans la conception des portiques de forum où 
les murs sont reliés par des voutes que se développera en premier la notion de 
mur stéréobate maçonné porteur de coJonnade. C'est avec retard que ces 
principes s'étendront aux portiques de rues (fin de l'époque flavienne). 
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Nous pouvons mettre en évidence, dans le cas du tempIe italique, la 
contradiction entre l'avancée technologique de l'infrastructure et le discours 
idéologique archaisant de la conception. Ici point n'est besoin de recourir à du 
grand appareil, toute la réalisation étant conduite par le maçon: de la fondation 
au fronton, jusqu' aux colonnes. Celles-ci, en fonction de la colonnade des 
portiques, pourraient etre en opus testaceum. Ce type d' ouvrage totalement 
romain, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, réduisait le nombre 
d'acteurs et pouvait etre rapidement exécuté. 
Le tempIe de l'Est aura aussi un podium maçonné, avec une chaux 
maigre et beaucoup plus de moellons rapprochés sous forme de galet; il 
portera les élévations en grand appareil nécessitant un plus grand nombre 
d'intervenants. 
Le milieu insulaire offre une plate-forme d'observation pour cemer 
l'apparition de conceptions et de techniques. On songe aux propos de Cicéron 
dans le De re publica: <<Les villes du littoral sont exposées à des éléments 
corrupteurs, qui amènent une transformation des maurs exotiques; elles sont 
contaminées par des innovations dans les paroles et la conduite». En paraphra-
sant, on pourrait dire qu'elles reçoivent des techniques nouvelles. Dans le cas 
d'Aléria, capitale administrative de la Corse, on voit qu' à chaque programme 
la technique du projet architectural n'est pas reproduite dans les suivants, ce 
qui suppose une faible influence sur la construction courante de ces équipes 
qui viennent du continent pendant peu de temps. 
Ainsi le matériau couramment employé était la brique de terre posée sur 
mur bahu maçonné, brique que l'on voit encore conservée dans le rempart de 
tradition hellénistique de la ville, au-dessus de blocs isodomes à engravure. En 
ce qui concerne l' étude des complexes monumentaux, COmme le forum des 
villes provinciales, on peut approcher les processus de conception par les 
formes mises en scène. Elles nous renseignent sur la complexité des phénomè-
nes sociologiques qui les suscitent et les produisent; si elles captent l'air du 
temps, elles sont aussi le reflet des jeux de structures du moment où les 
pratiques soci al es dépassent Ies limites du projet. L'étude de la conception 
architecturale, qui décline la problématique des techniques, des systèmes 
formels, renvoie à une question toujours ouverte: comment retrouver, par le 
biais de l'analyse archéoIogique perpétuellement renouvelée, les moments de 
ces architectures qui étaient en train de se faire? 
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